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Des fetes solennelles viennent d'avoir lieu dans le
diocese de Versailles; elles ont &6 organis6es par
Mgr Gibier, 6vlque de Versailles, afin de raviver en des
f&tes religieuses le souvenir de saint Vincent de Paul.
Nombre de paroisses qui faisaient autrefois partie du
diocese de Paris et qui ont servi a constituer, depuis,
celui de Versailles, ont t&6vangl6isees et secourues par
saint Vincent. A l'occasion de ces fetes, le Temps a
publiC, quelques jours auparavant, d'int6ressants details
concernant a M. Vincent en Seine-et-Oise ». Le d6partement de Seine-et-Oise qui s'6tend autour de Paris a les
m&mes limites, civilement, que, religieusement, le diocese
de Versailles. Voici ce que ce journal disait (13 septembre 1909) :
Des fetes religieuses commencent demain dans un certain nombre
de paroisses de l'arrondissement d'Etampes : & Bouville, Valpuiseaux,
Orveau, Puiselet-le-Marais, la ForEt-Sainte-Croix, etc., en I'honneur
de saint Vincent de Paul, qui au cours de sa laborieuse existence,
notamment pendant la Fronde, sejourna dans cette contr6e, pr&cha,
fonda des oeuvres, fit des proselytes. Mais l'activitW de Monsieur Vincent fut si grande que les historiens ne prirent pas grande attention
a son passage en Seine-et-Oise. .L meme oh l'on va le f&ter, le souvenir s'en 6tait pen i peu dissipl.
On a voulu, dans le diocese de
Versailles, ressusciter ce souvenir. La petite chapelle de Varennes,
entre Bouville et Valpuiseaux, oh saint Vincent de Paul avait l'habitude de dire la messe, vient d'6tre achette et restauree par I'eveque
de Versailles Elle connut des vicissitudes diverses; eile 6tait mise k

-6I'encan en 1791; on y vendait du vin en 1798; reconstruite en 1872,
elle dtait toumbe dans un etat lamentable de ddlabrement. Restauree,
elle sera le point d'attraction des fetes religieuses qui commencent.
M. Pagis, cure de Bures, charge de recueillir les souvenirs de
saint Vincent dans cette rigion, a d6couvert des lettres, des temoi-

gnv.ges verses aa proces de la canonisation de saint Vincent de Paul,
tous documents, les uns incdits, les autres i peu prts inconnus et
perdus dans les archives.
C'est la presidente de Herse, i laquelle Monsieur Vincent avait
souvent recours pour ses etuvres, qui fit don i Vincent de Paul de
la ferme de Frenneville, paroisse de Valpuiseaux.
* Dame Charlotte de Ligny, veuve de fen messire Michel Vialard,
vivant seigneur de Laforest, Herse et autres lieux, conseiller du
roi en ses conseils, son ambassadeur en Suisse -, avait tenu dans
l'acte de donation i exposer les motifs de sa gdnerositA :
a Laquelle dame ayant consid6re que par la grice de Dieu, les habitants des villes, outre l'assistance spirituelle qu'ils ont de leurs curis,
ont encore celle de quantitL de bons docteurs et religieux, et qu'il
n'y a que le pauvre peuple des champs qui est destitu6 de ce secours
et que i faute de cela ils vivent, la plupart, dans l'ignorance des
choses necessaires au salut et le mnsusage des saints sacrements.
* Les pretres de la Congregation suppl6ent autant qu'il leur est possible k ce besoin, s'er aliant de village en village precher, cat6chiser
et faire faire confession generale an pauvre peuple sans aucune xetribution ni bienfait de ces pauvres gens.
* Ils font leur possible dl'accorder les diffeiends qu'ils y trouvent et
d'6tablir la confrerie de la chariti pour assister les pauvres malades
de ces lieux et ils ont fait tout cela jusqu'h present avec b&nediction
eomme cette dame a reconnu par les effets en sa terre de Laforest
et autres, oh ces messieurs ont travaill6 avec une charit6 tout apostolique. C;'est pourquoi ladite dame aurait d6sire procurer ce bien aux
sujets et habitants de ses terres a perpetuitY. x

M. Vincent 6tablit aussit6t A Frenneville quelquesunes de ses a filles ). I1 aimait

a venir s'y reposer de

loin en loin. M. Pages a retrouv6 un certain nombre de
lettres dat6es de cet endroit; elles sont adress6es a.
M" Le Gras, fondatrice et premiere sup6rieure de la
compagnie des Filles de la Charite, a M. de La Salle,
a M. Marseille, a M. Bcu, a M. Jean d'Horgny, ses
premiers compagnons comme pretres de ]a Mission. Elles
ont toutes trait aux multiples affaires dont il s'occupe.
II y regne de la bonne humeur mmne quand il s'agit
de soucis tout materiels. Le ils du paysan des Landes,

-7-reste passionni pour la terre, s'y retrouve par cbappies.
II parle en vrai fermier.
11 ne faut point faire rompre eI foin, tandis que cc temps
pluvieux durera, quoi que les ouvriers vous disent.

C'est a Frenneville que Vincent de Paul se retira

en 1649, pendant les troubles de la Fronde, apres la
tentative inutile qu'il avait faite aupres de Mazarin. 1
ne lui demandait pas moins que de se sacrifier.pour la
paix publique, en quittant le pouvoir! II passa un mois
A Frenneville dans la tristesse et dans la pauvret6, car
1'hiver 6tait tres rigoureux et la subsistance nulle. Pendant oe temps la maison de Saint-Lazare a Paris et les
autres fermes que la compagnie poss6dait ailleurs
6taient pilles par des soldats. II accepte tout avec s&rnit6 :
(c Nos p6ch6s nous ont rendus coupables de toutes
ces pertes. » D'ailleurs, en attendant l'heure propice de
repartir, il se consacre aux cultivateurs du voisinage et
dirige par correspondance ses missionnaires, ses Filles
de la Charit6 et ses diverses confrbries.
C'est au plus fort de la tourmente. II crit aux dames
de la Charite :
Que ferons-nous des oeuvres que le bon Dieu vous a commises,
particulibrement de la Charit6, de l'H6tel-Dieu et des pauvres enfants
trouvs ? De v6riti, il semble que les mistres particulieres vous dispensent du soin des publiques, et que nous aurions un bon prftexte
devant les hommes, pour nous retirer de ce soin; mais certes, mesdames, je ne sais pas comment il en irait devant Dien, lequel nous
pourrait dire ce que Saint Paul disait aux Corinthiens qui se trouvalent en pareil accessoire : a Avez-vous encore r6sist6 jusqu'au
sang ? v ou.pour le moins avez-vous encore vendu une partie des
joyaux que vous aver ?

De Paris, plus tard, il gardera toujours contact avec
les sceurs de Valpuiseaux pour lesquelles il t6moigne un
attachement particulier. En 1652, il les flicite d'avoir
servi les malades et les bless6s A l'h6pital d'Etampes.

--8- 8 Elles ont fort a faire a Valpuiseaux oit elles sont revenues. I1 a bien song 6 a leur envoyer une compagne pour
les aider.
Mais vous savez, dit-il, quelle est la difficulte des chemins; d'ailleurs, les miseres sont si grandes k Paris, que M" Le Gras n'en a pas
asses pour assister les malades et les pauvres refugies, partout oih
on lui en demande; on leur fai: des potages en quantite de paroisses;
nos sceurs de Saint-Paul en donnent tous les jours & pres de huit
mille pauvres tant honteux que refugies, sans comprendre soixante
ou quatre-vingts malades qu'elles ont sur les bras. Jamais votre compagnie n'a tant travaill6 qu'elle fait a cette heure, ni plus utilement :
j'espere qu'en cette consideration Dieu la benira beaucoup.

M. Pages a pu retrouver un certain nombre de tnmoignages rendus en faveur de M. Vincent, au cours du
proces de canonisation, par plusieurs habitants de Valpuiseaux et des paroisses voisines. Ils ont une forme
simple et naive d'un charme particulier. Pierre Gatineau
d&clare :
J'ai vu ce qui suit : 1' Apres les guerres de Paris, le vulage de
Valpuiseaux tait ruine comme beaucoup d'autres lieux; la maison
de Saint-Lazare ayant deux fermes dans ladite paroisse en un
hameau appelk Frenneville, le serviteur de Dieu y vint. Li, voyant
que plusieurs habitants de ladite paroisse de Valpuiseaux n'ensemenVaient pas leurs terres, il leur en demanda la raison. Ils lui repondirent qu'ils n'avaient pas de graines. Le serviteur de Dieu leur en
fit donner. Et moi qui timoigue, je me rappelle que le serviteur de
Dieu vint trouver mon pyhe et 11 lui posa la meme question; mon
pere fit la meme rponse et il lui fit donner des graines. En outre,
le serviteur de Dieu lui donna encore deux mesures pour l'aider a
vivre. Je n'ai pas vu moi-meme ce dernier fait, mais je l'ai entendu
racuoter a mon pare et
nma mere tel que je le rapporte ici
z' J'ai vu a cette mime epoque le serviteur de Dieu faisant donner
a beaucoup de pauvres des instruments de travail pour les aider
a gagner leur vie. 11 fit faire autour de diverses terres des foss6s,
bien qu'ils ne fussent pas necessaires, mais il voulait donner aut
pauvres l'occasion de gagner leur pain.
3' J'ai vu que le serviteur de Dieu faisait donner des vktements
aux pauvres du pays qui n'en avaient pas ou bien de l'argent pour en
acheter.
4' Je sais qu'en ces temps-li un pauvre agriculteur d'une desdites
fermes de la maisou de Saint-Lazare a Frenneville devant de 40
k
50 ecus, le servieur de Dieu lui donna un recu et lui remit sa
dette.
5' Une grande chariti que Ic serviteur de Dieu fit a la paroisse

-9de Valpuiseaux, ce fut de lui envoyer deux Filles de la Charite qui
avaient soin des pauvres malades, leur donnaient les remedes n&cssaires. Le serviteur de Dieu les maintint de longues annes dans ce
pays.
6* J'ai vu en diverses occasions que )e serviteur de Dieu achetant
quelques pieces de terres a de pauvres habitants du pays, il leur
donnait toujours quelque chose de plus que ce qui avait etk convenu dans le marche.

Thomas Gad6e t6moigne des memes faits et dit aussi :
J'ai vu que quand ii y avait dans le pays des personnes en diffGrend, le serviteur de Dieu les accordait et les empechait de plaider.

M. Vincent, calmant I'humeur proceduriere des
paysans, la basoche n'aurait sans doute pas vu la un
titre a la saintete; mais le brave cultivateur de Valpuiseaux en pensait autrement, d'accord avec le bon sens
populaire. - Le Temps.
On aura peut-etre remarqui aussi cette phrase sur M. Vincent :
a II voulait donner aux pauvres l'occasion de gagner leur pain, et
pour cela, il fit faire autour de diverses terres des fosses, bien qu'ils
ne fussent pas nikcessaires. x Cette remarque fait venir i la pens6e
la formule de 1' a Assistance par le travail a qui a Wettres lou&e en
notre temps - justement, d'ailleurs; - on voit que des lors saint
Vincent de Paul priferait a i'aum6ne ce mode d'assistance qui est
moralisateur et qui n'humilic pas celui que 1'on aide. II donnait aux
pauvres du bli et des vetements quand c'etait necessaire, mais plus
volontiers encore a des instruments' de travail pour les aider i
gagner leur vie a.
*

*

*

Des fetes religieuses oh I'on rappelait le souvenir de
saint Vincent de Paul furent c616br&es successivement
en plusieurs paroisses de l'arrondissement d'Etampes.
Mais c'est a Valpuiseaux qu'eut lieu la plus magnifique
solennit6.
La semaine pr6c6dente, la Semaine religieuse du dioctse de Versailles portait cette notification :
( Monseigneur 1'Ev&que passera i Valpuiseaux la
journee tout entiere du dimanche 26 septembre. A dix
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heures et demie, la messe pontificale sera c6libr&e en
plein air, et a deux heures aura lieu la procession solen-

nelle a la-chapelle des Varennes nouvellement restauree,
dans laquelle saint Vincent de Paul a celebr6 la sainte
messe. A 1'issue de la grand'messe, b6nediction papale. n
Pour la restauration de cette chapelle de Varennes et

pour concourir a ces solennit6s, M. le Superieur gneral
des Lazaristes et la Sup&rieure g6nirale des Sceurs
de Saint-Vincent-de-Paul avaient fait parvenir leur
offrande. M. Meout, assistant de M. le Sup&rieur g6neral, representait la Congr6gation.
Nous donnons maintenant le compte rendu publik par la Semaix,
religieuse de Versailles (n" du 3 octobre 9gog) des solennits de Val
puiseaux, presiddes par Mgr Gibier, eveque de Versailles.

FETES DE SAINT VINCENT DE PAUL
Valpuiseaux.
Valpuiseaux! Elle peut 6tre fiere, la petite paroisse,
perdue au fond d'un vallon qu'enserrent les derniers
plis de la forkt de Fontainebleau, d'etre sortie de
I'oubli des siecles. La gloire l'illumine et, frappante
legon des choses, c'est la religion qu'elle pouvait croire
a jamais epuis6e, qui la tire du s( mmeil et la ramene
a la vie.
Valpuiseaux! Ce nom s'&chappe des lvres des milliers de p-lerins qui, des le matin, sont accourus vin&rer
la memoire de saint Vincent de Paul.
Le fracas des voitures trouble !e silence s&culaire de
la contr6e; le chateau de Farcheville qui surveille la
bifurcation des routes d'Etampes a Milly et a la FertrAlais croit, un instant, an retour des combats antiques,
mais il se rassure en pensant que ce n'est pas 1U le
tumulte ni des hommes d'armes ni des machines de
guerre, mais le bruit plus pacifique d'automobiles, de

-
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breaks, de camions, de voitures de laitiers, de trains
Renard, de bicyclettes qui, tous, cherchent leur route et

se h&tent pour la priere vers Valpuiseaux. 11 ne faut
point manquer le rare spectacle d'une messe pontificale
en plein air. Un coup d'ceil en passant a la chapelle des
Varennes, fort bien restaur&e, qui s'leve en bordure de
la route, et vite l'on dEbarque dans le vallon oit se pelotonnent les maisons du village a l'ombre de sa vieille

6glise. Mais, si curieux et si puissamment situi que soit
l'6difice de pierre, il passe an second plan : le regard
est attir6 par une tente-autel dress6e dans un champ
contigu i l'-glise par les soins d'un tapissier d'Etampes,
Quelques troph6es de drapeaux suspendus a des poteaux
indiquent la majesti du lieu. La nature se charge de
la d&coration; le cadre austere du paysage a t6t fait
d'inspirer an croyant des emotions religieuses.
Deux mille cinq cents personnes sont d6ji mass6es
dans ce lieu de culte, ancien comme le monde, lorsque a
dix heures et demie le cortige pontifical y p6netre :
enfants de choeurs, s6minaristes, chapiers pr&cedent
Monseigneur Gibier, 6vlque de Versailles, qu'entourent
M. l'abb6 Millot, vicaire g6neral; M. l'abb6 de la Porte,
sup6rieur du grand s6minaire; MAle chanoine F&on,
MM. les Archipr&tres d'Etampes, de Corbeil et de Rambouillet, M. le Vicaire de Ballancourt et un nombreux
clergC.
La fanfare de l'usine Brinon, de Pussay, salue
l'entr&e de Monseigneur, puis les rites toujours 6mouvants de la messe pontificale se deroulent dans ce cadre
g*andiose et pittoresque. Le temps se met a 1'unisson de
la fete; point d'eau, pen de soleil. Le bon saint Vincent
a bien fait les choses.
Les chants de la grand'messe sont artistement
ex6cutes par la maitrise de Pussay, sous la direction de
M. I'abbe Mainfroid, cure de cette paroisse; & I'har-
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monium, M. l'abb Lefevre, vicaire de La Fertk-Alais.
Le propre de la messe est en gregorien; les chants usuels
sont tires de la Messe speciale de Dumont que toute
l'assistance, ex6cute avec foi; le Credo, qu'accompagne
la fanfare, produit un effet saisissant; 1'Acte de Foi
par excellence, clame par des centaines de pcitrines a
ces echos qui, depuis longtemps ne renvoyaient plus de
chants sacrAs; quel contraste, mais quel espoir pour
l'avenir! A l'Offertoire, la fanfare ex6cute un des plus
brillants morceaux de son r6pertoire. A 1'E16vation, les
clairons sonnent, les tambours battent aux champs, soulignant ainsi la majest6 du mystere chretien. A la fin de
l'office, nous efimes la joie de recevoir, a nouveau, la
benediction papale, que Sa Saintet6 Pie X avait bien
voulu, dans cette circonstance, accorder aux pilerins de
Valpuiseaux, comme dimanche dernier, A ceux de Bouville, par l'interm6diaire de Monseigneur 1'Eveque de
Versailles.
Puis ahacun se retire, heureux et presageant pour
l'apres-midi une c6ermonie digne d'un si beau debut.
C'est l'heure du d6jeuner. Sous les tentes, dans les voitures au repos, les pelerins, mis en app6tit par le voyage
matinal, d6ballent joyeusement leurs provisions, qu'ils
completent, si besoin est, par des achats aux marchands
de la localit6 on des environs.
A peine le repas touche-t-il a sa fin, qu'on apercoit
sur les lacets des routes de nouvelles files de voitures.
Ce sont les pelerins de la derniere heure. Empch6s le
matin, ils tiennent h faire acte de religion, et c'est par
centaines qu'ils arrivent, principalement des localits
voisines, grossir le nombre des fideles. A deux heures,
sous la pr6sidence de Monseigneur, dans le champ, lieu
du culte, l'assemblke chante les petites vepres. Mais des
ce moment, la procession vers la chapelle des Varennes
s'organise. MM. les Missionnaires diocesains de Paris

-
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en prennent la direction, avec le concours d'une douzaine de commissaires, choisis parmi les jeunes gens
d'Etampes, de La Fert6-Alais, de Pussay, sous la
conduite de MM. Pitel et Pontabry. Quatre mille personnes prennent part a ce gigantesque d6fil6, qui
n'occupe pas moins d'une demi-lieue. La croix prend la
tate. A sa suite viennent les paroisses de l'arrondissement d'Etampes, presque toutes largement repr6sent6es,
sous la conduite de leurs cur6s respectifs, puis les nombreux patronages de jeunes filles de Paris et de Versailles, amen6s par les Sceurs de Saint-Vincent de Paul,
dont les blanches cornettes ondulent joyeusement au
milieu de cette mar6e humaine; la fanfare de Pussay,
le groupe portant la statue de saint Vincent, )es membres
des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul de Paris et
de Versailles, la Jeanne d'Arc d'Orsay, le cortege pontifical qu'encadrent les jeunes gens de la gymnastique
de Pussay, admirables de tenue religieuse; enfin, les
dames qui terminent la procession.
Pendant plus d'une heure, les chants retentissent dans
les sinuosit6s du vallon, en l'honneur de saint Vincent
et en I'honneur du pays qui lui donna l'hospitalit6 : au
petit Frenneville, la gloire du premier rejaillit sur le
second : c'est ce que disait bien un couplet de circonstance; dont le tour fait penser aux naifs cantiques
d'antan :
Vincent est ta gloire,
Ton puissant secours;
B6nis sa m6moire,
Valpuiseaux, toujours.
La foule grossit sans cesse sur le parcours du cortege
religieux : les cinq paroisses de Bouville, Valpuiseaux,
La Forkt-Sainte-Croix, Puiselet-le-Marais, Orveau, sont
1U, ayant a cceur de couronner dignement les exercioes
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de la mission qu'ils ont si bien suivis pendant la quinzaine pr6c6dente.
Enfin, la foule se masse dans une vaste prairie, aupr:s
de l'antique chapelle des Varennes, vicille de six cents
ans, et temoin de la grande pi6t6 de saint Vincent qui
y cdlibra plusieurs fois la messe. L'6dicule restaur6 est
a nouveau beni par Monseigneur, qui y fait placer la
statue du saint. A ce moment un pretre entonne le Magnificat auquel rqpond I'immense clameur de la foule :
I'effet est incomparable. Monseigneur prend place dans
une chaire improvisbe : derribre lui un 6pais rideau de
sapins, en face et au loin les sombres collines qui
bordent le vallon; aux pieds de la 'tribune une foule
compacte de cinq mille personnes qui, peu a peu, s'apaise
et attend dahs le silence la parole du chef du diocise.
Notre &veque est heureux : son visage l'annonce.
Depuis longtemps son amour pour les humbles de
son troupeau meditait le relevement religieux de ces
paroisses lointaines. L'organisation d'un pelerinage a
saint Vincent de Paul, precid6 de missions dans le groupement de Bouville fut d6cidee. Vu le manque de
moyens de communications, les difficult6s s'annoncaient
enormes; mais tel est le zble de I'ap6tre que rien ne
l'arr&te, et aujourd'hui que le succes couronne les efforts
d6pens6s, notre 6v&que laisse d6border la joie qui remplit
son coeur.
C'est, comme de juste, un hymne d'actions de graces
qui monte aux levres du pasteur : actions de graces a
Dieu, a Notre-Dame des Varennes, A Saint Vincent de
Paul, qui ont b6ni l'entreprise et ont 6cart6 du Val, pour
cette journ6e de cl6ture, les orages et la pluie qui eussent
compromis le succes de l'entreprise. Monseigneur
remercie ensuite tous ceux quii ont collabor6 dans le
temps, A oette oeuvre divine. D'abord, M. 1'abbM Vavasseur, vicaire g6neral, dont le zble et l'initiative ont mend
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a bien l'organisation si difficile des transports; puis
M. l'abb6 Grandmontagne, cure du groupement de Bouville, et son vicaire, M. I'abb6 Greflier, qui ont tous deux
porte all6grement une tiche ecrasante; MM. les Missionnaires diocesains de Paris, qui, sous la direction de M. le
chanoine Harmois, se sont employes a l'6vangdlisation
simultanee de cinq communes differentes, avec l'aide
intelligente et active de cinq grands s6minaristes, dont
Monseigneur -fait un vif 6loge. Notre evque remercie
enfin cette immense foule d'&tre accourue de si loin
v6nirer saint Vincent, l'ap6tre de la charit6 chr6tienne,
et donner a ces contries le spectacle d'une foi ardente,
gaie et courageuse. C'est l1 vraiment l'arm6e pacifique
de la religion; aucun trouble n'est sorti de ses rangs,
et Monseigneur se plait a reconnaitre que ce n'est point
parmi cette foule de croyants paisibles qu'il faut feindre
de redouter le bruit ou I'6meute. En exaltant saint Vincent de Paul, l'Fv&que rend un hommage 6mu aux Soeurs
de charit6, aussi humbles que divou6es aux petits;
I'assembl6e fremit d'enthousiasme et un immense cri
de : ( Vivent les Soenrs! ) retentit a- tous les echos du
vallon. En terminant, Monseigneur demande en termes
touchants, aux habitants si honnetes de la contr&e, de
revenir a la religion de leurs peres, assures qu'ils sont
de trouver, pour les aider dans cette tache, le concours
d'un clerge d6vou6 et actif, concours qui se fortifiera
lui-m&me par l'association et le groupement, conditions
indispensables de succes. Sa Grandeur b6nit la foule,
A laquelle il souhaite un heureux retour, lui disant non
adieu, mais l1'ann&e prochaine.
Alors l'assemblee se disperse joyeuse et calme, tout
ensemble. La dislocation offre un tableau des plus
pittoresques. Pendant une heure c'est, sur les routes
d'Etampes, de Milly, de La FertA-Alais, un encombrement d'automobiles, de breaks, d'omnibus, de bicyclettes,

-

16 -

de trains Renard qui faisait dire a des paysans qui
avaient vu Paris : Mais on dirait vraiment les ChampsElys6es ! s
Les Champs-Elysdes a Valpuiseaux, c'6tait vraiment
du neuf, en effet! Cependant le silence descendit peu
a peu dans le vallon; la brume du soir montait au loin
sur les sapinieres, noyant peu a peu les contours des
collines. Valpuiseaux redevenait Valpuiseaux, mais seulement du dehors. Dans l'5me de ces braves paysans, il
y avait quelque chose de change La certitude que la
foi chr6tienne 6tait toujours vivante, malgr6 bien des
attaques, s'affirmait dans leur esprit, et l'offre qu'elle
leur faisait de ses 6ternelles esp&rances touchait leur
coeur, disposait leur volont6.
Inoubliable journee, dans laquelle la grandeur de
Dieu a pass6! Ordre, multitude, beau temps, foi, tels
en furent les signes caract6ristiques.
Avant de quitter le pays, Monseigneur 1'Evtque se
rendit en personne au domicile de M. Darblay, maire
de Valpuiseaux, pour le f6liciter et le remercier de la
bienveillance qu'il n'avait cess6, en maintes circonstances, de t6moigner aux organisateurs de cette fete,
pour Ie plus grand bien de ses administrs.
Le 26 septembre I909 sera une date m6morable pour
Valpuiseaux et l'arrondissemnt d'Etampes.
MARSEILLE
Lettre de M. GARROS, Pretre de la Mission,
a M. MILON, Secretaire gnral.
Toursainte, prts Marseille, z5 octobre x9og.

Vous m'avez demand6 quelques renseignements sur
P'CEuvre des servantes chr6tiennes de Marseille, lors de
mon voyage a Paris. Je vous les envoie tres volontiers,
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pour vous d'abord, et aussi pour ceux qui pourraient
avoir int&&t a connaitre cette ceuvre.
Notre CEuvre n'est pas la premiere de ce genre itablie
& Marseille, mais elle a ceci de particulier qu'elle a
pour but spcial la pr&servation de la jeune fille. Elle
a ete fondee en 1857 par un vicaire g&ndral de Marseille, M. l'abb6 Conties, de sainte m6moire, avec collaboration de la vendrable Sceur Agau, Suprieure des
Filles de la Charit6 de 1'6tablissement de la Bienfaisance; elle est placee sous le vocable de ( Notre-Dame
de Nazareth n.
L'CEuvre est reconnue d' c utilit6 publique -; c'est une
garantie de plus dans les vicissitudes des temps que
nous traversons. Elle est plac6e. sous la direction de
la Superieure de la maison de la Bienfaisance, laquelle
est assist6e de deux Filles de la Charit6 qui s'occupent
des associes, soit pour les recevoir quand elles arrivent,
soit pour les soigner quand elles sont malades, soit surtout pour leur trouver des places convenables chez des
maitres honn&tes. Un aum6nier est charg6 des soins
spirituels.
Pour etre reiue membre de 1'CEuvre, il faut :
I° N'avoir pas plus de vingt-cinq ans;
2 Etre pr6sent6e par une personne recommandable;
3° Donner une cotisation de six francs par an. Au
moyen de cette offrande, les associ6es, quand elles sont
malades, sont soignbes gratuitement pendant trois mois
dans la maison de 1'CEuvre; et quand elles n'ont pas
de place, elles sont reques dans la meme maison pendant que les Sceurs s'occupent a leur chercher une place :
dans ce cas elles paient un franc vingt-cinq par jour.
L'(Euvre possede une maison oui il y a un grand dortoir pour les filles valides, une infirmerie pour les
malades ou pour celles qui auraient besoin de soins particuliers.
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Divers secours religieux sont offerts aux assocides de
1'CEuvre :
1" A partir du I" novembre jusqu'au mois de juin,
il y a r6union de pidti tous les premiers dimanches du
mois et tous les mercredis de chaque semaine. L'aumonier est a la disposition des assocides qui d6sirent se
confesser soit avant, soit apres l'exercice;
20 Depuis le mois de juin jusqu'
la Toussaint, les
r6unions ont lieu seulement deux fois le mois.
3" Chaque ann6e, une retraite est pr&ch&e du quatrinme au cinquieme dimanche apres Ptques. Elle est
cl6turee le mardi suivant par un pelerinage a NotreDame de la Garde; cette c6r6monie est des plus belles :
on y voit r6unies plus de quatre cents assocides qui
s'approchent toutes de la sainte table.
Au d6ces de chaque associde, une messe particuliere
est dite a son intention; et si le d6ces a lieu a Marseille,
l'association y assiste avec son drap d'honneur et sa
banniere.
Cette association, qui compte huit cents membres, a
rendu de grands services. Beaucoup d'associees
regardent 1'EEuvre comme une seconde famille.
Veuillez agrier, etc.
M. GARROS.
RUGLES
On remarquera a la fin de la lettre suivante l'interessant essai qui
a pour objet de preparer les jeunes filles elevees dans les orphelinats h la vie reelle qu'elles auront a mener ensuite.

Lettre de la Swur BOMPARD, Fille de la Chariti,
h la tres honorie Mere KIEFFER.
Rugles (Eure), Orphelinat de Marie-Immaculee, 2o juin

9go9.

Je ne puis m'empecher de vous faire un r6cit qui sera
pour vous, j'en suis sire, une consolation.
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11 s'agit du mariage d'une de nos anciennes orphelines qui itait depuis un an, avec deux compagues,
dans un petit logement . Rugles, et continuait a venir
travailler a notre atelier. Elle vient d'6pouser un des
meilleurs ouvriers du pays et tres bon chr6tien. Notre
digne fondateur, M. Martin, a voulu douner a cette
premiere noce de ]'Orphelinat le plus d'6ciat possible.
Lui-m6me etait le t6moin de la jeune fille et, la coasid6rant comme sa propre fille, il a agi en consequence.
(Suit le recit de cette belle journee. Les orphelines, qui
avaient contribu6 par leurs chants a la cedrmonie religieuse, furent associees a la fete par un agreable gofiter
l'apres-midi.)
Cet excellent M. Martin nous disait, tout 6mu, au soir
de cette journ6e c:
Enfin, je viens de voir ce que je
revais depuis vingt ans! a
Une autre consolation lui est donnie, en meme temps
qu'a nous, Ma Tres Honorde Mere, par l'entr6e chez les
Clarisses, au mois de septemibre, de la seconde orpheline ainsi plac&e dans Rugles! Combien nous remerciols
la Tres Sainte Vierge de sa visible protection sur cette
petite CEuvre compl6mentaire de l'Orphelinat et comme
nous la supplions de continuer a la benir!
Voici, ma Mere, les quelques d6tails que vous d6sirez
sur son fonctionnement :
Pour l'organiser, il est indispensable :
°oD'avoir un travail suffisamment r6mundr6 a offrir
aux jeunes filles.
2° Qu'elles aient passe pendant quelques annees, a
l'Orphelinat, par toutes les branches de 1'Ecole m6nagere : cuisine, lavage, repassage, nettoyage, raccommodage, etc.
Voici comment nous avons proce6d :
Choisissant trois orphelines, dont I'ain&e atteignait
sa majorit6 et les autres 18 et 19 ans, nous les avons
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plac&es dans un petit logement mont6 de tout ce qui est
ncessaire dans un m6nage en tant que meubles, linge,
vaisselle, etc.
Ces jeunes filles, continuant a venir travailler a
l'atelier de l'Orphelinat, doivent, avec leur gain, payer
Ieur loyer, leur nourriture, leurs vetements.
L'une d'entre elles, a tour de r6le, quitte l'atelier une
demi-heure avant la sortie, tant le matin que le soir,
pour pr6parer le repas.
Elles ont toute liberte pour les dimanches et jours de
ite. Etant, d'ailleurs, accueillies, non pas au patronage, mais a l'Orphelinat mrme, elles n'ont d'autres
d6sirs de se distraire, grace A cette latitude, que ceux
de leurs anciennes compagnes et passent avec elles leurs
cong6s.
On les invite souvent a I'Orphelinat pour leurs repas
les jours de f6te; mais ce n'est pas une chose convenue,
line fois pour toutes, ce qui fait qu'A chaque invitation
nouvelle, c'est une vraie joie.
Tout en laissant a ces enfants la charge complete de
ieur entretien et toute libert6 pour leurs achats et provi.ions, on se met a leur disposition pour leur venir en
zide quand elles le d6sirent. Ainsi elles recourent volontiers aux conseils des Soeurs qui les guident, soit pour
eiurs acquisitions, soit pour la confection de leurs v6tements La buanderie est mise a leur disposition pour
ieur lessive.
En un mot, par ces premiers essais d'initiative et de
responsabilite, nous nous efforoons de m6nager doucement et sagement pour nos enfants la transition entre
i'existence facile et insouciante de l'Orphelinat et les
devoirs et les difficultis de la vie r&elle.
Veuillez excuser, ma Mere, cette longue lettre et
agr.er, etc.
Sceur BO:PARD.
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NOS ANNALES
On nous a demand6 si, pour les dix ann&es &coulkes
depuis la publication de la pr6c6dente Table des
Annales, nous ne publierions pas une nouvelle Table.
C'est l1notre intention. En effet, les Revues du genre
de nos Annales, qui sont des recueils oit furent amasses
des renseignements int6ressants et importants, sont eu
meme temps des recueils presque inutilisables si 1'on
i'a pas entre les mains I'indication et des documents et
de l'endroit oh ils se trouvent : c'est la Table g6n&rale.
Notamment durant les dix dernieres annies, nous
nous sommes appliqut a faire entrer dans les Annales
le plus grand nombre possible de documents et de renseignements, non seulement actuels, mais aussi r6trospectifs, lorsqu'ils int6ressent l'une ou l'autre des deux
families religieuses de saint Vincent de Paul. Nous y
avons insr6 beaucoup de renseignements historiques :
renseignements anciens par la publication des Histoire:
de la Congregation, par M. J. Lacour et M. Perboyre;
renseignements contemporains en notant l'apparition ou
le progres ainsi que les diverses 6preuves pour les oeuvres
de chacune de nos provinces en Europe ou a l'6tranger.
Les decisions des Congregations romaines qui nous
int6ressent ont 6itenregistries au fur et a mesure
qu'elles paraissaient.
C'est de tout cela, pour qu'on puisse le retrouver, que
nous nous proposons de rediger une Table cette annie :
Table des dix dernieres anne's. Et meme nous pr6f6rerions fondre ensemble la Table pr'cedente et celle que
nous allons pr6parer. En y joignant les cartes de chacune
de nos provinces que nous avons successivement fait
dresser et que nous avons publiees dans les Annales, et
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inme quelques vues de nos principaux 6tablissements, on
aurait en main un R6pertoire et un Guide de toute l'histoire de la Congr6gation qui serait, nous semble-t-il, a la
fois agr6able, instructif et facilement utilisable. - A. M.

ITALIE
LES FLTES D'AOSTE
Nous lisons dans 1'Fdition italienne des Annales de la Congrigalion de ia Mission le compte rendu suivant :

Parce que Mgr Tasso, v&que d'Aoste depuis 1908,
a gard6 avec la Congregation de la Mission, dont il
reste le fils trbs affectionn6, des relations intimes, il a
voulu que sa famille religieuse fit associ6e aux fetes
solennelles qu'il a c61bres en septembre 1909 a Aoste
en l'honneur de saint Anselme. Ne comptant pas que
M. le Sup6rieur g6neral pfit venir y assister, il I'a prie
de se faire representer par M. Milon, secr6taire g6neral
de la Congr6gation de la Mission.
Temoin de ces fetes, il est done juste que nous en
retracions ici le souvenir.
Les solennites s'6tendirent du samedi 4 septembre au
mercredi 8. L'objet en 6tait la cl6bration du huitiime
centenaire de la mort de saint Anselme, originaire
d'Aoste, et la tenue d'un Congres marial.
Un cardinal, l'archeveque de Turin, avec le titre de
~1gat du pape pour ces solennites, presidait. On comptait deux archeveques, une dizaine d'6veques, quatre
abb6s mitres, avec un nombreux clerg6, soit de la ville,
soit du dehors 1. Un temps splendide favorisa peni. Le journal le Duchi d'Aoste, 8 septembre x9og, donne la liste

suivante des prelats et abbis de monasteres :

Son Eminence le cardinal Augustin Richelmy, archeveque de Turin,
qui representait le Souverain Pontife; Mgr Frangois Bourne, arche-
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dant toute Icur dure les solennites religieuses et Ics
fetes civiles qui occuperent sans trave ces belles journ6es.
Chaque jour, office pontifical, sermon et procession dans
la ville, le matin; seances d&ns l'apres-midi, soit pour
des " Acad6mies , en l'honneur de Saint Anselme, soit
pour des seances du Congres marial. Et, ý la fin du
jour, les VWpres ou an moins le salut du saint Sacrement
L'autorit6 civile d'Aoste, avec qui l'autoriti religieuse
avait concert6 ces fetes dans un sentiment d'entente parfaite, organisa la d6coration et le pavoisement de la
ville.
Chaque jour aussi, les membres du clerge se trouvaient reunis pour les repas, dans la belle salle de la
maison Saint-Louis, d6pendance du grand S&minaire.
Platon a dit que ' la table est I'entremetteuse de
l'amiti6 P, et, de fait, c'etait une fete du coeur et de
l'intelligence que les aimables conversations qui s'engageaient alors : le tris distingu6 clergi d'Aoste, par son
empressement et son affabilit6, servit aussit6t de lien
entre tous les prtres venus du dehors. Comme dans
une famille d'6lite, les entretiens oi I'on changeait,
A table, 1'expression de sa satisfaction sur les f&tes du
jour, ou bien ses vues g6n&rales sur des sujets divers,
veque de Westminster, I Londres, primat d'Angleterre et, & ce titre,
successeur d'Anselme; Mgr Th&odore Valfr6 di Bonzo, archeveque de
Verceil; Mgr Bourton, -veque de Clifton, en Angleterre; Mgr Joseph
Capecci, 6veque d'Alexandrie (Italie); Mgr FranVois-Joseph Re,
ev6que d'Alba; Mgr Jean-Baptiste Ressia, 6veque de Mondovi;
Mgr Andr6 Fiore, 6v&que de Cuneo; Mgr Mathien Fillipello, eveque
d'Ivr;e; Mgr Louis Gavotti, eveque de Casale; Mgr Charles Maro-

zio, e6vque de Suse; Mgr Louis Spandre, h&qlue Olu d'Asti;
Mgr Andr6 Masera, 6veque de Bielle; Mgr Pierre Berruti, er&que de
Vigevano; Mgr Constant Castrale, "v&que titulaire de Gaza;
Mgr Bourgeois, prtv&t du Grand-Saint-Bernard; Dom Gauthey, abbM
mitrz de 1'Ordre des B6nedictins (Como); Dom Mar6chaux, ablb
mitr6 des Bned&ictins Oliv6tains (Rome); Dom Kerkowe, abb- mitre
des Binedictins du mont Cesar, a Louvain; Rv6renaiissime Don
Michel Rua, superieur genaral des Salisiens de Turin.

-

24

6taient pleins de joie aimable et d'enseignements pour

chacun. Ces quelques jours avaient suffi pour nouer avec
des pr6tres venus de Rome ou de Turin, comme avec
ceux d'Aoste, des relations dont nous gardons le plus
agr6able souvenir.
Les quelques moments qui restaient libres etaient
consacris a visiter les ruines romaines ou celles du moyen
age, comme la Tour du lepreux qui devint le th6atre
du touchant et historique r&cit de Xavier de Maistre,
le Lipreux de la citi d'Aoste.
Le journal 1'Univers (num6ro du 13 septembre 19o9)
a donn6 le compte rendu des fetes d'Aoste. Apres la
mention de f&tes civiles c6lbr6es a Milan, le correspondant du journal 6crit :
Les fetes d'Aoste ont eu un caract&re tres diff6rent. Leur signification est, sans conteste, plus elev6e.
I1 s'agissait de comm6morer le huitieme centenaire de saint
Anselme, dans la ville qui fut son berceau. Le Pape avait accueilli
dbs le debut, avec empressement, le projet que lui en avait soumis
S. G. Mgr Tasso, - e nouvel eveque d'Aoste, - et il ne lui a pas
m6nag,, depuis, ses encouragements.
Le petite ville d'Aoste a presente durant ces fetes un spectacle saisissant. D&coree tout entiere de bannires, de draperies, de verdure,
omee d'arcs de triomphe, elle semblait se consacrer tout entiere,
passe et present, a la glorification du plus illustre de ses fils.
De fait, la statue qui s'ileve non loin du Seminaire et de la
maison de Saint-Louis embrasse toute la ville dans un large geste
de protection. Tant de souvenirs y sont vivants ! La ville romaine,
l'Augusta Pratoria, fondee vingt-quatre ans avant l'ere chritienne,
subsiste par ses fortifications, son pont, son th~etre, son arc de
triomphe; la ville du moven Age dresse toujours sa cath6drale, ses
tours du LUpreux, - du Bailliage, - du Bramafam, et cette collegiale de Saint Orso oh se sont tenues les s6ances des * academies s
et du Congres marial.
Un peuple inoime se pressait dans ce cadre pittoresque, les jour
oh lese6vques et les abbes mitres, ranges b la suite du cardinal
Richelmy, archev6que de Turin et legat du Pape, de Mgr Bourne,
archeveque de Westminster et de Mgr Valfr6 di Bonzo, archeveque
de Verceil prirent part aux corteges, en l'honneur de saint Anselme,
et des saints de la vallee d'Aoste.
Les organisateurs populaires ont largement tenu leur place en ces
fetes religieuses. Le dioc&se d'Aoste est un des dioceses
d'Italie oh
les associations ouvrires et !es institutions agricoles sont le plus
developpies. Groupements de la ville et groupements
de la cam-
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pagne oat puis rang dans le corthge; on les a vus nussi autour du
monument de saint Anselme le jour oi la statue du saint fut solennellement decouverte.
C'est cc jour-la que la signification des fetes d'Aoste eclata dans
les discours qui furent prononces. 11 est impossible de les analyser
tous, mais it ne serait pas admissible non plus qu'on n'en recueillit
pas les pensees principales. M. le chanoine Vuillemin a rendu hommage a tous ceux qui out concouru a la glorification de saint
Anselme. Apres ce discours francais, Mgr Bourton, eveque de Clifton, prononVa en itallen une improvisation. Puis, M. Milon, secretaire
general de la Congregation de la Mission, parla au nom de la
France. II dit la reconnaissance des catholiques francais pour la
municipalit6 et pour 1'Pveque d'Aoste qui ont su glorifier d'une facon
si 6clatante le saint abbe du Bec. Et, rappelant que saint Anselme
se forma dans cette abbaye normande, l'orateur constata la haute
influence des abbayes du moyen age, qui 4taient des foyers de
science, et aux4uelles la nation franiaise doit, en grande partie, sa
civilisation. * La France, continua-t-il, lutte en ce moment; or, la
lutte est un signe de vitalite. * Cette parole d'espdrance, il l'adressa
specialement aux Benidictins frangais qui 1'entouraient en grand
nombre, et que la persecution a pr6sentement chassis de la patrie
francaise. II termina en priant saint Anselme de bdnir, avec le pays
oh il naquit, les peuples parmi lesquels il vecut.
Quand les applaudissements eurent cess6, M. Julien Charrey, syndic d'Aoste, prononca en francais un tres beau discours. Prenant
possession, au nom de la cite, du monument que se. -oncitoyens ont
eleve a Anselme, il felicita l'artiste qui avait si heureusement
exprimc dans le bronze la puissante personnalit6 du moine-ev•que;
il poursuivit en ces termes : a Que de marbres decerns, dans nos
temps de trouble, sur l'impulsion d'un caprice et de la passion d'un
jour, et qui ne jouiront que d'un triomphe ephemire ! Mais cette
statue, - n'est-ce pas, Valdotains qui m'ecoutez, - cette statue ne
tombera pas comme celle du heros d'un moment. Saint Anselme
demeurera debout sur son pi6destal elevi par le pieux et legitime
orgueil de ses concitoyens. II demeurera entourt de 1'admiration et
du respect universels. Et l'hommage que nous lui rendons ne s'adresse
pas seulement au penseur, au philosophe, I cette trempe d'acier qui
dictait le Droit aux puissances de la terre, mais encore a la doctrine
d'Anselme, qui fut celle du Christ, doctrine que notre heros a,
pour ainsi dire, incarnde dans sa, vie !... a
Mgr Bourne, archevque de Westmmster, rappela, dans son 1loquent discours, les incomparables services qu'Anselme rendit & P1Angleterre; il fit le veu qu'Anselme gard&t & l'Italie, sa premiere patrie,
le tr&sor de la foi & laquelle elle est demeurde fidele dans le pass6,
et qu'il ramenit l'Angleterre & PEglise, dont elle est depui~ trop
longtemps separ6e.
S. Em. le cardinal Richelmy r6suma les lecons de force et de confiance qui jaillissaient de ces fetes; s'adressant plus particulixrement
aux Valdotains, il exprima P'assurance que, dociles aux exemples de
saint Anselme, leur protecteur, ils donneront Ioujours au Pontife
romain des sujets de consolation.
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Voici maintenant quelques impressions plus personnelles sur ces f&es. Elles sont datees d'Aoste.
Lettre de M. MILON, Pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieur gineral.
Aoste, le 7 septembre

9og9.

Encore un jour de fete, demain 8 septembre, et les
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solennites d'Aoste seront termin6es. On avait, parmi les
plus affectionn6s a Mgr Tasso, 6mis quelques apprehensions sur la r6ussite d'une entreprise si largement
conue :venue d'un Cardinal, d'Archev&ques, d'Ev&ques,
d'6trangers; presque huit jours de fetes. On craignait
que ce fit trop. Aujourd'hui la bataille est gagn6e. Ce
n'est pas un succes pour Mgr Tasso, c'est un triomphe.
La cathedrale et la ville scnt magnifiquement paries.
Le pouvoir civil a apport6 son concours, il s'est charge
des illuminations (tres r6ussies), des feux de joie dans
la montagne, aujourd'hui; du feu d'artifice demain.
Et l'on peut dire pour les fetes religienses que
Mgr Tasso n'a rien epargn6, et aussi qu'il n'a epargne
personne. Pendant quatre jours nous aurons fait des
processions dans la ville, portant successivement chaque
jour les reliques de saint Anselme et des divers saints
du pays d'Aoste. Demain. fRte de Ia Nativit6, on portera 1'image de la sainte Vierge. Pendant que tout pres
de nous, nous voyons les sommets des montagnes couverts de neige, la chaleur est brilante dans la vall6e;
malgre cela, les 6veques et les abbes mitres portent les
lourdes chapes et, la crosse a la main, suivent le tres
long parcours de Ia procession. Pres d'eux la musique
joue inlassablement, et en t&te du cortege les cantiques
se succedent sans s'arrkter. Chaque jour, discours
d'eveque A 1'office pontifical.
Le jour de l'inauguration de la statue de saint
Anselme, -

statue vraiment trbs reussie, en bronze, -

il

y a eu des discours. L'autorite civile a recu le monument et le maire a prononc6 un tres beau discours. Parce
que la vie religieuse de saint Anselme s'coula et en
Italie et en France a I'abbaye du Bec, et A Cantorbery,
en Angleterre, ces trois nations furent representes : un
chanoine d'Aoste prit la parole au nom de Mgr Tasso;
j'ai 6et prie de la prendre au nom de la France;
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Mgr Bourne a parle au norn de l'Angleterre. Le Cardinal-Archeveque de Turin, d616gui du Pape, a parlI
pour conclure.
Le soir, riception du clerg4 a l'h6tel de ville. Lecture fut donn6e de l'acte d'erection du monument avec
les noms de ceux qui sont intervenus dans la c6r6monie.
J'6tais mentionne comme ayant represent6 ]a France et
j'ai 6t6 heureux et honor6 de mettre mon nom a la suite
de celui des pr6lats sur l'acte qui restera aux archives
municipales d'Aoste.
Te- fetes se termineront par une procession en Phonnear de la sainte Vierge, le jour de la Nativit6, comme
je l'ai dit plus haut. Au soir aura lieu la derniere s6ance
du Congres marial. A la procession, Mgr Tasso fera
porter la statue de la Vierge Immaculee. Le soir, je dois
prendre la parole a la seance du Congres; le sujet,
naturel pour moi et pour nous, de mon discours, sera
la Vierge de la M6daille miraculeuse, a laquelle on
aura fait cortege le matin.
Apris cela, un feu d'artifice pour cl6turer les f&tes,
et l'on se dispersera. II restera certainement une grande
impression de ces f&tes sur le peuple qui y aura trouve
joie et edification et sur le clerg6 d'Aoste qui s'en
tiendra honore et s'en souviendra avec une juste fiert.
Mgr Tasso vient d'6crire une page historique dans les
Annales du diocese et de la ville d'Aoste.
Veuillez agr6er, etc.
A. MILON.

Voici le d6but du discours prononc6 par M. Milon,
secr6taire g6n•ral de la Congr6gation de la Mission,
dont il a 6t6 fait mention plus haut :
.u nom de la France, ma patrie, qui fut douce
4 Anselme aux
jours de paix, et qui lui fat un refuge aux
jours d'preuve, je viens
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deposer mon hommage devant le monument eleve k ce grand
homme.
D'abord, je salue avec admiration la cite d'Aoste, qui fut le berceau d'Anselme, et qui, sous nos yeux, se developpe en ces splendeurs de la nature dont la grande ame d'Anselme garda le reflet.
Je salue ceux qui ont coucouru k eriger ce magnifique monument,
autour duquel nous nous pressons tous avec joie aujourd'hai, et
notamment I'administration municipale, representie ici par I'homme
tminent qui la preside, M. le syndic d'Aoste.
Qu'il me soit permis, 6 habitants de la ville et du diocise d'Aoste,
de saluer particulirement votre tveque, a cause de l'amitii dont il
m'honore, parce que je suis, comme lui, un fils de saint Vincent de
Paul. Le Sup6rieur general de notre Communaut6 garde i votre
prelat un respectueux et paternel attachement, et nous, ses freres,
lui conscrvons un inviolable souvenir, vous enUiant le bonheur de
le posseder aujourd'hui, nous qui le possddions dans nos rangs
hier.
Et maintenant, je me toure vers la grande figure d'Anselme, dont
I'admirable image de bronze vient d'etre devoilie devant notre
regard.
I1 y a un instant, on a salue son berceau en Italie; tout i I'heure,
on saluera sa tombe en Angleterre. Je salue les trente annies de glorieux et fecond labeur qu'il a v6cues dans un monastere de mon
la
pays, a l'abbave du Bec, en France. C'est 1k qu'il s'est form6e
science et I la grandeur morale qui sont l'aureole de sa vie; c'est
de 1] qu'a rayunnd I'acti-m pui*.i.;
,,.';I e~scva sur son epoque:
c'est pour cela que je suis heureux d'unir ici le souvenir de la
France au souvenir d'Anselme.

Les Annale.; italiennes donnent la suite du discours
oi M. Milon montra le caractere special de I'enseignement de saint Anselme au point de vue scientifique et
son r6le et celui des abbayes du moyen age pour le progrIs e la civilisation.

Le 8 septembre, f&te de la Nativite de la sainte
Vierge, fut le dernier jour des fetes d'Aoste. De nouveau, le cortege des pontifes, des prktres et du peuple
se d6roula, apres la messe pcntificale, dans les rues de
la cit& L'image de la Vierge port&e en triomphe au
milieu des fleurs et de 1'encens 6tait celle de l'Immacul6e telle qu'elle est represent~e sur la M6daille miraculeuse.
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DaLs l'apres-midi cut lieu la dernicre s6ance du Congres marial. On y lut differentes etudes a l'honneur de
la Vierge Marie. M. Milon, dans l'intention de payer
a la pikt6 mariale un tribut au nom des deux families
relgieuses de saint Vincent de Paul, lut une etude sur
la Vierge de la Midaille miraculeuse.
souvent traite devant les lecteurs des
a
Ce sujet ~te
Annales, c'est pourquoi nous ne reproduirons pas ici
cette 6tude; les Annales italiennes en donnent le texte,
nous en transcrivons seulement la conclusion :
J'ai (lit. - Mais on a coutume de terminer ;,ar un vaeu; voici le
mien :
J'ai appris de I'Evangile que le joug de mon divin Maitre est doux
et que son fardeau est leger : Jugum enim meum suave est, el onus
'".fc; j'imagine qu'il doit en ctre ainsi quand il s'agit de sa divine
Niee ; ce n'est pas un fardeau pesant que je voudrais, de sa part,
placer sur os 3paules; il est leger, et je voudrais qu'il ffit place
sur votre coeur. Mon voeu, c'est que tons, vous, Mesdames, nous, Messieurs, nous portions avec amour la miraculeuse medaille de 1'Immaculte Vierge Marie : fardeau Idger et bien doux, n'est-il pas vrai ?
Ne vous dtonnez pas, d'ailleurs, et ne croyez pas que je vous
demande trop peu. Quand David dut combattre cuntre un geant, Dieu
lui dit : rPrends une petite pierre lans le torrent et mets-la dans
ta fronde. * David le fit et, frappt par cette petite pierre, le geant
s'ecroula. Chrttiens, je vous dis : a Mettez sur vos poitrines la
petite madaille de la tris douce et puissante Vierge Marie, et ce que
l'on raconte d'elle peut vous donner confiance que, par elle, quand
viendront les dangers du dehors ou les perils de l'ame, vous serez
vainqueurs.

Le soir du dernier jour des fetes d'Aoste, 8 septembre, a la tombee de la nuit, I'administration municipale offrit aux 6trangers et aux habitants un feu
d'artifice. Des places d'honneur 6taient r6serv6es au
cardinal, aux 6vEques et aux principaux itrangers. Toute
la population 6tait presente.
Quand le bouquet du feu d'artifice eut kt6 admir6, il
resta, en lettres de feu, le salut : Vive Saint Anselme.
Ainsi s'acheverent ces solennit6s empreintes pendant
toute leur dur6e de sentiments eleves, de religieuse et
sincere cordialit6.
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POLOGNE AUTRICHIENNE
LE CINQUANTENAIRE
DE LA MAISON CENTRALE DES FILLES DE LA CHARITE
ET DE LEUR PROVINCE DE CRACOVIE
(Extrait des Roceniki ou Annales polonaises, asee 1909, page 2z5 ;
traduction.)

Les Filles de la Charith de la province de Cracovie
ont c6lebr6, le 15 octobre de cette annie 1909, le cinquantenaire de l'ouverture de leur maison centrale et
de la fondation de leur province de Cracovie.
L'ancienne province de Galicie 6tait peu florissante :
elle se composait de cent treize Sceurs r6parties en treize
maisons. A la t&te de cette province se trouvait alors la
Sceur visitatrice Lucie Borowska, d6jA 6puisme par l'5ge
et d'une sant6 dibile; elle avait sa residence dans la
maison Saint-Vincent ! Liopol : c'tait la maison centrale de cette province.
M. Etienne, le grand restaurateur de toute la Compagnie des Filles de la Charit6, 6tait de passage k Lopol
en 1857. II constata la situation de cette province et
jugea qu'il fallait essayer d'y rnpandre une nouvelle
vie. C'est pourquoi il r6solut de reorganiser la province avec une autre maison centrale et un seninaire.
M. Klinger, alors directeur des Sceurs, fut charge,
par le Sup6rieur gn&rai, de chercher a 6tablir la nouvelle maison centrale i Cracovie. Le Directeur cherchait;
la divine Providence fit trouver ce qu'on cherchait et
procura le moyen de r6aliser 1'aeuvre qu'on avait en
vue.
II y avait alors i Cracovie Mgr 1'6v&que Louis

-

32 -

1

Letuwski , autrefois administrateur du diocese et
maintenant doyen du chapitre. C'6tait le type du gentilhomme et du soldat polonais; apres avoir passe une
partie de sa vie sur les champs de bataille pour la cause
de la patre, Dieu lui avait permis de cousacrer encore
un demi-siecle au service de I'autel, et d'occuper pendant vingt-trois ans le siege 6piscopal.
Ce prelat avait amass6 pendant "son administration
un capital consid6rable et, chaque ann6e, il l'augmentait
par ses revenus qui 6taient fort importants.
Un jour que le pr6lat venait de recevoir une nouvelle
somme d'argcnt, il fut preoccup6 du compte que Dieu
lui demanderait de l'emploi de ses richesses. 11 sortit
pour faire une promenade et prit la direction de
Kleparz, faubourg de Cracovie. II passa a c6t6 de
l'6glise de Saint-Florian et aliiva B l'endroit oi se trouvait la petite 6glise de Saint-Simon et Saint-Jude; cette
6glise, qui menaqait ruine, evait 6td chang6e en d6p6t
de bl6. A quelque distance de l'6glise. tait une maison
a un seul 6tage et avec neuf fen&tres au rez-de-chauss;e;
il y avait dans cette maison une auberge et un lieu de
corruption. A c6te de l'6glise on voyait une troupe
d'enfants couverts de haillons et s'amusant a crier et
a sauter. A ce triste spectacle, 1'&veque s'arrata tout a
coup; la m4me inspiration qui 1'avait rempli de tant de
confusion a la vue de la cassette pleine d'argent
s'empara de son ame devant cette mistre. Le prelat
s'approcha des enfants pour les interroger : c Je demandai, dit-il dans ses M6moires, a I'un d'eux, puis a un
autre, s'il savait le ( Notre Pere ,, mais les enfants
savaient h peine faire le signe de la croix. O
Oi est ta
c mnre? ne t'a-t-elle pas appris les prieres? n L'une des
r. Gams, Series episcoorum : Ev.ues
de CT1oyie i x845,
Mgr Louis Letowski, evyque de Jopple, mort le
25 ao6t 1868; S862.
Mgr Mathieu Majerczak.,z
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enfants etait orpheline; une autre me r6pondit que sa
mere 6tait toute la journ6e dehors pour vendre des
fruits ou pour aller travailler. I1n'y avait done personne pour s'occuper de ces enfants et pour leur
apprendre a prier. De retour a la maison, je fus saisi

encore plus profond6ment par la honte de cet argent
qui 6tait 1l devant moi dans la cassette. Je connaissais
bien les Sceurs de Charit6 et Dieu m'inspira ce qu'il y
avait i faire. , Ainsi 1'6veque r6solut d'employer son
argent au soulagement des pauvres et des mis&rables de
Kleparz oii il 6tait all d'une maniere si providentielle.
Alors l'6vuque acheta l'6glise qui tombait en ruine,
ainsi que la miserable maison qui se trouvait non loin
de 1a, puis il s'adressa a M. Etienne, Sup6rieur gn&eral
A Paris, pour lui demander des Filles de la Charit&
Monseigneur leur offrait I'6glise et la maison dont nous
venons de parler pour les mettre en 6tat de secourir les
pauvres enfants. Ainsi etait trouvie la maison centrale
que le Sup&rieur g6neral faisait chercher.
Il y avait a Paris

a cette 6poque plusieurs Soeurs polo-

naises, entres autres, la Sceur Agnes Wasalska, qui se
preparait a la charge de Directrice de S6minaire; la
Soeur Jeanne Swietorzecka, qui venait de prendre 1'habit,
et la Sceur Ostrowska, qui se pr6parait a faire les veux :
ces trois soeurs furent design&es par M. le Suprieur
general pour aller 6tahlir la nouvelle maison. Et comme
la Sceur Borowska demanda A&tre d&charge de la fonction de Visitatrice, on en choisit une antre; ce fat la
Soeur Marie Talbot Nous trouvons dans la biographic
de Mgr Letowski par Louis Debicki un grand 6loge de
cette premiLre Sup&ieure de la nouvelle maison de
Cracovie; elle se distingua par son zele et son dovouement pour les pauvres enfants de Kleparz, par sa charitA
pour les malheureux.
Comme assistante lui fat encore donn6e une autre
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Srur qui we tr~tuiait alors a Paris, la Suwur Maric Switeczka. La petite communaut6, avec sa Suprieure a la
thte, arriva a Cracovie le 24 septembre 859. La petite
eglise en ruine et la maison voisine n'itant pas assez
bien arrang6es pour recevoir ses habitants, !es Sceurs
prirent leur demeure provisoire dans la maison de SaintLazare, oiu la Superieure, la Soeur Caroline Kohlrus, les
rebut avec cordialiti. A ce moment une autre Soeur venait
encore se joindre a la petite communaut6, ce fut la Sceur
Marie Kulesza, venue de Leopol et disign6e comme
secr6taire de la nouvelle maison centrale a Cracovie.
Le 15 octobre, fete de sainte Hedwige, patronne de
Pologne, le samedi (c'est ainsi qu'on lit dans l'acte de
fondation) 6tait le jour marqu6 pour 'ouverture et la
benediction de cette nouvelle maison centrale d'une
nouvelle province, qui s'appellerait d6sormais la province de Cracovie. A deux heures de l'apres-midi, la
Sceur Talbot, accompagn6e des autres Sceurs au nombre
de six, attendait I'arriv6e de M. Klinger, le Directeur
des Sceurs, qui devait benir la maison. C'est dans l'intimite qu'eut lieu cette c&remonie.
La cons&cration de la chapelle, c'est-4-dire de cette
petite 6glise delaissie, a laquelle on avait rendu la
d6cence convenable, grace a la g6nrositA de l'illustre
bienfaiteur, fut faite d'une maniere tres solennelle par
Monseigneur lui-meme, le 21 octobre, a neuf heures du
matin.
Cette mrme ann&e, le jour de la Presentation de la
Sainte Vierge, le 21 novembre, le Siminaire des Sceurs
fut ouvert dans la maison centrale. Ainsi la nouvelle
province 6tait entierement &tablie.
Avec le capital donnd par Mgr l'ev&que, on avait fait
beaucoup, mais il ne pouvait suffire a tout, et surtout j
i'extension r.pide de la nouvelle maison centrale. Celleci, en effet, se d6veloppa d'une manibre etonnante. Ds
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I'annie 1861, la Sceur Talbot acheta un terrain devant

l'6glise pour y batir un orphelina.t, et cette maison fut
agrandie successivement les annies suivantes. La maison
des Sceurs devint, elle aussi, trop petite et il fallut
l'agrandir en 1867. Cette m&me ann6e on commenca un
autre bitiment pour servir d'cole.
Enfm la petite 6glise 6tait devenue trop 6troite pour
le nombreux personnel que r6unissaient les divers 6tablissements des Soeurs. Alors 1'intrepide Sceur Visitatrice,
ne reculant pas devant une pareille entreprise, resolut
de batir une nouvelle 6glise. Le 3 mai 1869, on commenca la nouvelle construction; on avait choisi le style
roman. La premiere pierre fut posse le 28 juin suivant
par M. Soubieille, Visiteur de la province.
Le 14 septembre I87I, cette belle 6glise fut ccnsacree
par le nonce apostolique de Vienne, Mgr Falcinelli.
L'6minent bienfaiteur, Mgr Letowski, qui se -rjouissait beaucoup de 'extension de son ceuvre, n'eut pas
la consolation de voir la nouvelle eglise. En 1868,
l'ann6e avant que l'on commenot a batir, le v6n6rable
vieillard, Ag6 de 82 ans, avait c6lbr6 sa cinquantaine
de sacerdoce au milieu de son peuple ch&i. Les Sceurs
eurent leur part dans ces fetes : le Io mai, au jour de
la fete, Mgr I'6veque, apres avoir c616br6 la sainte
messe A la cath6drale en presence d'une foule immense,
se rendit la maison des Sceurs. La maison 6tait ornde
pour la circonstance ainsi que la chapelle, oi s'&taient
group's les Missionnaires et les Soeurs sup6rieures de
la province en attendant I'arriv&e de l'illustre pr6lat:
M. Soubieille, le Directeur des Filles de la CharitM,
adressa &Monseigneur les vceux reconnaissants des deux
familles de saint Vincent de Paul; apres quoi on chanta
un solennel Te Deum pour remercier Dien de tons les
bienfaits accordes par la main de son kveque Mgr Letowski.
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Apres la reception a l'eglise, on se rendit au jardin,
oii les orphelins de la maison centrale, ainsi qu'une
cinquantaine de pauvres vieillards et autant de pauvres
vieilles, attendaient Mgr I'eveque. Grande fut la reconnaissance de tous ces pauvres gens envers leur bienfaiteur lorsque celui-ci voulut bien les inviter tous a diner
avec lui dans la maison centiale, et ils ne savaient comment exprimer leur gratitude a 1'6gard de leur illustre
h6te. Les Sceurs, de leur c6te, n'avaient rien omis pour
rendre cette f&e aussi brillante que possible : elles se
faisaient un honneur de servir les pauvres et de leur
procurer tout oe qui pouvait leur &tre agrbable. A la fin
du repas, Monseigneur s'entretint encore un peu avec
les pauvres qui faisaient sa joie et sa consolation, et
ainsi finit cette belle fete dont le souvenir reste toujours
conserve par les Sceurs qui en furent les heureux
timoins.
Trois mois apres, le 25 aoit, fete de son patron, le
saint 6vtque acheva sa belle et longue carriere sur cette
terre, apres avoir ete soigne dans sa maladie par les
Saeurs de Kleparz. Le dbsir du defunt etait que son
corps fit place dans la nouvelle Aglise des Seurs; mais,
en attendant, on deposa sa depouille mortelle dans le
tombeau royal a Wawel.
Au mois de septembre de 1'ann6e 1872, on transporta
en procession solennelle les restes de 'ev&que de Cracovie pour etre depos6s dans un caveau de la nouvelle
6glise; auparavant d6ja on y avait place, enfermr
dans
une chasse a part, son cceur qui fut si plein de charitA
pour les pauvres. < Si la fondation de cette ceuvre, crit
son biographe, 4tait Ia consolation de l'illustre 6veque
Mgr Letowski, son esprit et son coeur doivent se rejouir
de voir que l'Pkvre commence par lui pour la gloire
de Dieu et le bien du prochain a pris une si grande
extension. a
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En effet, apres ses premiers et rapides diveloppements, P'ceuvre a grandi encoe. En m6me temps que la
maison centrale s'6tendait, la province, elle aussi, s'est
d6velopp6e d'une maniere merveilleuse pendant ces
cinquante annes. A la fin de l'annee 1859 il y avait
dans cette nouvelle province quatorze maisons de
Soeurs avec un personnel de cent vingt-trois Filles de la
Charit6, et maintenant,
la fin de l'ann6e 19o8, cette
province compte cinquante-neuf 6tablissements avec
six cent soixante-cinq Saeurs.
Durant ces cinquante annies, on a vu d'une maniere
frappante, comme 1'6crit le meme biographe de
Mgr Letowski, c que Dieu protege visiblement cette
ceuvre n. C'est pourquoi les Filles de la Charit6, voulant
montrer leur reconnaissance envers la divine Providence,
ont chantW, le 15 octobre dernier, un solennel Te Deum
et ont prii avec ferveur pour les ames de ceux qui ont
6te, entre les mains de la Providence, les instruments
de tant de bien, nous voulons dire pour 1'ame de feu
Mgr 1'eveque Letowski et pour l'ame de la Seur Talbot.

TURQUIE D'EUROPE
CAVALLA
Les PrEtres de la Mission sont ktablis

a Cavalla depuis

1'anne 1887, et les Filles de la Charit6 viennent d'y ouvrir
une cole. vi'le.

Voic d'abord quelques renseignements sur cette

CAVALLA ou KAVALLA est une ville maritime de la province

de Salonique, situde a 125 kilometres est-nord-est de Salonique (Macedoine, Turquie d'Europe). Population, 5 ooo habitants, dont quelques-uns seulement sont catholiques. Situ&
au fond de 1'ancien golfe Pierie, Cavalla est bitie sur une
petite lie rocheuse qui se d6tache de la c6te. II n'y a pas de

-

38 -

port, mais seuiement une piage de sable, le long de laquelle
'icnntnt saligner les bateaux du pays. Aujourd'hui, Cavalla
-st une
f
des echelles o0 tou.hent les navires qui vont de
S.il•ni;,lue i Conszantinople. Kavalla, en frangais levantin
, a Cavalle 3, est Iancienne Neopolis des Grecs, N6apolis
des Byzantins, et le port de Fancienne Phiiippes, dis-

tante de 13 kilr•etres e; dont il ne reste plus que des ruines.
Au point de vue des souvenirs religieux, on remarque que
C-v1aiia, iantijue Neapolis, est la premiere ville du continent
curuopýi
qu'ait touchie Fap6tre saint Paul. On lit, en effet,
aux Actes des Apltres, ce qui suit (chap. XVi, -ers. 9) :
, Et Paul cut une vision pendant la nuit : c'tait un homme
mae•dx;initcn qui se tenait devant lui, Ie priant et lui disant :
: Passe dans la MacJdoine et viens a notre secours. M Et
aussitht qu il eut vu certe vision, nous cherchames i passer
.-n Macdoixc.e, certain que Dieu nous appelait a les ivang&iiser. Or, quittant la Troade, nous vinmes en droite ligne a
Samothrace e it: juur suivant a Neapolis et de 11 a Phiiippes. »
Lettre de M. Etienne JOUGLA, Prttre de la Mission,
a M. Ant. FIAT, Superieur general.
Cavalla,

Ir I" inovembre 1909.

Depuis longtemps les Missionnaires de Cavaila d6siralent avoir 1'aide des Filles de la CharitA pour 1',vangelisation de ce pays. Leurs desirs se sont enfin r6alises.
Quatre Filles de la Charit6 sont arrivnes dans cette
ville le 6 octcbre dernier.
Elles out &t6 bien accueillies par la population et
elles se sont mises a l'oeuvre sans d6lai. Les premiers
jours, a Ia vue des cornettes qu'ils ne connaissaient pas,
les enfants se groupaient sur leur passage et manifestaient un peu leur &tonnement; mais cela n'a dur6 que

quelques jours. Nous rendons grace A Dieu de tout notre
cocur et nous esperons que l'arrivee des Sceurs
sera pour
cette ville et le pays environnant le commencement
d'une
ere de salut

-

39 -

Voili d6ji vingt-deux ans qu'arriva le regrett6
M. Hypert pour fonder cette mission, dans cette ville
oi saint Paul a foul6 pour la premiere fois Lt sol de
1'Europe, lorsqu'il se rendait, par l'ordre de Dieu, de
Troade en Macddoine. La parole du grand ap6tre tomba
sur une terre bien disposee a la recevoir. En effet, la
Neapolis des Actes des Ap6tres fut bient6t appel6e
Christopolis et les saints furent nombreux dans cette
partie de la Mac6doine. Mais depuis ces temps glorieux,
les heritiques, les paiens, les musulmans avaient renverse
l'aeuvre de saint Paul. La grande ville de Philippes
dont Cavalla est le port n'est plus qu'une ruine, et
M. Hypert ne trouva, i son arriv6e ici, a I'ancienne
Christopolis, qu'un tres petit nombre de catholiques
prives de tout secours religieux.
Les debuts de la Mission furent p6nibles et difficiles.
M. Hypert dut rester quelqucs mois I'h6te d'une famille
catholique. II put enfin louer une maison oh il s'installa
et oi il ouvrit une 6cole et une petite chapelle. C'est
dans cette maison de louage, tres incommode, que les
Missionnaires sont restds l'espace de treize ans. Ils
purent, apres ce temps, grace a votre appui, batir une
maison et une ecole convenables.
Les catholiques venaient petit a petit se grouper
autour de nous; mais si, par notre ministire et notre
ecole, nous avions quelque influence sur les hommes et
les enfants, notre action sur le reste de la population
6tait a peu pres nulle. Les jeunes personnes friquentaient les 6ccles grecques et isra6lites. Quelques-unes
n'apparaissaient presque jamais dans notre chapelle.
Afflig6s de cet 6tat de choses, nous avons r6uni toutes
nos 6conomies afin de pouvoir construire une maison
pour les Filles de la Charit6.
GrAce A Dieu, cette maison a At6 construite dans le
courant de cette annee; les Sceurs sont arriv&es et, depuis
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quelques jours, les choses ont bien chang& L'cole que
les Sceurs ont ouverte sans retard a regu toutes les jeunes
personnes catholiques. I1 nous sera ainsi facile de les
instruire Plusieurs Grecques et israelites fr6quentent
aussi l'cole, qui compte deja quatre-vingts Cleves des
meilleures families de la ville. Nous esperons en voir
le nombre s'augmenter.
Lorsque les Filles de la Charit6 auront pu ouvrir un
dispensaire, l'influence de notre sainte religion s'ktendra
aussi un peu parmi le peuple.
Nous n'esp6rons pas immndiatement une riche recolte,
car nous nous trouvons dans un pays ou les yeux
s'ouvrent difficilement a la lumiere; nous aurons cependant quelques consolations spirituelles. Nous commenions, en effet, quelques associations qui paraissent devoir
porter des fruits de salut.
Notre seul d6sir est de voir refleurir dans ce pays les
temps de l'ap6tre saint Paul.
Ernest JOUGLA.

ASIE
TURQUIE

D'ASIE

CAUSES ET PRETEXTES
DES

DERNIERS MASSACRES D'ASIE MINEURE
COUP D'CEIL GENERAL
Sous ce titre, nous lisous dans les Missions Calioliques
du xi novembre g9og) ce qui suit :
Voici un dernier mot a propos des terribles evenements
Mineure. Nous en sommes redevables i 1'un des temoins
joumnes sanglantes, oh le devouement des missionnaires a si
blement brill, et sur 1'origine desquelles la lettre suivante
fournir d'int6ressantes explications.

(numero
d'Asicde ces
admirava nous

Lettre de M. DILIANGE, Lazariste,
Superieur des Lazaristes d'Akbis.
L'ex-sultan Hamid, et avec lui tous ses partisans, ne
s'6taient jamais repentis des mesures sanglantes de 1895,
en partie provoquies par les coups d'audace des jeunes
Arminiens, c'est-a-dire des Comitis secrets r6volutionnaires. Une haine terrible s'est conserv6e vivace dans le
cceur de tout pur musulman contre la race armenienne,
ne demandant qu'une occasion pour eclater et faire
encore des milliers de victimes.
L'6tincelle qui a allum6 un si grand incendie a 6tW
jette par 1'ex-sultan et son entourage.
Furieux de voir les Arm6niens r6clamer le r6gime
constitutionnel plus vivement encore que les autres chr6-
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tiens de Turquie, Abd-ul-Hamid avait jur6 de se venger.
Des ordres secrets avaient &t6 donn6s a tous les gouverneurs, pr6fets et sous-pr6fets de proc6der a un nouveau
massacre.
Dix mille Arminiens, sans parler des Grecs et des
autres, s'6taient joints a l'arm6e lib6ratrice qui delivra
Constantinople du joug hamidien. De plus, pour exciter
encore davantage la fureur sanguinaire de 1'ex-sultan,
un bruit avait circule partout On disait que Hamid
descendait d'une Arm6nienne et, en effet, il ressemble
fort a un Armenien.
Les Arm6niens, de leur c6te, h'avaient pas oubli les
boucheries de 1895. Ils r&vaient peut-etre d'un royaume
ind6pendant. Leurs chefs spirituels en meme temps que
temporels (patriarche gregorien schismatique de Constantinople, 6v&ques schismatiques, etc.), par leurs &crits,
leur conduite, leurs 6missaires, les sommes consid6rables d'argent envoyies, encourageaient l'insurrection.
L'6v&que gregorien schismatique d'Adana 6tait parmi
les plus ardents. Mais, voyant que les 6v4nements
prenaient une tournure sanglante, il s'enfuit au Caire,
ou il se trouve encore, apres avoir et6 condamni a
cent un ans de prison. Bien lui en prit, car il aurait t6
la premiere victime, comme l'ont &t6, du reste, partout
les pretres gregoriens, voire m&me les pasteurs protestants, tandis qu'a ma connaissance, on ne parle pas de
pretres armuniens catholiques massacr6s. II est vrai qu'un
peu partout, les Ordres religieux et les Missionnaires
pr&chaient au contraire a leurs ouailles le calme et
i'obbissance au gouverement.

Deja en fevrier et mars,tgog, on disait que partout

- 43 les Arm6niens s'armaient; ostensiblement ils portaient
des revolvers, des fusils, des ceintures garnies de balles
Leurs maisons 6taient remplies d'engins meurtriers et
les musulmans voyaient tout cela!!!
Depuis quelque temps j'avais informi nos representants a Alep et . Adana de cet 6tat de choses : l'attitude pleine de reserves des autorites gouvernementales
d'Adana et des environs me semblait trbs inquietante.
Evidemment quelque chose se pr6parait; mais qui aurait
pu deviner les horreurs que nous avons vues?

Comme un coup de foudre, l'orage a 6clatb, nous
prenant tous au d6pourvu. Une panique 6pouvantable
s'empara de tous nos chrtiens et, le 15 avril, notre
maison d'Abkes et le monastere des Trappistes 6taient
envahis par une foule affol&e. Les villages dans un
rayon de six g dix lieues avaient &6t incendi6s, leurs
habitants 6gorg6s on en fuite, les jeunes filles enlev6es,
les femmes outrag6es.
Tout cela ktait I'oeuvre des Kurdes accourus d'un
peu partout pour proc6der au massacre, au pillage et a
la d6vastation. Ils eurent largement le temps d'accomplir leur ceuvre sanguinaire, car les secours n'arriv&rent
d'Europe que plus tard.

C'est a notre regrett6 consul, M. Roqueferrier, que
nous avons df notre delivrance, ainsi qu'aux repr6sentations 6nergiques de l'amiral Pivet et des commandants
de la division navale envoy6e dans nos parages. Mais
que 1'avenir est encore triste!
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CHINE
ETAT GENERAL
DES (EUVRES

RELIGIEUSES

EXISTANT DANS LES VICARIATS DE CHINE
DESSERVIS PAR LES LAZARISTES

Exercice jro8-9gog.
On lit dans les Missions Calholiues, n" dui9

novembre

9gog :

En outre du tableau c-joint qui expose en detail
l'6tat des Missions confides a la Congregation des Lazaristes (3 vicariats au Tch6-ly, le Tchtkiang et les 3 vicariats du Kiangsi), voici quelques renseignements gind raux :
En 1894-1895, que nous prenons pour point de d6part
de cette vue d'ensemble, ces Vicariats r6unis ne comptaient encore que 99 6oo chr&tiens baptis6s, formant
alors I 498 chr6tientes, et le nombre des baptemes
d'adultes (non compris les bapt&mes in articulo mortis)
n'atteignait pas 2 ooo (1892).
A partir de cette 6poque, on remarque un progres
croissant d'ann6e en ann6e, et qui semble pouvoir
s'expliquer providentiellement par les rssultats humiliants de la guerre sino-japonaise : les Chinois commencerent a comprendre qu'ils feraient bien, eux aussi,
de ne pas se soustraire ý l'influence europ6enne, en
matiere de religion comme au point de vue des progris
mat6riels.
Cependant le mouvement 6tait encore bien lent, si on
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le compare a celui qui a suivi les troubles des Boxeurs.
Ainsi, en 1899, le nombre de chr6tiens ne depassait
gure 115 ooo, celui des chretient6s 6tait de I 789, et il
y avait 3 828 bapt&mes d'adultes, chiffre djit remarquable a cette date, mais qui parait minime actuellement.
C'est surtout a partir de I'exercice 1901-1902 que le
mouvement s'acc6lre : le troupeau dispers6 a pu se
r6unir, les ruines ont fait place a de plus belles eglises,
les Missions se sont reorganisees plus fortes qu'auparavant, le sang de nos milliers de martyrs a fait germer
de nouveaux chretiens, et nous comptons d&s cette anneeli 6 500 baptemes d'adultes, dont 1'instruction fut facilithe par le versement des indemnites. On pourrait done
dire que Ie d6mon qui avait essay6 de d(truire la religion
catholique en Chine a ete pris dans ses propres piiges.
Depuis lors, les progris se sont accentues encore davantage chaque ann6e, et tout le monde se rappelle le chiffre
prodigieux de 32 ooo bapt&mes d'adultes obtenu & P6kin
en 1907-1908, et qui porte le nombre des chr6tiens de
ce Vicariat a 138 000, alors qu'il avait &t6 r6duit A
39 800 & la suite de la formation du Vicariat du Tch6-ly
oriental et surtout par le massacre de 5 800 martyrs.
Evidemment une moisson aussi merveilleuse ne pouvait
pas se renouveler, faute d'ouvriers pour la cueillir!
Cette ann6e-ci le nombre de nos chers chr6tiens s'est
encore accru de 26 oo, et de ces 286 oo000 neophytes,
baptis6s dans les Vicariats administr6s par les Lazaristes, sont disperses dans 3 580 chr4tient6s; il y a pour
les diriger, les perfectionner et en former d'autres,
300 pr&tres. Nous voudrions en avoir bien plus encore :
Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in
nessem suam !
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Voici maintenant des renseignements se rapportant en
a quelques-uns de ces vicariats.
aiticulier
1
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-LY SEPTENTRIONAL

LE SEMINAIRE DE CHA-LA-EUL
Nuus reccons les reuseignements suivants sur I'etablissement d'un

sýminiire pour les jeunes gens de la Congregation de la Mission,
qui vient d'tre ,tabli a Cha-La, pres Pekin.

Comme l'a annonc= M. le Supirieur gen6ral dans sa
circulaire du i" janvier de cette ann•e 19og, les postulants du nord de la Chine ayant beaucoup de difficult6s
a se faire au climat de Kiashing, nous avons &tc autorisis par le Saint-Siege a ouvrir un S6minaire interne
dans le .Tch-ly. La, en effet, nos trois Vicariats comptent
maintenant plus de 210ooo chritiens baptises, et les
vocations l'Ptat ecclksiastique s'y manifestent en proportion du mouvement de conversions; nous avons done
tout lieu d'y esp6rer egalement d'assez nombreuses
vocations pour la famille de Saint Vincent, et il s'agissait de les favoriser.
Au mois de mars dernier, le Visiteur de la province
fit un voyage dans le Nord (Tch&-ly) pcur s'entendre
avec les trois Vicaires apostoliques de la region sur le
choix d'un emplacement pour la nouvelle maison de
formation. A l'unanimit6, on regarda Cha-La comme
6tant tout naturellement d6sign6 pour cette meuvre.
Ce nom, qui est une corruption du mot tcha-lann
(palissade), rappelle la cl6ture du cimetiere qui fut
donn6 aux RR. PP. Jesuites par 1'empereur Kang-Hi
La palissade n'existant plus, les Chinois connaissent
plut6t cette vaste propriet6 de la Mission catholique sous
le nom de Che-Menn (porte de pierre), a cause d'une

6norme porte a deux battants, en marbre, qui fait face
a la nouvelle 6glise.
Cha-La, situ6 a l'ouest de P6kin, a un kilometre
environ de la porte Ping-tze-Menn, se trouve tout a fait
dans la caipagne; on y a bon air et surtout de la bonne
eau, grace aux montagnes qui n'en sont pas tres 6loign6es. En meme temps, la proximit6 de la capitale facilite tout approvisionnement et, en cas de maladie, on
pourrait avoir promptement le secours d'un m6decin
europ6en.
Mais ce qui rend Cha-La encore plus int6ressant, ce
sont les grands souvenirs, anciens et recents, qui s'y
rattachent. Dans la propri6t6 de la Mission est renferm6
l'ancien cimetiere oil furent d6pos6s les corps des Missionnaires les plus illustres : des Mathieu Ricci, des
Longobardi, des Adam Schall, des Verbiest, etc. Comme
toutes les tombes, au nombre de plus de 80, avaient 6t6
ouvertes et profanies par les Boxeurs en 19oo, le gouvernement franqais obtint pour la Mission de P6kin
une indemnit6 sp6ciale en vue d'6lever un monument
expiatoire A la m6moire des anciens morts.
Ce monument consiste en une belle 6glise romane,
bitie en avant du cimetiere et autour de laquelle, A
1'ext6rieur, ont 6t6 incrust6es les steles, pour la plupart
bris6es, des anciens tombeaux; sous chacune d'elles
reposent les restes qui ont pu &treretrouv6s du Missionnaire J6suite ou autrie dont elle rappelle le nom. Quelques
tombes des plus c6l6bres ont 6te conserv6es et relev6es
dans !e cimetiere m6me.
A 1'int6rieur de l'6glise, A la hauteur de six pieds
environ, une ceinture de marbre noir fait tout le tour
des nefs laterales et contient, par prefectures, souspr6fectures, villages et families, les noms des 5 800 chretiens massacres par les Boxeurs dans le Vicariat de
~ekin.
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Au nord de ce monument, que l'on peut bien appeler
l'eglise des Martyrs, et au fond du cimetiere s'lcve
un d6me sous lequel un caveau renferme tous le- corps
des victunes que l'on a pu retrouver apres les troubles,
surtout dans les puits de la proprith.
Voila a peu pres ce qui donne a Cha-La un interet
tout particulier, et ce qui l'a fait choisir pour la nouvelle
maison de formation.
Ajoutons que, depuis 19oo, deux corps de bltiments,
de 45 a 50 metres de long, avaient &t construits a l'est
et tout pres de l'eglise; celui du sud servait de residence au Missionnaire de 1'endroit, et de maison de
campagne au Seminaire de P6kin; celui du nord, s6pare
du premier par une vaste cour, 6tait occup- par une
grande 6cole de cat6chumines. Mgr Jarlin a bien voulu
les vendre A la Congr6gation en vue du S6minaire
interne et des 6tudes : ce qui facilita notablement 1'installation.
L'6poque du transfert fut fix6e au commencement de
juillet dernier : tous les jeunes gens venus pr&cidemment
du Nord, clercs et freres coadjuteurs, au nombre de
neuf, devaient quitter Kiashing pour Cha-La avec
M. Dutilleul pour directeur et M. Serre pour sous-directeur. Ainsi l'esprit de Kiashing, qui fait de cette maison
une vraie famille, se transmettrait tout naturellement a
la maison de Cha-La, ou plut6t les deux maisons n'en
feraient qu'une.
Des le milieu de juin, M. Serre, nomm6 procureur, se
rendit a son nouveau poste avec deux Freres coadjuteurs, pour y faire les pr 6 paratifs les plus urgents,
emportant de Shanghai et de Tientsin les provisions les
plus indispensables au d4but. Deja, par les soins de
Mgr Jarlin et des confreres de Pekin, une bonne partie
du mobilier avait 6te fabriqu6e sur place. Le bitiment
du sud fut de suite amrnag6 pour le S6minaire interne;
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et quand la petite colonic, partie de Kiashing le 28 juin,
arriva A Cha-La le 3 juillet a sept heures et demie du
soir, elle fut agreablement surprise d'y trouver une
installation presque complete. La nouvelle ligne de
chemin de fer, qui va de Fong-Tai A Kalgan en Icngeant
P6kin a l'ouest, lui avait permis de d6barquer A cinq
minutes du nouveau Seminaire : la divine Providence
avait b6ni le voyage et il avait 6te pourvu A tout. Aussi
une messe d'actions de grace fut-elle c6l6br6e le lendemain, en la fete du Pr6cieux Sang, source de tant de
bienfaits.
Le Visiteur provincial de Chine, M. Guilloux, qui
avait accompagn6 la colonie, profita de son sbjour a
Cha-La pour r6gler avec Mgr Jarlin la situation de la
nouvelle maison, et pour faire commencer les constructions necessaires surtout en vue des 6tudes. Sa Grandeur, qui n'a cess6 de t6moigner la plus touchante bienveillance pour I'oeuvre de Cha-La, condescendit A tous
les d6sirs de M. le Visiteur : au nom du Vicariat de
16kin, il consentit A vendre A la Congr6gation de la
Mission, en vue de la maison de formation, non seulement I'emplacement des bAtiments et des cours, mais
encore une certaine 6tendue de terrain, qui sera plant6e
d'arbres pour purifier I'air et 6loigner les voisinages
gnants. Mgr Jarlin ne pouvait pas alibner I'6glise,
monument trop precieux, mais il a bien voulu nous en
donner I'usage. 11 a meme poussI la ge6nrositb jusqu'a
nous offrir provisoirement pour maison de campagne le
cimetiere de Tcheng-fou-se, situe A six kilom&tres de
la, non loin du Palais d'6t6, et qui est presque aussi
riche que Cha-La en souvenirs. C'est li que se trouvent
presque tous les tombeaux des anciens Missionnaires
Lazaristes de P6kin.
Malgr, la chaleur du mois de juillet, les Vicaires
Apostoliques di Tch6-ly sud-ouest et du Tch6-ly est,
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Mgr Coqset et Mgr Geurts, ne craignirent pas de faire
le voyage de Pekin pour manifester, eux aussi, en
I'honorant de leur visite, l'intraet qu'ils portent au nouveau Seminaire. Mgr Coqset y envoya mame de suite
deux bons pr&tres et deux des meilleurs 61eves du Seminaire de Tcheng-ting-fou. Je dois mentionner 6galement
la visite de Mgr Ciceri, qui se trouvait alors a PWkin.
En ce moment le S6minaire compte deux pretres, huit
clercs et trois freres coadjuteurs n'ayant pas fait les
voeux : tous sont indigenes, ainsi qu'un autre frere
coadjuteur qui a deja cinq ans de vocation. Nous esperons bien que ce petit troupeau grandira et que le bon
Dieu lui continuera ses premieres b6nedictions, Le personnel europ6en est compose de trois pretres : un des
nouveaux venus, M. Hubrecht, a 6te adjoint a ceux que
nous avons deja nommn s. Ainsi les plus anciens Seminaristes pourront continuer leurs 6tudes en novembre,
d&s que les nouvelles constructions seront termin6es. On
dlve un 6tage sur le batiment du nord, oil seront les
chambres des 6tudiants, et 1'on bitit deux ailes qui formeront une ccur carree avec les anciennes constructions.
Enfin, la nouvelle maison de Cha-La compte sur la
Providence, non seulement pour se remplir de bonnes
vocations, mais aussi pour compl6ter son ameublement
et surtout pour gamir sa bibliotheque. Puisse-t-elle
trouver, a cet effet, autant de bienfaiteurs que son ainee,
la maison de Kiashing!
QUELQUES NOUVELLES DU TCHE-LY NORD
PtAKr, 5 septembre igog. - MalgrCd l'norme travail des Missions, etc., les Missionnaires du Vicariat font des livres. Nous avons
en dix ouvrages nouveaux en un an, et le Frere Maes a tire plus de
trois cent mille volumes. - Mgr JAtLI;, Vic. ap.
PKIr, 4 septembre 1909. - Notre Grand Sdminaire, divis6 du
petit depuis deux ans, comptera cette annee 34 s6minaristes : r phi.
losophes et 23 thc.Iogiens. Durant l'annee qui vient de s'ecouler, il
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a prCsente an sacexdoce 8 seminaristes; et 6 diacres seront encore
ordonn6s pretres, nous l'esperons, en fevrier. Done, depuis Igoq
nous avons eu 35 prctres chinois ordonnis ici.
Jusqu'en i904, les rentrees au Petit Seminaire n'ayant lieu que chaque
deoux on trois ans, nous n'avions d'ordinations sacerdotales que tous
les trois ans. Desormais, nous esperons avoir une ordination de pr4tres
presque tous les ans, ordination de sept t huit jeunes gens, je
pense.
Nous sommes deux prttres au Grand Seminaire, M. Barrault et
moi; de plus, M. Dumond, notre vicaire general, fait le cours de
morale. -

J. de VIENNE, C. M.

LES NOCES D'OR
DU VICARIAT DU TCHE-LY SUD-OUEST.
Sous ce titre, Mgr Coqset, Vicaire apostolique de ce Vicariat, a
publiC (a l'imprimerie des Lazaristes de Pekin, 19o9) une importante
etude sur le Tche-ly Sud-Ouest dont l'administration religieuse lui est
confiee. C'est cette etude que nous reproduisons ici. Nous souhaitons
que pour nos autres Missions, a l'occasion de circonstances analogues,
des travaux d'ensemble de cette nature soient aussi publids.

I
LE TCHE-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
AVANT SON ERECTION EN VICARIAT APOSTOLIQUE

La Mission du Tche-ly appartint d'abord au diocese
de Macao. L'6v&ch de cette ville, fut &rig6en 1585, par

Gregoire XIII, a la demande du Portugal, comme
suffragant de Goa, et comprenait toute la Chine.
Les Portugais avaient decouvert les Indes Orientales
et montrA du zeie pour la propagation de la Foi, aussi
regurent-ils du Saint-Siege un certain droit de Patronage sur les Missions d'Extrhme-Orient Le Portugal
revendiquait, pour lui, le privilege de pourvoir aux missions des Indes et de la Chine : sans lui aucun siege
6piscopal ne pouvait ktre cr66, ni aucun 6veque nomme;
sans lui aucun missionnaire ne pouvait entrer en Chine.
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Pour ciiter les mconvenicnts de cc monopole,
Alexandre VII, en 1656, nomma trois Vicaires apostohiques indeperidants de Goa, auxquels il confia la Chine
et les pays voisins. Le troisieme de ces Vicaires apostoliques, Monseigneur Cotolendi qui avait sous sa juridiction Nanking, Peking et tout le Nord de l'Empire,
mourut en route. Sur la proposition des deux Vicaires
apostoliques survivants, Rome donna pour successeur
au difunt un religieux dominicain indigene, Gr6goire Lo
Lopezi, natif du Fo-kien; ce pr6lat, deja Ag6, ne vint
jamais dans le Nord Le champ qui lui etait confii 6tait
d'ailleurs trop vaste; heureusement des ouvriers

6van-

geliques le cultivaient depuis longtemps.
Les Peres de la Compagnie de Jesus de la province
portugaise s'&taient introduits jusqu'A la capitale de la
Chine des la fin du seizieme siecle. Le P. Ricci mourut a
Peking en 61o ; deja de son temps il y avait des chr#tiens i la capitale et dans cette partie du Tche-ly.
Un ministre nomm4 Fong, originaire de Tchao-pingkiou au Ning-tsing-hien, goitta la doctrine chretienne :
il ne I'embrassa pas lui-m•me parce qu'il avait deux
femmes, mais IL r6pandit parmi ses amis et c'est 1a
l'origine des anciennes chritient6s du Ning-tsing.
Quelques-uns de nos villages du Tcheng-ting-fou, par
exernple le Pai-t'ang, peuvent faire remonter leur conversion au temps des Ming et d'autres au commencement
de ia dynastie des Ts'ing.
Dis 160o, ies Jisuites avaient biti une belle eglise i
Peking, aveL la permission de l'empereur. Cette iglise,
dedi6e a i'Immaculce-Conception, fut &rigee en cathidrale par Alexandre VIII. En 16 9o, en effet, la cour du
Portugal obtint la creation des deux sieges 6piscopaux,
de P&king et de Nanking, qu'elle promit de doter.
Deux ans auparavant, en 1688, des Jesuites fran ais
itaient arrivs a P6king en qualite de savants, sous les
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auspices de Louis XIV. Kang-hi les requt avec de grands
egards et meme, en 1693, leur donna un emplacement
dans la ville jaune et leur permit de batir une iglise
pres de son palais. Cette 6glise fut d6dide au Saint Sauveur. Des lors il y eut a P6king l'eglise du Nord
6Ve-t'ang, appel&e aussi Mission francaise) et la cathidrale ou 6glise du Sud (Nan-t'ang, appel6e aussi Mission portugaise). Les Chretientes du Tche-ly meridiooccidental ont toujours dependu de la Mission portugaise, car, autrefois, les chr6tiens continuaient a etre
soign6s par ceux qui les avaient engendr6s a la Foi.
En 1784, les Lazaristes frangais et portugais furent
substitu&s aux Jbsuites de Chine. Mais les temps 6taient
malheureux; d'Europe il ne venait guere de Missionnaires, la pers6cution etait pour ainsi dire continuelle.
L'Eveque de Peking, comme les Vicaires apostoliques
dans le reste de l'empire, ne recevant presque plus personne d'Europe, confiaient le soin des chr6tiens presque
exclusivement a des pretres indigenes. Une quarantaine
de ces pretres 6lev6s par les Lazaristes, de M. Raux a
M. Torrette, desservirent les missions qui relevaient du
P6-t'ang. A Macao, le college Saint-Joseph etait specialement le Seminaire dioc6sain de P6king. Les pretres
qui en sortaient restaient skculiers pour la plupart et
administraient les chretientes du Nan-t'ang. Dans cinq
de nos vieilles chretientes, on montre encore les tombeaux de pr&tres indigenes venus du Sm&inaire de
Macao. Nous avons connu les derniers survivants du
clerg6 dioc6sain de P6king, les PP. Senna, Pinna, Mello
qui ont travaille au Tche-ly sud-ouest avec plusieurs
d'entre nous; ils avaient requ des noms portugais selon
la coutume de Macao.
Le dernier Lazariste europ6en du P6-t'ang fut
M. Lamiot qui, a I'occasion de l'interrogatoi.e du
B. Clet, dut sortir de P6king pour &tre confront6 avec
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le martyr. Le P6-t'ang fut, peu aprs, confisque.
M. Lamiot 6tablit i Macao, oil il s'6tait rifugi6, la
procure et un s6minaire pour les diff&rentes Missions
qui relevaient du P&-t'ang.
Le dernier Lazariste europIen du Nan-t'ang fut Monseigneur Pires, eveque de Nanking, qui fut toujours
emp&ch6 de se rendre i son siege et demeura administrateur du diocese de P6king jusqu'i sa mort, 2 novembre 1838. Le Nan-tang fut confisque a la mort de
Mgr Pires. Son Vicaire g6neral 6tait M. Castro, qui a
laiss6 tant et de si bons souvenirs dans cette Mission.
Reste seul Europeen au Tche-ly, n'ayant plus d'espoir
de recevoir des Missionnaires du Portugal, il avait song6
a demander du secours a ses confreres francais. Le
8 avril 184o, M. Borja, Missionnaire portugais, &crivait
a Lisbonne : ( M. Perboyre, Lazariste franqais, souffre
un glorieux martyre dans la province du Hou-pe; ce
Missionnaire devait 6tre envoy6 dans le diocese de
P6king pour aider aux Missions, il y 6tait attendu par
M. Castro, infatigable Missionnaire portugais, qui
travaillait cache au milieu des chritiens . n
M. Castro fut nomm6 6veque de Peking par la cour
de Lisbonne qui voulait toujours maintenir son vieux
privilege; mais depuis longtemps Rome savait que ce
patronage 6tait devenu plus on6reux qu'avantageux
aux Missions. La volont6 arr6tee du Pape Pie IX etait
de supprimer le siege de Peking et de nommer Monseiagneur Castro Vicaire apostolique du Tche-ly. Ce prelat,
4Wotur ne pas deplaire a son sonverain et aussi pour ne
pas d6sob6ir au Pape, pr6f6ra retourner au Portugal,
ce qu'il fit avec la permission du Saint-Siege. Pie IX
nomma en qualitM d'administrateur du diocese de P6king
i. En avril 184o, le Bienheureux Perboyre confessait la Foi dans les
tortures ct les prisons dijk depuis sept mois. Son martyre ne devait se
consommer que leI
septembre suivant.
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Mgr Mouly, de la Congr6gation de la Mission, d6jil
Vicaire apostolique de Mongolie et Sup-rieur des Missions franqaises du P6-t'ang. Cet humble 6v&que fit mille
efforts pour retenir Mgr Castro et I'engager i accepter
le titre de Vicaire apostolique; tout fut inutile; ce qui
n'emp&cha pas les chr6tiens et les pretres attaches a
1'ancienne administration, ne comprenant pas les motifs
des changements qui s'op&raient, d'accuser Mgr Mouly
d'a\oir fait partir Mgr Castro. Ces difficultis ne s'6vanouirent que peu i peu.
En 1851, M. Etienne, Superieur des Lazaristes,
envoya en Chine son premier assistant, M. Poussou,
comme visiteur extraordinaire, et les chefs de nos Missions durent se rendre h Ning-po oh ils 6taient convoqu6s. Ce fut l'occasion pour Mgr Mouly de se chercher
un coadjuteur avant de partir pour un si lointain voyage
En vertu d'un Bref de Rome, il 6tait autorise a 1'6lire
lui-mnme et a le sacrer sous le titre d'&veque d'Abydos.
Mgr Mouly choisit M. Anouilh, qui faisait alors Mission
au Tchao-tcheou. Le pr6lat cons6crateur 6tait assist6 par
MM. Simiand et Talmier; la ceremonie se fit aussi simplement que possible au village de Siao-ing-ly; trois
jours apres le sacre, Mgr Mouly partit avec M. Simiand
pour Ning-po.
Les affaires de Ning-po terminees, Mgr Mouly se
rendit a Shang-hai oi se tint une assembl&e d'6v&ques
sous la presidence de Mgr Maresca, administrateur du
Kiang-nan. Etaient presents a cette reunion Mgr M*resca, Mgr Mouly, Mgr Baldus, Vicaire apostolique Il
Ho-nan, Mgr Forcade, administrateur de Hong-kong,
Mgr Daguin, coadjuteur de Mongolie, Mgr Danicourt,
Vicaire apostolique du Tchi-kiang, Mgr Spelta, coadjuteur du Kiang-nan; tous delib6rerent sur les questions
envoy6es de Rome et propos6es aux Vicaires apostoliques. C'est dans cette reunion qu'il fst r6solu qu'on
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demanderait au Saint-Siege la division de certaines provinces en plusieurs Vicariats.
Le plan d'une division en trois Vicariats du Tche-ly
propos6 par Mgr Mouly fut accept6 et envoy6 a Rome
qui le ratifia seulement en 1856. Le Vicariat septentrional restait a Mgr Mouly. Mgr Languillat S. J. 6tait
nomm6 Vicaire apostolique du Tche-ly m6ridio-oriental.
Le troisieme Vicariat, celui qui nous occupe, n'6tant
pas pourvu imm6diatement d'un titulaire, restait a
Mgr Mouly qui le fit administrer par son coadjuteur.
Le 14 d6cembre 1858, le Saint-Siege donna a Monseigneur Anouilh le titre d6finitif de Vicaire apostolique
de ce Vicariat, mais Ls pieces de Rome ne lui arriverent
qu'en 1859.
Tcheng-ting-fou,

le 25 mars

y909

II
NOCES ID'OR
DU VICARIAT DU TCHE-LY SUD-OUEST
14 decembre 1858-14 decembre. tioS.

Le diocese de P6king, qui ne comprenait plus que la
province du Tche-ly fut divis, en trois vicariats par
bulles du 30 mai 1856. Le Tche-ly Nord resta confi6
la Congr6gation de la Mission avec Mgr Mouly comme
Vicaire apostolique; le Tche-ly sud-est fut c6d6 aux
lR.- PE. Jesuites, et le Tche-ly sud-ouest offert aux
3.sions ktrangeres qui le refus&rent. Apres deux annies,
il fut donni i la meme Congr6gation de la Mission,
par lettres apostoliques du 14 dicembre 1858, et
Mgr Jean-Baptiste Anouilh 1, 6v&que d'Abydos, d6ja
i. I.e 22 juin i851, dans la chapelle du village de Siao-ing-ly,
Mgr Mouly, alors administrateur du diocise de Peking, consacra
Mgr Anouilh, 6veque d'Abydos, qu'il avait choisi pour coadjuteur.
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coadjuteur de igr lMuuly depuis le 22 juin 1851, en fut
nommi Vicaire apostolique.
C'est cet anniversaire du 14 decembre 1858 que nous
c6l6brons pour remercier Dieu des graces accordies pendant ces longues annses et nous encourager i continuer
et developper le bien commence par nos prid6cesseurs.
Le nouveau Vicariat est situ6 entre le 36" et le
39' degr6 de latitude nord et les II1* et I13' degr6s de
longitude, il compte environ 250 kilometres de Icng sur
160 de large : il est limit6 au sud par la province du
Ho-nan, a I'ouest par celle du Chan-si, au nord, a l'est
et au sud-est par les deux autres Vicariats; il comprend
deux villes de premier ordre : Tcheng-ting-fou et
Choen-te-fou; deux de deuxieme ordre : Ting-tcheou
et Tchao-tcheou, et 29 de troisieme ordre. C'est un pays
de plaines, a part quelques petites montagnes qui se
rattachent a I'ouest aux chaines du Chan-si. II compte
environ 8 millions d'habitants.
Lorsque Mgr Anouilh en prit possession, les missionnaires taient au nombre de 9, c'est-a-dire M. Simiand,
cinq confreres chinois et trois prktres s6culiers. Le
nombre des chretiens 6tait de 14 ooo r6partis dans 70 a
80 chritientes, dont les plus importantes : T'ang-Kiou,
Pien-ts'uen, You-tong, Ly-ts'uen, Touo-toen, Koanting se relevaient a peine du schisme occasionn6 par le
d6part de Mgr Castro en 1847. It-il besoin de dire
que leur petit nombre et la persecution permanente n~
permettaient aux Missionnaires que de rares visites aI
chr6tiens, tout au plus le strict n6cessaire pour leur faire
accomplir les devoirs indispensables de la religion.
Cette persecution, quoique rarement sanglante, 6tait
tres r6elle. 11 suffisait de se montrer chr6tien pour subir
des vexations de toutes sortes. I1 y avait bien un trait6
de Ticn-tsin de cctte u1ime ann6e .858 qui dclarait
les Chinois libres d'embrasser la religion chritienne,
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mais dans les villages ii restait lettre morte. C'est at-_
Europeens que les Chinois en voulaient et spcialement
aux Missionnaires, ces propagateurs d'une religion si
contraire a lews mcneurs. Mgr Anouilh lui-meme, Ctant
a Tch6-kiu pour les fetes de Noel de l'ann6e 1858,
faillit etre pris par le mandarin de Ting-tcheou. Averti
juste a temps, au milieu de la nuit, il dut passer pardessus un mur et se sauver sur un char a boeuf. Ses deux
catechistes furent enchaines. Pour les delivrer et traiter
l'affaire alors pendante des chritiens de Siou-kiatchoang, Monseigneur dut aller i Pao-ting-fou. I1 eut
gain de cause, mais le vice-roi le fit reconduire a Shanghai 1.

La divine Providence le ramena de cet exil forc6
d'une faqon inattendue. Les-vaisseaux de l'expedition
anglo-francaise montaient pr&cisement & Ta-kou quand
Mgr d'Abydos arriva a Shanghai, et 1'amiral Protet
offrit au Vicaire apostolique expuls6 l'hospitalit6 a son
bord et le ramena a Tien-tsin. - Or le prince Kong,
frere de 1'empereur, cherchait alors un interm6diaire
pcur faciliter les n6gociations entre le gouvernement
chinois et les allies. Mgr Anouilh semblait arriver fort
I. En 1843, M3. de Lagrene conclut un traitC dans lequel il fit
insiser quelques articles qui amelioraient un peu la condition des
Missions de Chine. Un article stipulait que les missionnaires ctrangers
qui seraient saisis dans l'interieur de I'Empire seraient reconduits
',,usescorte et aux frais de 1'Etat a leurs consuls respectifs. C'est en
*-rtu de cette clause que plusieurs I.azaristes furent ramencs ' Can:,l.JW ", en 1845, ce fut M. (ar.yon, qui fut traite en prisonnier
ef eut beaucoup a souffrir en route. II mourut peu apres des suites
lis mauvais traitements qu'il avait supportis. En 1846, MM. Huc
et Gabet furent ramenas du Thibet avec plus d'egards. En 1851,
M7. Montels fut pris an Kiang-si et reconduit & Macao; plus tard,
I fut de nouveau saisi par les soldats imperiaux et dicapit.. En 1853, Mgr Mouly se livra aux autorites chinoises pour arrkter
ire persecution et fut recondluit a Shanghai. - Eni860, Mgr Anouilh
!llt le dernier Lazariste qui ait etd reconduit en vertu du traiti
* L-grenee ,.

-

04 -

a propos pour remplir ce role. Le prince ayant 6et avise
par un 6missaire de la pr6sence de cet 6veque a Tientsin le fit mander a Peking. Mgr Anouilh accepta de
rendre ce service, mais en compagnie de Mgr Mouly,
dont il 6tait le coadjuteur, et c'est ainsi que les deux
pr6lats firent publiquement leur entr6e a P6king.
Le 29 octobre, Mgr Anouilh assista a la reouverture
de la vieille cath6drale du Nan-tang et au Te Deum
chante par Mgr Mouly. D6sormais les ouvriers de
I'Evangile ne sont plus obliges de se cacher. La libert6
de l'apostolat est reconnue par les trait&s
La plus serieuse difficult6 d'6vangelisation venait de
disparaitre : la plus serieuse, car les Chinois sont peu
dispos6s a embrasser une religion ox il n'y a que des
avanies et des coups a. recevoir, mais cette difficult6
n'6tait pas la seule ni la plus douloureuse au cceur des
Missionnaires. Ils en rencontraient une autre chez les
vieux chritiens attiddis, encore sous l'influence de
l'esprit schismatique. Le schisme mentionn6 plus haut
n'avait 6t6 qu'une aberration, en somme, et les auteurs
en 6taient plus dignes de pitie que de blame.
Une lettre de Mgr Castro, 6crite d'Europe, oiu ce
respectable Missionnaire exprimait son affection et donnait quelques conseils i ses anciens compagnons d'armes,
fut mal interpr6t&e. On v vit un d6sir de retour et l'on crut
plus fermement que Mgr Castro avait Wte chass6 par
Mgr Mouly. La r6sistance organis6e par quelques pr&tres
s6culiers se fit plus opiniatre ; apres un salut et le Veni
Creatorchant l'on jura solennellement de ne jamais !b*)ir
a l'usurpateur et de s'employer de toutes ses forces a
faire revenir le d6possed6. On reuuit a cet effet une
somme importante et 1'on envoya a Rome une ambassade .Les meneurs et les chr6tiens rebelles furent excommunies, interdits. Mais en meme temps les Missionnaires
s'efforalient de ramener ces 6gards. Mgr Anouilh s'y
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etait employe avec 6nergie en compagnie de M. Simiand
et de M. Talmier, non sans succes; en sorte que
Mgr Tagliabue a pu &crire qu'en 1858, lorsque
Mgr d'Abydos requt la charge de son nouveau Vicariat
apostolique, il ne restait plus que quelques individualit6s obstindment rebelles : les villages s'6taient soumis
et 6taient rentr6s en communion avec 1'Eglise. Mais
1'esprit de ces chr6tiens ne changea pas en un jour et
leurs exemples et leur relAchement n'encourageaient
guure leurs voisins paiens a se convertir. 11 y avait done
li une ceuvre de renouvellement dans la foi et la vertu
que le nouveau Vicaire apostolique ne pouvait npgliger :
c'est a elle, en particulier, que, sous son autorit6, se
consacra M. Simiand
Les Missionnaires'etaient encore aux prises avec des
difficultes materielles qui, bien que supportbes avec joie,
6taient parfois bien dures. « Le Vicariat A peine formn
n'avait ni r6sidence pour les Missignnaires ni chapelles
pour les chritiens >; tout au plus quelques pied-a-terre
dans les plus importantes chr6tientes. Selon une relation du P. Wang, il y avait environ 74 chapelles ou
oratoires detruits par les mandarins, brll6s par les
paiens on tomb6s d'eux-memes en ruine, qui n'avaient
pas 6t6 reconstruits. Pour faire face a ces besoins,
Mgr Anouilh avait 9 on Toooo francs d'allocation
annuelle. Cette annee de 1858, dit Ia meme relation, on
divisa l'argent de la Sainte Enfance, et !'annie suivante le budget de la Mission. On acheta a Pien-ts'uen,
qui etait le refuge le plus habituel. des Missionnaires,
une maison pour les enfants de la Sainte Enfance. Les
ressources n'etaient evidemment pas proportionndes aux
besoins.
Tel 6tait 1'6tat general de la Mission lorsqu'elle fut
confide a Mgr Anouilb, telles etaient les difficult&s avec
lesquelles il avait h lutter : il le fit avec un entrain et
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ane 6nergie admirables; mais c'est specialement a la
conversion des mfideles qu'il s'attacha.
Son mode d'dvang6lisation 6tait tres simple. Suivi
d'un pretre diinois et de deux catechistes, il parcourait
les villages, s'arrtait sur les places publiques, descendait dans les auberges. La curiosite attirait d'ordinaire
beaucoup de monde Si le seul disir de le voir ne suffisait pas, Monseigneur avait d'autres moyens ingenieux
et irresistibles, il faisait jouer son cat6chiste d'un orgue
de Barbarie on montrait des objets enrop6ens. Quand
la place, les rues, les toits des maisons itaient bond6s
de monde, Monseigneur montait sur une table et pr6chait II prechait des journmes entieres jusqu'au complet
6puisement des forces, jusqu'a I'extinction de la voix.
Apres avoir pr&ch6 il demandait qui voulait se faire
chretien. Les uns disaient oui; les autres non; les autres :
on verra plus tard. Les cat&chistes passaient dans la
foule, inscrivaient las noms des adherents : si leur
nombre 6tait suffisant, Monseigneur envoyait un maitre
d'6cole pour les instruire et passait a un autre village.
Son eloquence n'6tait pas seule persuasive. II avait
un autre moyen de gagner les Chinois, beaucoup plus
efficace : il traitait leurs affaires. II arrive souvent dans
les villages que les paysans, d'ordinaire pen instruits,
sont opprim6s par quelques bacheliers de cinquieme
ordre ou par quelque richard ou bien encore quelquefois
par les mandarins eux-memes dont les exigences sont
insatiables; et ces malheureux n'ont aucun moyen de
defense, car au tribunal on n'&coute guere que les gens
qui ont bonne langue et qui paient honn&tement. Monseigneur prenait en main la cause des opprimes, d&s
qu'ils se d6claraient chretiens, courait de tribunal en
tribunal, de Ia sous-prefecture a la pr6fecture, de la
pr6fecture au vice-roi, a PMking, jusqu'a ce qu'il eit
gain de cause. En quelques ann6es sa r6putation 6tait
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considirable, on venait le chercher de partout : des
masses entieres se declaraient chretiennes de, qu'elles
etaient assuries de la protection du ( Tong ta jen a
et qu'elles avaient quelque profit temporel k espirer.
C'est ainsi que plusieurs villages embrassaient la religion dans le Pai-hiang, dans le Loung-ping, dans le
Cha-ho, dans le Sin-lao, dans le Ping-chan, etc Ces
motifs de conversion 6taient loin d'etre surnaturels et
l'on peut d6plorer que les v6ritis 6ternelles magnifiquement exposees aient eu quelquefois moins d'influence
que de miserables avantages terrestres en perspective.
Mais on ne saurait blamer Mgr Anouilh d'avoir employe
ces moyens humains. Outre qu'il accomplissait ceuvre
de justice, il a ainsi provoqu6 un mouvementde conversions qui dure encore dans toute la region. Jusqu'a 1869,
date de sa mort, Mgr Anouilh a 6vangelise plus de
ioo villages; plus de 30 ooo catichumenes se sont inscrits
sur ses registres. Un grand nombre n'a pas persev&r&,
il est vrai, mais A quoi l'attribuer? Ce n'est assur6ment
pas la faute de I'infatigable ap6tre.
II pr&chait sans cesse, ouvrait A la foi de nouveaux
villages, mais il n'avait pas les moyens indispensables
pour assurer a ses travaux tout le succes d6sirable. II
manquait de catichistes, de maitres d'6cole : il en avait
pris un grand nombre chez les vieux chrtiens, mais les
conversions augmentant ils ne suffisaient pas. II manquait surtout de Missionnaires et de ressources p6cuniaires.
Alors il passait ses nuit a crire d'innombrables lettres
en Europe. Il suppliait sa congr6gation d'envoyer du
monde ; il quetait ici, la, pour ses nouveaux chr6tiens,
pour ses 6glises, pour sa r6sidence encore a l'6tat de
projet; il demandait un architecte pour sa cath6drale.
Le Frire G6nin, A Paris, 6tait son pourvoyeur habituel.
Peu A peu ses prieres 6taient exauc&es, les ressources
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arrivaient et de Paris on envoyait des Missionnaires,
en 1861 M. Erdely, en 1863 M. Moscarella, en 1864
M. Prammagiore qui mourut la mnme annie, a peine
arrive. En 1866, la Mongolie ktant confiee aux Missionnaires belges, arriverent a la fois M. Bray et plusieurs
confreres chinois dont les PP. Tchang Paul et Kouo
PIerre, qui vivent encore.
Au commencement de 1863, le vieux palais imperial
de Tcheng-ting-fou lui fut cede par le gouvernement
chinois en indemnit6 des chapelles brfiles ou d6truites.
Ce n'6tait que ruines : l'emplacement est cependant le
plus beau de la ville. Monseigneur y entra Ie 2 mai 1863.
II y installa une dizaine et plus d'orphelins de la Sainte
Enfance; se mit i reparer un peu, au moins pour pouvoir habiter; on put acheter a I'ouest un terrain et 1'on
s'occupa de l'6glise. I1 en posa la premiere pierre le
8 d&cembre 1867 et la d6dia a Marie Immacul-e.
Mgr Anouilh n'eut pas le bonheur de la voir finie.
Lorsque sa mort arriva en f6vrier 1869, l'Mdifice atteignait seulement aux fenetres des bas c6t6s.
Le Tche-ly sud-ouest comptait, a la mort de
Mgr Anouilh, environ 2o000 chr6tiens. Si 1'on considere les difficultes de tout genre qu'il eut a resoudre,
avec les mandarins, avec les chretiens eux-memes, on
ne saurait trop le louer d'avoir obtenu ce resultat deji
considerable. La Mission 6tait solidement etablie dans
une ville qui avait &t6 autrefois la capitale de la province. Mgr Tagliabue , nomme Vicaire apostolique
en 1870, allait s'efforcer de parfaire son oeuvre.
Dans la foule de ceux qui accouraient a Mgr Anouilh,
x. Mgr Tagliabue, v&eque de Pompeiopolis, d'abord nomme condjuteur du Kiang-si, fut transf.ir en qualit6 de Vicaire apostolique
du Tche-ty meridio-occidental et sacr6 par Mgr Delaplace, le Ix decembre 1870, dans la nouvelle 6glise de Tcheng-ting-fou, 2 peine
achev&c.
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il se trouvait des chicaneurs qui esperaient des traitis
de 1860 des avantages personnels appr&ciables. Ils
furent d6ius et, voyant que le Missionnaire ne traitait
plus les procks, qui n'avaient aucun rapport avec la religion, ils se retirerent et reprirent leurs anciennes habitudes. Ce fut une premiere cause de d6fection.
Une autre cause, Mgr Anouilh le disait lui-meme,
c'6tait le manque d'instruction. 11 ne suffit pas, en effet,
d'obtenir une conversion passagere, il faut instruire, et
c'est le plus difficile. C'est a quoi consacra son zele
Mgr Tagliabue.
Ce fut d'abord au moyen des retraites. Accompagn6
d'un ou deux Missionnaires europbens, de deux ou trois
pr&tres chinois, de quelques catechistes, il se rendait
dans une chretient, importante. On appelait les chretiens
des environs et les exercices commenqaient On donnait
une retraite aux hommes, une autre aux femmes, souvent une troisicme sp&ciaie aux vierges, quelquefois une
encore aux jeunes gens. Pendant cinq jours on soumettait les retraitants A un reglement de moines. Silence
absolu, m6ditation trois fois par jour, deux lectures
spirituelles, trois ou quatre instructions, examens particuliers; d6fense de retourner chez soi, de fumer, etc.;
confession g6nerale, communion. Ces exercices produi- :
saient les meilleurs r6sultats : aujourd'hui l'exp6rience
en est faite; dans les villages oii ces retraites avaient
lieu, les chr6tiens etaient am6liores et pour longtemps.
Afin de subvenir A l'instruction des nouveaux chretiens, Mgr Tagliabue 6tablit une &cole de cat6chistes
enseignants. Sous l'impulsion de quelques excellents
Missionnaires cette . cole prosplra. Envoyds pour
instruire les neophytes, ces maitres d6c'ole, ayant euxmemes requ une forte et pieuse education, surent donner
le bon exemple et affermir la foi parfois chancelante de
leurs disciples. On trouve encore aujourd'hui dans
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quelques chretientis de ces respectables catchistes qui
sont 1'honneur de ceux qui les ont formis.
En m6me temps, Monseigneur institua la Congregation des Josphines dont ii confia la direction AM. Moscarella. On les chargea d'abord des Orphelinats des
illes de la Sainte Enfance, puis de 1'education de
quelques jeunes filles, qui d6siraient garder la chasteti
dans leur famille, mais leur principale raison d'&tre
6taient les cat&chuminats de femmes a l'exterieur et
depuis, consacr6es a cette oeuvre si importante, elles ont
abondamment prouv6 la n6oessit6 de leur institution.
Mgr Tagliabue ne pouvait oublier l'oeuvre par excellence de toute Mission qui d6sire se perp6tuer, 1'CEuvre
des Seminaires, qu'il confia aussi a M. Moscarella. Il y
eut au d6but une quinzaine de S6minaristes. On comprend sans peine les soins, les attentions, la prudence,
le discernement, le temps, la patience qu'exige une
oeuvre si d6licate. M. Moscarella y consacra tout son zele,
tout son coeur et il reussit a former quelques bons prktres.
Mgr Tagliabue eut la joie d'en ordonner six.
Enfn les Filles de la Charit6 deji demandies par
Mgr Anouilh, attendues pendant plus de douze ans,
arriverent au mois d'octobre 1882, au nombre de six,
ayant a leur t&te Soeur Guerlain, aujourd'hui toujours
pleine de vie, d'entrain et de zele. A 1'ouest de la cath&drale, on avait achet6 un vaste terrain. C'est lU que
Monseigneur construisit leurs 6tablissements. Elles
furent d'abord chargees des filles de la Sainte Enfance :
puis leurs oeuvres se divelopperent peu a peu. Elles
crarent un hospice pour les vieillards infirmes ou trop
ag6s et, pour cette raison, rejet6s de leurs families;
un asile pour les aveugles, les muets; un ouvroir, un
catkchumenat de femmes; un h6pital, un dispensaire, etc. Ces oeuvres prospirerent rapidement; aujour-
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d'hui elles ont une extension de plus en plus consid&
rable.
Un Missionnaire italien, M. Catella, dont l'humiliti
6galait le zile, donnait pendant ce temps, a l'(Euvre
des Bapt&mes des enfants paiens i l'article de la mort,
un d6veloppement des plus heureux. ( Je suis venu en
Chine, disait-il, pour la conversion des paiens Malheureusement, en gen&al, les Chinois comprennent peu les
bienfaits de la Religion et, s'ils ne sont attires par
quelque avantage palpable, ils ne sont guire disposes
a 1'embrasser. Attaquons-nous aux enfants. , II organisa une Compagnie de cat&chistes baptiseurs, fit r6diger
une nomenclature de remedes pour enfants malades,
distribua des recompenses, dont la valeur 6toit proportionn& au ncmbre des baptm&es, exhorta les chr6tiens
a ne jamais perdre une occasion de donner h ces petits
&tres innocents la grace du salut. Son initiative eut du
succes : les autres Missionnaires 1'imiterent : aujourd'hui
les bapt&mes des enfants paiens moribonds s'6l1vent
chaque ann6e de 28 a 32 0oo.
Au milieu de ces occupations Mgr Tagliabue ne n6gligeait pas les besoins mat6riels du Vicariat C'est a ses
d6buts que la cathedrale de Tcheng-ting-fou put &re
achev&e. II organisa peu a peu la residence, bitit
quelques chambres pour le logement ou le repos des
Missionnaires pendant leurs maladies on durant leurs
quelques jours de vacances. Lorsqu'il fut appele, en
1884, au gouvernement du Vicariat apostolique de
PMking, il laissait celui du Tche-ly sud-ouest en pleine
prosp6rit6. On pent lire dans les Annales de la Congr6gation ses comptes rendus annuels : ils sont consolants.
II laissait a son successeur, Mgr Sarthou, 25 ooo chr6tiens 1.
z. Mgr Sarthou, tveque de Myriophyte, fut
rcr 2 Tcheng-tingfou, e 24 avril 1885, par Mgr Tagliabue, transfer k Prkin.

I-

( Je continuerai les oeuvres du Vicariat dans le mame
sens que mon pred&cesseur ,, disait Mgr Sarthou en
arrivant. Ce fut la en effet son application constante.
11 visita avec zele tout son Vicariat, continua i donner
des retraites, perfectionna ce qui avait et6 commence.
Le peu de temps qu'il passa dans le Vicariat, A peine
cinq ans, et les ressources diminu&es de la Mission ne
lui fournirent pas l'occasion de cr6er de nouvelles
oeuvres ni de donner un cachet tres personnel a celles
qui existaient deja. C'est pourtant avec lui que les 6glis-s
de T'ang-Kiou, de Choang-tsing, de Fong-kia-tchoang
furent construites et lorsqu'il fut nomm6 Vicaire
apostolique du Tche-ly septentrional, en I89o, en
remplacement de Mgr Tagliabue qui venait de mourir,
il laissait dans le Tche-ly sud-ouest 3 ooo chretiens de
plus qu'a son arrive.
Mgr Bruguiere 1, qui lui succeda, avait I'avantage
d'avoir travaill6 pendant quatorze ans comme simple
missionnaire dans ce Vicariat et de bien connaitre les
usages et 1'idiome du pays. Tout en ne s'&cartant pas
des bons exemples de ses predecesseurs, il s'efforca de
donner une nouvelle impulsion aux oeuvres de la
Mission, d'en cr6er d'autres.
Un de ses premiers soins fut de transf6rer les restes
de Mgr Anouilh dans la petite chapelle mortuaire du
Pai-t'ang r6~emment construite. Puis tout prbs du
tombeau du premier Vicaire apostolique ii ttablit le
petit seminaire. Dans la ville de Tcheng-ting-fou, soit
manque de missionnaires pour donner aux enfants une
formation suffisante, soit fusion du grand et du petit
s-minaires, P'ceuvre avait p&riclite durant quelques
ann6es. Mgr Bruguibre bAtit au Pai-t'ang les locaux
n&cessaires et confia a M. Ramon la direction re
son
I. Mgr Bruguiere, Ev1'que de Ciln., fut sacr6 k Tcheng-ting-fou,
le 13 decembre 1891, par Mgr Sarthou,
transfedr & P&iing.
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petit seminaire. M. Ramon mourut peu de temps apres,
hWlas ! trop t6t, et M. Hercouet fut charg6 de l'elucation des jeunes s6minaristes; leur nombre augmentait
chaque ann.e. Grace a des soins constants, Mgr Bruguiere eut la joie d'ordonner vingt pr4tres indigenes.
En 1895 il institua une societe de catichistes enseignants sous le nom de ,, Freres de Saint Paul -. L'experience avait sans doute prouv6 que parmi les cat6chistes
auxquels on donnait une 6ducation presque gratuite, la
plupart se souciaient peu de devenir maitres d'6cole chez
les nouveaux chretiens et prf&eraient consacrer leurs
talents a un metier plus lucratif. I1 fallait rem6dier a
cet inconvenient et c'est a ce but que tendit la nouvelle
soci&te On choisit d'ordinaire des enfants de familles
nombreuses et pauvres ; on les nourrit, on les habille,
on les instruit gratuitemnt : au bout de quelques ann6es
on leur permet de faire des vceux pour un an. Malgr6
de nombreuses dificultes, cette oeuvre presque encore a
ses debuts a reussi et prend chaque annie un nouvel
essor. Les Freres de Saint Paul sont aujourd'hui au
nombre de vingt-neuf et rendent d'exoellents services
On construisait en m&me temps quelques eglises dont
la necessit6 se faisait de plus en plus sentir. M. Lescure
travaillait avec une ardeur infatigable a celle de Pients'uen, M. Morelli a celles de Tchou-kia-tchoang, de
Siou-ts'ai-ing-ly, etc. Monseigneur d6terminait lui-m&me
celles de Ki-ts'uen, de Ly-ts'uen, etc.
L'on travaillait sans reliche a la conversion des infideles, on multipliait les 6coles, les catechum6nats, quand,
en 19oo, les Boxers vinrent interrompre ces travaux.
Malgr6 tout, le Vicariat fut assez 6pargn& Aucun
missionnaire ne fut massacre ; a part une soixantaine
de chrtiens qui succomb&rent dans deux &chauffour6es,
a Pei-ou-tan et a Tch6-kiu, on en fut quitte pour la peur.
Les degits materiels furent considerables. Les chr6tiens
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missionnaires ; en rentrant chez eux, le calme revena,
ils trouverent leurs maisons et leurs chapelles drtruites.
Le cho-ira qui suivit fut meurtrier : il emporta deux
missionnaires et des centaines de chretiens
Apres-ies luttes, 1'on se remit A l'ceuvre avec un nouvel
entrain et 1'on 6prouva une fois de plus que la persecution attire les ben6dictions de Dieu. De nouveaux

missionnaires arriverent; le nombre des bapt&mes
d'adultes augmenta ; de nouvelles gglises furent construites, celles de Choen-te-fou, de Tch'e-kiu, de Ints'uen, de Siao-li, etc. ; les chapelles des Chritiens
repares. Mais tant de travaux, d'angoisses vaillamment
support6es, le poids de sa responsabilit6 lourdement
senti avaient ruine la sante de Mgr Bruguicre. 11
succomba le 19 octobre 1906, plus charg6 de merites
que d'annies : il n'avait que cinquante-cinq ans. I1
laissait le Vicariat augmente de 15 00ooo chr6tiens.
En r6sume, ces cinquante ans de Mission n'ont pas
&t6 stiriles. Les oeuvres du Vicariat ont progress& lentement, parfois tres peniblement mais sarement Cette
annie 1908 le compte rendu de la mission indique
48 5oo chr6tiens, 348 6glises ou chapelles, 81 annexes :
44 missionnaires dont 25 chinois, un grand et un petit
seminaire avec Ioo s6minaristes : 3 91 adultes ont 6th

baptis6s dans I'ann.e. Les Filles de la Charite sont au
nombre de douze : sans parler de leurs autres oeuvres,
672 malades ont 6t6 soign&s a leur h6pital, 27 300 visites,
29 548 enfants paiens ont 6te baptises a 1'article de
la mort.

Louanges et gloire a Dieu qui avec de faibles
instruments a produit de grandes choses ! Honneur a

Marie Immacul6e, la Patronne du Vicariat, dont la
protection a eti si effucace !

Rendons aussi un juste tribut de reconnaissance aux
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vaillants missionnaires qui nous ont preceds, et qui ont
f6condt de leurs sueurs, de leurs privations, de leurs
souffrances ce champ en friche du PFre de famille,
trente-six d'entre eux dont deux Vicaires apostoliques,
Mgr Anouilh et Mgr Bruguiere, dorment leur dernier
sommeil au cimetiere du Pai-t'ang. La plupart sont
morts bien jeunes. En ce cinquantenaire d'heureux
augure, ne les oublions pas dans nos prieres.
III
STATISTIQUES

DU

VICARIAT DE

TCHE9-LY MERIDIO-OCCIDENTAL

1908-1909

i*. :.

Nombre des chretiens par prefectures
el sous-prefectures.

TCHENG-TING-FOU.

En

-

1908,

21 069

chr6eiens

ainsi repartis:
Tcheng-ting-shien. . . . . .

2745

Loang-tcheng. ......
. .1591
Hoai-lu . . . . . . . ....
688
Kao-tcheng. . . . . . . ...
5593
Tsin-Tcheou. . . . . . ...
2687
Yuen-che..... . . . . . .1148

Tsan-hoang.
Fou-Ping ..

........
.......

Ling-cheou.......-

.

504

..

797
21o

Shing-t'ang. ..........
Tsing-shing. . . . . . . . .
Sin-lao. ...........

.

99
16
1718

Ou-ki. ..............

.

129

P'ing-6han. . . . . . . ... .

2. TING-TCHEOU.

-

En

1908, 3 333 chrtiens

reparis :
Ting-Tcheou. .........
Kiu-Yang. ........

...

Chenn-tch'ai. . . . . . . . .

2380
212

741

ainsi
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3. TCHAO-TcHEOU. -

En 19o8, 19664 chretiens ainsi

repartis :
Tchao-cheu. . . . . . . .
Ning-tsin. . . . . . . . . ....

Kao-i ..

...

.....

Pai-hiang. . . . . . . . . . .
Ling-tcheng. .........
..
Loung-P'ing......
4.

CHOEN-TE-FOU. -

En

4472
8 570
1 823
2628
409
1 762

4434 chretiens ainsi

1908,

repartis :
Hing-tai S . . . . . . . . . .
598
616
. . . . . .
Tang-cbian . .
I56
Nei-kiou . . .
.. . . .
156
428
. . .
Kiu-lou.
. ..
86o
Jen-bien
.
592
Koang-t song........
i x8
Ping-hia ng. . . . . . . . . .
81
. .
Nan-ho. . .........
Cha-ho. . . . . . . . . . .
985
ToTAL GENERAL.

2°. -

48 500

Nombre des chritiens aux principales annees.

1858.

Mgr AOUILH.

1869.
1870.
1884.
1885.

-

1890.
1891.
1906.
1907.
igo8.

. . . . . . . . . ..
............

14 000
20000

Mgr TAGLIABUE. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

20 591
25035

Mgr SARTHiOU

25 555

--

.............
.

....

.

..

.

.

Mgr BRUGUIERE. . . . . . . . ...
.
. . . . . ...
Mgr COQSET. . . . . . . . . . . ...
. .........
. .

28005

28549
4 1 880
44 358
48 0oo
m
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KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRANT, Vicaire apostolique,
& M. FIAT, Supirieur ginlral.
Kou-ling, prns Kiu-Kiang, 5 aolt gog9-

Kou-ling est un nom que vous ignorez peut-tre II
me semble opportun .de vous renseigner sur notre nouvelle propri&et en cet endroit.
En face de Kiu-Kiang, a trois lieues environ, se
trouve une chaine de hautes montagnes appelkes Luchan. Il y a une quinzaine d'annies, une sorte de ville
europ6enne s'est form6e sur un des plateaux, a un
endroit nomme Kou-ling ; ville d6serte en hiver, mais
tres ftrquent&e durant les quatre ou cinq mois de 1'6t6.
Un grand nombre d'Europ6ens habitant la Chine,
surtout la vall6e du fleuve Bleu, viennent y chercher
un refuge contre les chaleurs torrides de la plaine : il
y a, en moyenne de I 200 t I 500 personnes qui, chaque

annee, s'y rendent en villegiature. Jusqu'ici la Mission
catholique n'avait pas de propri6t6 en cette station.
C'6tait une lacune que regrettaient les docteurs appel6s
a soigner les missionnaires malades. Nous avons, chaque
annie, quelques confreres fatigues et an6mi6s par les
privations et les travaux du ministere, pour lesquels
1'6poque des fortes chaleurs (juillet-aoi~t) est non
seulement p6nible mais dangereuse, critique. La canicule,
dans la plaine, finit par les 6puiser et leur donne des
maladies, fivres, malaria, dysenterie, etc., qui souvent,
passent a l'6tat chronique et resistent ensuite a tous les
traitements.
Le meilleur remade, pr6ventif ou curatif, est un refuge
contre les chaleurs excessives de la plaine. Ils le savent
bien, tous ces Europdens, commerqants, ministres protes-
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tants, etc., qui, chaque annie, abandonnent leurs postes
pour passer ici au moins deux ou trois mois. Une saison
sur ces hauteurs vaut presque un voyage en Europe
pour la sant6 des 6trangers de Chine.
Dans 1'interft de la sante des confreres, de 1'avis
des membres de mon conseil, j'ai, en janvier dernier,
fait l'acquisition d'une propri&t6 avec bungalow (villa)
a un des meilleurs endroits de Kou-ling. Terrain assez
vaste, colline boisee, maison meublee, le tout a coikt6 ~
la Mission 5 ooo taels, soit environ 15 ooo francs.
Nous venons de faire une premiere exprience des avantages de ce sanatorium, et nous remercions Dieu de nous
avoir inspir6s d'en faire 1'acquisition. Depuis un mois,
quatre missionnaires malades (deux de la dysenterie, qui,
pour l'un d'eux, durait depuis cinq mois, un troisieme de
malaria tres tenace, un quatrieme d'une pleurbsie) y
ont retrouv6 la sante d'une maniere aussi parfaite que
rapide.
Effectivement, Kou-ling, pendant 1'te', est une station
on ne peut plus salutaire pour les personnes malades
ou fatiguies, autant qu'agreable pour les bien portants.
La temperature y est d6licieuse. Sur ces hauteurs, qui
sont a I 200 metres environ au-dessus du niveau de la
mer, la moyenne est entre 18 et 25 degres centigrades,
alors que dans la plaine, a Kiu-Kiang par exemple, la
chaleur, dans les appartements, est souvent 35 et
37 degr6s, et d'une chaleur humide qui 6touffe, non
seulement le jour mais la nuit, ati point qu'il faut se
resigner, en juillet-aoit, h passer presque toutes les
nuits blanches : c'est epuisant pour tous, mais surtout
pour les malades. Ici, il fait toujours frais ; les nuits
sont meme froides, et i! faut se bien couvrir.
Notre propri6t6 est, du reste, fort bien placee, dans
une petite vall6e,
l'&cart. Nos confreres y sont tres
tranquilles et peuvent y faire leurs exercices et suivre
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nos Regles. Nous lui donnerons le nom de Sanatorium
Marianum, et nous espirons que la Vierge Immacule
couvrira de sa protection et la propri6t6 et les Missionnaires qui viendront y chercher le renouveau de sant6
dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur laborieux
ministbre.
Veuillez agrier, etc.
- P. FERRANT, C. M., Ev. Vic. Ap.

KIANG-SI-ORIENTAL
Nous lisons dans les Missions Cathoiiques, n" du ig novembre 99og :
SM. Henri Crapez, Lazariste, nous ecrit :

, SING-CHENG. En cet int6ressant pays de Chine, je

vis d6ji depuis trois ans, et je vis content, laissant
chaque jour de c6t6 quelqu'un des nombreux pr6jug6s
que j'avais centre les C6lestes.
, Sin-Cheng, mon poste pour le bon combat, n'est
pourvu de missionnaires que depuis sept ans. Pendant
quatre ans, un excellent pr&tre indigene y fit un premier
travail dont j'ai herit6 : quelques centaines de chr6tiens
en ville et huit groupes de missions i la campagne. Sur
les terrains achet6s, j'ai employ6 toutes mes ressources
pour batir de modestes maisons d'ceuvres. Les hommes;
ont le necessaire ; mais je n'ai plus rien pour les femmes..
Je supplie les gen6reuses chr6tiennes de venir a l'aide
de leurs sceurs chinoises. *
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PERSE

Lettre du frkre Leon BROUTIN,

a M. MILON, Secrtairegineral.
Tehiran, le 4 octobre 190g.

Maintenant que je suis arrive et installe dans mon
nouveau poste, et que j'en ai 1'occasion par M. Delteil,
qui part pour la France, j'en profite pour vous donner
quclques nouvelles de mon voyage.
La travers6e a 6et excellente, Notre-Dame de la Garde
nous a bien gard6s, nous 6tions d'autre part favorises
par la bonne saison.
Le bateau a stoppe i Smyrne et B Constantinople,
oh naturellement nous avons trouve bon accueil, bon
gite et bon pain chez les confreres. J'ai eu le plaisir de
visiter h Constantinople 1'6glise Sainte-Sophie toujours
ouverte au public depuis la nouvelle Constitution. C'est
vraiment un monument remarquable et l'ordonnance des
coupoles est merveilleuse : les catholiques d'autrefois
devaient en &tre fiers.
Apres le d6fil6 du Bosphore et le joli coup d'ceil
dont on jouit par un beau coucher de soleil, ce fut la
mer Noire oi nous longeames les c6tes d'Asie jusqu'a
Batoum. La, eut lieu la visite des individus et de leurs
bagages, et je vous assure qu'en Russie les douaniers
ont I'oeil ouvert et la police aussi. Nous ffmes plusieurs
fois obliges de d6boucler nos bagages en route et surtout
dans les ports de la mer Caspienne ; heureusement que
nous avions nos passeports bien en regle.
Apres ces petites difficultis inherentes a tout voyage
et surtout en Orient, nous traversAmes les monts Cau-
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case, soit environ une trentaine d'heures en chemin de
fer, et, i Tiflis, nous nous sommes s6par6s de M. Clarys
qui, lui aussi, avait hate d'arriver a son poste, Khosrowa.
Nous ne sommes pas pour cela restbs seuls, car depuis
Paris, nous voyagions avec deux charmants messieurs
qui 6taient envoyes en mission scientifique en Perse, au

nom et aux frais du gouvernement francais ; ils sont
en train de faire des fouilles aux environs de Th&an.
Enfn apres environ trois semaines de voyage, nous
sommes arrives, M. Saint-Germain et moi, au poste
qui nous 6tait assign6. Nous nous 6tions embarques
le 21 aoit a Marseille et nous sommes arrives ici le
14 septembre assez tard dans la soiree, c'itait vers
minuit.
Vous me direz peut-htre que ce n'est pas a cette heure
indue que des enfants bien sages traversent une capitale,
mais vous comprendrez que nous 6tions a la merci du
postilion ; car, en Perse, pas de clemins de fer. Les
quelque quatre cents kilometres de la frontiire A
T6h6ran, nous avons df les franchir en diligence, et
je vous prie de croire que la voiture n'6tait pas pr6cis6ment garantie.
Malgr6 tout, nous n'avons pas eu trop k nous
plaindre. Seuls, nos petits bagages en ont souffert un
peu.
Quant a T6hrhan, c'est une ville tranquillement
issise sur un plateau 6lev6 de I 500 mbtres au-dessus
du niveau de la mer, et de plus entouree d'un joli cercle
de montagnes, grands remparts naturels qui auraient
fait sourire Vauban et le Roi-Soleil. Comme capitale,
cela ne repond pas a l'id6e que nous nous faisons en
Europe et il faut que je me dise : Souviens-toi que tu es
en Asie, en Perse, et non plus a Lille, ni meme i Valenciennes, ta chore petite ville.
Le climat est assez bon. En ce moment la temprrature

est moderee ; mais en iet, m'a-t-on dit, on pivote g&n6ralement entre 40 a 45 degres.
Vous comprendrez facilement qu'il nous a &t6 fait
ici bon accueil. Je m'&tais demandi un peu oe que c'6tait
que la mission de Teheran ; je puis vous dire, Monsieur
le secr6taire general, que la maison ici a vraiment bien
la forme de communaut6e
Vous connaissez notre petite oeuvre et le modus
vz'iendi ; vous savez que c'est une 6cole qui, grace aux
derniers secours requs, s'est agrandie un peu, surtout du
cot6 des classes qui ont eti baties d'une fagon inginieuse
et pratique.
A 1'entr6e, il y a notre maison et la petite gglise qui,
a part la chapelle des Soeurs, est la seule catholique de
cette ville ; et elle est bien suffisante pour les habitues
aux messes des dimanches et fetes, car pour la messe
latine il n'y a guere que quelques Europ6ens et surtout
les 16gations 6trangeres et leurs families. M. Lecomte,
ministre de France, s'int6resse beaucoup i notre petite
ecole.
Ici, il v a naturellement aussi les rites orientaux. Nous
avons un pr&tre chald6en et un arminien; ils ont
chacun un nombre assez restreint de paroissiens qu'il
faut soutenir pour ne pas les voir disparaitre dans le
troupeau des musulmans, des guebres et des schismatiques.
Je suis heureux par ici d'entendre assez souvent parler
francais et c'est grace naturellement aux 6coles, car il y en
a trois ; 1'6cole israelite, l'Alliance frangaise et 1'6cole
Saint-Louis qui est la n6tre ; c'est dans 1'ordre des choses
de se faire toujours plus ou moins concurrence, mais
cela ne nous empeche pas d'avoir un bon nombre
d'eleves. La rentr6e de nos 6coles avait lieu le lendemain de notre arriv6e ; eile ne sera complkte qu'apres
le ramazan et on compte alors sur environ 300 6ilves.
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Je ne m'attendais nullement a venir si loin et A me
retroaver avec de la jeunesse. A ce point de vue, je puis
dire que je n'ai fait que tomber de Charybde en Scylla
en changeant le fusil d'epaule. Ce n'est pourtant pas
une tache ingrate.
Avec nos petits Lazaristes en herbe d'Ingelmunster, je
n'avais que des surveillances; ici, je l'entrevois bien, il
me faut un autre bagage et de la pr6paration. Mais j'ai
confiance que cela marchera, puisque c'est par obeissance
que je suis ici. Je travaillerai pour Dieu, pour saint Vincent et pour notre beau pays de France.
Veuillez me croire, etc.
Leon BROUTIN.

AMERIQUE
ETATS-UNIS DE L'AMERIQUE DU NORD
CONSHOHOCKEN
(Roczniki, ou Annaies polonaises, annie 1909, page 70. Traduction.)

Extrait d'une lettre de M. Jean OSADNIK,
Pritre de la Mission.
24 decembre

9go8.

Notre travail dans les 6coles va assez bien. M. Slupinski y travaille avec beaucoup d'ardeur. II va aussi
a notre petite eglise de Swedesburg; il y a fond& une
6cole oii sont maintenant, je crois, plus de 6o enfants ;
mais tous les Polonais n'envoient pas leurs enfants a
l'ecole polonaise, bien qu'ils l'aient r6clam6e eux-m&mes
auparavant ; il y a pourtant environ 80 families.
M. Slupinski donne aussi beaucoup de sermons
et il exerce son influence sur les hommes autant qu'il
le peut. D'une maniere g6nerale, le travail s'6tend de
plus en plus comme dans une veritable paroisse bien
organis6e.
Ici, a Conshohocken, le peuple n'est pas aussi
g6nereux et peut-,tre pas aussi pieux que chez mon
confrere h Swedesburg. Dans notre paroisse il y a environ 240 a 250 families. Nous comptons en ce moment,
a Conshohocken plus de I 30oo mes, car il est arriv6
beaucoup d'autres 6migrants dont un grand nombre
non marius. A I'6cole, il y a 115 enfants ; nous pr&res,
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nous enseignons en polonais tandis qu'une institutrice
enseigne toutes lei autres matieres en anglais. Nous
avons en ce moment une institutrice assez 6nergique,
d'une bonne et pieuse famille. Chaque jour elle vient
de Philadelphie pour donner ses lemons A I'6cole : les
classes durent de huit heures a onze heures et demie le
matin, et de une heure et demie jusqu'a quatre heures du
soir. Chaque matin A huit heures il y a la sainte messe
pour les enfants de I'&cole. Le samedi, toute la journe
est libre; alors, il y a catichisme pour pr6parer a la
sainte Communion.
Le peuple vient a lI'glise en assez grand nombre;
aux deux messes il y a environ 600 et quelquefois
700 hommes. La qu6te du dimanche rapporte depuis
40 jusqu't 47 dollars (environ 225 francs). II y a aussi
quelques incredules dans notre paroisse qui ne viennent
pas du tout a 1'eglise.
Nous avons encore une 6cole du soir, oii l'anglais et
le polonais sont enseignbs trois fois par semaine.
Les usines sont ici tres nombreuses, surtout a Philadelphie ; elles sont continuellement en activit6, et le
salaire est un peu plus l6ev6 qu'autrefois. Dans l'une,
les ouvriers gagnent environ 25 dollars (125 francs) par
semaine, mais dans une autre, ils n'ont que o1dollars
tout au plus, quelquefois m6me 15 dollars ; ils esperent
une am6lioration pour le printemps prochain quand le
nouveau president arrivera au pouvoir.
Nous aurons bient6t une mission ; elle est fixee au
premier dimanche apres le nouvel an ; elle durera depuis
le 3 jusqu'au 10 janvier ; a Swedesburg elle ne durera
que quatre jours.
SNous pr6parons aussi une adoration de quarante heures
pour Ia fin de la mission. II est seulement a regretter que
M. Buchhorn fe puisse pas prendre part a notre mission;
il doit partir pour I'Europe le 6 janvier.
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En ce moment, il y a mission a Philadelphie ; chaque
jour nous y allons pour aider nos confreres, et nous
passerons la fete de Noel avec eux dans cette ville.

MEXIQUE
Des tremblements de terre et des inondations d'une
grande 6tendue ont ravag6 le Mexique durant la
derniire mcitie de 1'annee ioo9. Un journal du
i" aoft 19og donnait ces renseignemnts :
On a ressenti vendredi matin (3o juillet), a Mexico, deux violentes
secousses de tremblement de terre, la premi;-re, a 4 h. 20, la seconde

a

4 h. 25.

Un grand nombre d'habitations des quartiers pauvres de Mexico
se sont effondrees, tuant cinq personnes et en blessant mortellement
trois.
A Mexico mame, les d&gHts mat6riels ont ett pen importants. Les
murs de la cathedrale ont souffert, et plusieurs constructions legeres
se sont abattues
Des tel.grammes recus de differents points du Mexique montrent
que les secousses ont etý resseuties sur de tres nombreux points et
qu'elles ont ett violentes.
La ville d'Acapulco a et k moiti; detruite; ii y a eu de nombreux
morts et blesses.
Les accidents de personnes se;aient aussi tres nombreux dans l'Etat
le Guerrero; quinze personnes auraient 6t6 tu6es k Santa Julia.
Les communications sont coup6es entre le littoral occidental et I'intrieýcr.
Cilpancingo et Cilapa ont ktd d6truites; ii y a eu plusieurs centaines de tues. Les survivants campent en plein air.
Les deg&ts materiels sent tres grands. Les secousses ont continue
dans la soiree.
Le soir, i! v a eo de nouvelies secousses i Acapulco, oi tous les
b&timents eleves au bord de l'e.u et ies eglises se sont effondres. Les
habitations et les h6tels sont rendus inhabitables; pas une seule
maison n'est restie indemne.
De Puebla, de Vera Cruz, d'Oajaca, de Tlacotalpam et de Hachica
on signale des degits materiels sans qu'il y ait eu de victimes.

On trouvera queiques autres d6tails dans la lettre
suivante.

-

87 -

Letlre de M. Bruno ALVAREZ,

&.M. A. FIAT, Suphrieur gineral.
Mexico, le 5 septembre 1909.

Je crois de mon devoir de vous faire connaitre notre
situation au milieu des calamites qui eprouvent ce pays.
Les tremblements de terre continuent ; ici, on a ressenti
hier une autre secousse A quatre heures trois quarts du
matin, quoique non aussi forte que les secousses de
juillet.
A Monterrey, a eu lieu une 6pouvantable inondation ;
de deux mille cinq cents A trois mille personnes ont
peri, et de quinze A seize mille sont rest&es dans la misere.
Nos confrbres se sont comportes comme de bons Missionnaires, puisqu'ils ont recueilli 450 personnes ; ils les ont
soutenues, leur donnant I'hospitaliti et la nourriture
pendant huit jours, et outre cela, de l'instruction
religieuse ; et aujourd'hui, 5 septembre, que commence
l'ann6e scolaire dans le Seminaire, nos confreres
cong6dient ces infortunds, mais aprks leur avoir procurd
du travail et de I'occupation, et des aliments encore
pour huit jours.
Le Ie" de ce mois, quand j'ai connu par le t6legraphe
cette situation, j'ai envoy6 d'ici quelques secours A nos
confreres, et j'ai averti les autres maisons de la
Province, de venir A leur secours; puisque ces confreres
imitent si parfaitement saint Vincent, ils se rendent bien
dignes de cela.
Daignez, etc.

B. ALVAREZ.

PANAMA
M. Allot nous 6crit :

EMPIRE (Canal-Zone). Octobre 9gog : Nous avons
eu ce mois-ci la visite de Mgr 1'6veque de Panama, venu
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pour I'association catholique des Knight of Colombus.
II y a un mois, j'ai commence dfinitivement a
Empire nos cat6chismes avec trois Filles de la Charit6
qui viennent chaque dimanche de Panama. C'est un
beau pas en avant I1 y a une Sceur anglaise, une espagnole et une frangaise. La Commission du Canal m'a
accord6 pour les Soeurs des pass (c'est-4-dire permis de
circulation) sur le chemin de fer, autant que j'en aurai
besoin. Le dernier dimanche nous avions deji 45 enfants
pour le cat6chisme anglais, 36 pour celui en espagnol,
une quinzaine pour celui en frangais ; les enfants
maintenant n'ont plus, au Canal-Zone, que l'anglais
dans les classes

COLOMBIE
IBAGUE
Lettre de M. BRET, Pritre de la Mission,
c M. A. FIAT, Supirieur gindral.
Girardot, le 2o f6vrier

9aog.

Pendant les quelques jours que j'ai pass6s a Ibagu6,
j'ai pu constater que, grace h Dieu, tout va bien.
Le siminaire compte 42 enfants et 16 jeunes gens,
tons bien choisis et tres bien disposes. Malgr6 l'exiguit6
du local, on a pu, des le commencement de l'annie
scolaire, s6parer completement les grands s6minaristes
des petits. Au grand s6minaire, les cours sont au
complet ; au petit seminaire, les cours seront compl6tes
par la seconde et la rhetorique des que les 61ives seront
assez avances. Mgr 1'6 veque d'Ibagu6 parait satisfait de
la marche de son seminaire.
J. -F. BRET.
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PEROU
Lettre de M. P. DE LA GARDE, Pritre de la Missu~n,
t M. A. FIAT, Supirieur gineral.
Lima, 3o octobre 19og.

Vos deux fils d6signes pour l'episcopat, M Emile
Lizon, promu I''v&che de Chachapoyas, et M. Valentin
Ampuero, promu a l'6v&ch6 de Puno, ont 6t6 consacr6s
le 19 septembre. Cet 6venement si heureux pour I'avenir
de deux dioceses et de la Republique p&ruvienne a
donn= lieu a de belles et bien religieuses fetes, dont je
vcrairi faIm ar•~iv- jusqu'a vous un echo, si lointain
soit-il.
D'abord a eu lieu la remise officielle des Bulles. Le
pr6sident de la R6publique en ayant pris connaissance,
les envoie aux 6lus par I'entremise du Directeur des
cultes et de l'un de ses aides de camp. Ces deux messieurs
arrivent en voiture de gala et descendent a la modeste
r6sidence qui est de toute Ia rue la plus humble des
maisons ; leur presence attire bient6t les curieux, qui se
massent devant notre porte, respectueuxC et attentifs.
L'austbre parloir n'est gu&e 6gay6 que par la moire
violette des deux elus, qui attendent environn6s de
quelques amis et du Superieur de la maison.
M. le Directeur des cultes et M. I'aide de camp, en
quelques paroles dont la note religieuse me frappe,
f6licitent les iveques et leur promettent le concours bienveillant de 1'Etat. Nosseigneurs r6pondent ensuite et,
dans leurs reponses, laissent vibrer leurs Ames de pretres
et de patriotes
Un parrain ginereux offre le champagne et, apres
une chaleureuse poignee de main, les invites s'6loignent.
Et je me dis quq cette simple c&remonie laissera dans
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notre quartier des souvenirs et que 1'6piscopat, ainsi
entour6 d'honneurs par les pouvoirs publics, n'en sera
que plus capable de remplir sa divine mission.
Deux jours apres, c'6tait la prestation de serment
a la Cour de cassation, ou, environn6s de leurs amis et
de toute la ccmmunaute exceptionnellement nombreuse
en cette circonstance, les 6veques ktaient recus dans le
cabinet de M. le premier Pr6sident qui nous a accueillis
avec la dignit6 convenable h ses hautes fonctions en la
temp6rant d'une grande bont6. I1 a simplement caus6
avec nous jusqu'au moment de l'audience solennelle, a
laquelle nos eveques ont pris part assis aupres des
conseillers et sur les grands fauteuils rouges r6serv6s i
ces magistra~s. Une place speciale nous fat donnIe. La
prestation du serment attira aussi beaucoup de monde
et fut encore plus impressionnante que la remise des
Bulles.
Monseigneur 1'Archeveque de Lima a fait lui-meme
la cons6cration ; par cet acte, les deux nouiveaux eveques
deviennent ses deux premiers fils dans l'episcopat et
il parait, avec raison, tres ficr de ces deux jumeaux. Les
deux eveques assistants ont 6t6 Mgr Ballon, ancien
6veque d'Ariquipa, et Mgr Drinot, de la Congr6gation
des Sacr6s-Caeurs, 6v&que de Huanuco. Assistaient a la
cer6monie, Son Excellence Mgr le D616gu6 apostolique
et Mgr Puirr6don, ancien 6veque de Puno.
M. le pr6sident de la R6publique a bien voulu servir
de parrain aux deux 6veques, et, a I'offertoire, il envoie
un officier d'ordonnance presenter les offrandes symboliques porttes solennellement.
Les c&6rmonies se poursuivent alors aux chants d'une
splendide messe de Mgr Perosi ; elles sont dirig6es par
trois jeunes Missionnaires recemment venus de la
maison-mere, avec cette solennit6, cette precision et cette
foi que vous connaissez.
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Vous seul nous manquez, mon Tres Honore Pere,
mais nous pensons que votre coeur est bien pres de nous.
et ce n'est certainement pas une illusion.
Tout a coup &clatent, accompagn6s par un orchestre
choisi, les accents d'un Te Deum triomphal ; les 6veques
descendent a pas lents les marches du choeur pour
r6pandre leurs b6endictions. La premiere descend sur
le chef de 1'Etat, tandis qu'aux premiers rangs, envelopp6e de sa robe de deuil et entour6e de Filles de la
Charit6, une femme pleure de joie : c'est la mere v6ner6e
de Monseigneur Lizon. Veuve toute jeune, elle ne
craignit pas d'offrir son fils unique a Notre-Seigneur
et a saint Vincent de Paul, et void que saint Vincent
de Pa.u et Notre-Seigneui Ie lui readent couvert de la
gloire du Pontife.
C'est fni, et void que ce peuple, jusque-lh immobile
et muet, envahit, comme un fleuve d6bord6, le sanctuaire
pour baiser les mains ruisselantes de saint-chreme des
nouveaux 6vques ; c'est de I'enthousiasme. On se
dispute leurs mains, leurs v6tements, tout ce qui les a
touches pour les baiser avec cette foi que nous a 16gu6e
la noble Espagne.
Graves et cependant fibres, les nombreuses Filles de
]a Charit6 contemplent ce spectacle avec leurs pieux
bataillons d'enfants de Marie qu'elles commandent
d'un geste bref et discret.
Pendant ce temps, je regois dans la cath6drale mime
les felicitations des 6veques, du Chapitre et des nombreux
religieux. C'est a vous que toutes allaient, c'est a vous,
Mon Tres Honor6 Pere, que je les envoie.
Une heure aprbs, nous nous asseyions A la table du
pr6sident de la Republique oii un diner 6tait offert au
Cons6crateur, au D6lgu6 apostolique, aux 6v&ques
assistants, aux senateurs et deputes des immenses
dioceses de Puno et de Chachapoyas. Une attention deli-
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cate du pr6sident nous avait valu, a M. Pefia et muoi,
l'honneur d'une place en cette r6union distinguee.
Huit jours aprbs, un modeste banquet simple et de
tres bon goit r6unissait, chez nous, les principaux amis
des nouveaux Aveques. L'Archev&que, le ddlgui apostolique, deux ministres dont le president du Conseil,
y assistaient.
M. Bulhon accompagne Mgr Ampuero a Puno,
M. Villavicencio est parti pour Sucre, M. Marino pour
Santiago, M. Carrera va I la Paz et M. Ortiz reste en
attendant a Lima, et je souhaite que ce soit longtemps.
Notre petite maison va rentrer dans la paix on mieux
dans l'obscurit6, car tous ces mouvements ne nous ont
pas fait perdre la paix.
Veuillez agrier, etc
P.-C. DE LA GARDE.

BRESIL
Lettre de la Swur SOUZA,
4 la itrks honorde Mbre KIEFFER, h Paris.
Bahia, Asile de mendiciti, 3 juin 1909.

Une de nos Sceurs de Espirito-Santo, Sceur Aguiar,
6tant arrivee ici au mois de f6vrier bien malade de beriberi, maladie du pays qui fait beaucoup souffrir et
empeche de marcher, a 6te guerie spontan6ment apres
une neuvaine faite i Notre-Dame de la Medaille miraculeuse, le 15 du mois dernier.
Voici siaplement comnieht cela s'est pass6 : ma Soeur
Aguiar est une jeune Sceur de deux ans de vocation ;
elle avait deji fait diffrentes neuvaines pour obtenir
sa guerison, mais sans rxsultat ; et au dernier jour de
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cette derniere neuvaine, pendant laquelle elle avait
souffert horriblement de vomissements et de douleurs,
apres avoir fait la sainte communion dans son lit, elle
s'est trouv&e tout a fait guirie et a ressenti une grande
faim, chose qu'elle n'6prouvait pas depuis plusieurs
mois ; ce meme jour, elle a mang6 plus que tout le
monde, elle est allke visiter nos Soeurs de diffirentes
maisons de la ville, marchant facilement comme si elle
n'avait jamais &6t malade ; depuis elle continue a se
bien porter.
J'ai fait appeler le docteur qui, la veille de la
gu6rison, avait dit qu'elle avait le beriberi paralytique ;
en la voyant, il a &6t stup6fait, et il est alle a la
chapelle remercier la sainte Vierge.
Nous la remercions nous aussi de tout cceur.
Sceur SOUzA.
SOUVENIRS DE VOYAGES
IANS

L'A(MiRIQUE CENTRAL.
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Compte rendu de la Sceur PINAT, Visitatrice,
ci ia ,trs
honorde Mere KIEFFER, ai Paris.
(Suite; vovez ci-dessus, t. 74, p. 5o8.)

CHILI

Le 29 d6cembre, ma Sceur Mollenhoff nous installait
sur le Guatemala, bon et grand vapeur am6ricain, qui
devait nous conduire au Chili; nous allions bient6t y.
terminer I'ann6e, en commencer une autre, et ces jours,
qui sont a eux seuls I'occasion de r6flexions profondes,
prirent, en face de l'immensith, un caractere plus pInetrant. Nous n'6tions que nous deux pour changer nos
vceux, mais, puisant a la source du vrai et saint cou-
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rage, nous nous en fimes le souhait reciproque, voulant
continuer sans defaillir cette vie errante et toute d'inconnu, la confiant tout entiere au coeur du Divin
Maitre.
Nous entrions dans un pays qui avait beaucoup souffert par suite des tremblements de terre.
Notre voyage se lit sans incidents; les ports, petits
et grands, se succ6derent assez rapidement depuis Arica,
qui s'abrite gracieusement contre un immense rocher,
Pisagua, tout en hauteur, Galeta, d'aspect assez sauvage,
Iquique, int&ressant par son mouvement commercial,
Antofasgosta, qui lui ressemble, Talca et Chanaro,
dont la richesse est le sal.etre qui s'extrait des montagnes environnantes.
Le 4 janvier 1907, premier vendredi du mois, arrivees
de tres bonne heure a Caldera, la bonne Soeur Cemnighaud vint nous prendre au bateau et la mer, toujours
calme dans ce port, nous permit de descendre facilement
Notre premiere visite fut pour Notre-Seigneur, dans
la charmante 4glise de Caldera, oui nous avons eu le
bonheur d'entendre la messe. L'apres-diner, nous arrivions a Copiapo, oin les Filles de la Charit6 ont, assez
loin de la ville, un h6pital, un hospice et quelques orphelines. C'est un pays tres aride a cause du manque d'eau.
Il y a beaucoup de mines d'or et d'argent qui ne sont
pas exploitees, faute de ressources.
C'est dans cette petite oasis que nous avons passe la
fete de 1'Epiphanie, et nous aurions aim6 y rester plus
longtemps encore, si l'arrivie du Panaman'avait un peu
precipit6 le d6part pour Coquimbo, oi nous arrivions
le 1o.
La Serena, oii sont 1'h6pital et 1'hospice des Filles de
la Charit6, n'est qu'i une distance de trois quarts
d'heure, en chemin de fer, de Coquimbo. C'est le pays
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des fleurs, et nous en avons respird le parfum dans le
cordial accueil de la petite famille de la Serena. Un
nouvel h6pital est en construction; il sera tres beau et
plus commode que l'actuel; mais, quand sera-t-il Uni ?
Ce fut le vapeur la Loa qui nous conduisit a Valparaiso. I1 y avait grande affluence de monde, et nous
n'avions pas de cabine; nous 6tions dcid&es a dormir
au salon quand, a neuf heures du soir, on vint nous offrir
celui des... sehoriias. La mer 6tait tres mauvaise, et la
nuit s'en ressentit. C'est dans ce petit voyage qu'un
choc plus violent fit sauter 1'ancre, du pont dans la
mer, il fallut bien une heure et demie pour la remonter
et reprendre 6quilibre.
Nous arrivions a Valparaiso le lendemain a neuf
heures et demie; un temps brumeux voilait en partie la
ville. Valparaiso est un port magnifique, bUti en amplith6itre qui, malheureusement alors, a la suite du tremblement de terre, ne pr6sentait qu'un amas de ruines.
Au loin, nous apercevons sur une barque la silhouette
de deux cornettes qui viennent au devant de nous, la
bonne Sceur Duchesne et ma Sceur Puech de SaintAugustin. Pauvres Sceurs ! Pendant trois heures et plus,
elles furent ballottees en tous sens. Le debarquement ne
se fit qu'a onze heures et demie, et 1'on sut apres qu'un
malfaiteur qu'on cherchait a bord 6tait la cause de ce
retard.
A terre nous attendaient ma Sceur Fournial, Visitatrice de la province, les Soeurs superieures de Valparaiso et un bon nombre d'autres Soeurs qui nous firent
un affectueux accueil.
On se rendit de suite chez la bonne Sceur Duchesne,
et dej. nous pimes constater les grands d6sastres du
tremblement de terre dans l'h6pital de Saint-Jean de
Dieu. Les decombres remplissaient les cours; les salles
des malades 6taient tombees; la chapelle, petit chef-
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d'oeuvre d'architecture, 6tait completement demolie, les
vitraux, les statues fracassis, c'tait lamentable. Cependant, les Soeurs s'6taient a peu prbs organis6es au milieu
de leurs ruines; mais qu'il leur fallut de patience pour
supporter et faire accepter a leurs malades les inconv6nients de ces installations provisoires !
Ma Soeur Senac, bien souffrante depuis plusieurs mois
d6ji, 6tait a toute extr6mit& Je ne voulus pas passer a
Valparaiso sans lui donner un souvenir de la Communaut6, elle en fut bien touchie et me donna ses commissions pour vous, rna Mere. La fin de ses souffrances
n'6tait pas encore venue, et quand je la revis, quelques
semaines plus tard, je compris facilement ce qui avait
di se passer dans cette Ame dont l'activit6 6tait si
grande, car, en meme temps que ses forces diminuaient,
sa resignation, sa conformit6 a la volont6 de Dieu
augmentaient, et ses derniers moments, qui auront pu
compter dans la balance, ont 6te bien 6difiants pour
tous.

Le lendemain, 17, depart pour Santiago. Pendant I'espace de six heures, nous ne vimes que des ruines, causses
par le tremblement de terre; chaque petite ville oii
nous passions nous offrait les siennes, avec ses tristesses et ses mysteres. Que de maisons abandonn6es,
que de cabanes mutildes sous lesquelles il fallait, malgr6
tout, abriter la misre ! Chacune de ces ruines, sans
doute, avait son histoire et celles des pauvres, plus
douloureuses encore.
Que le monde est peu de chose devant cette puissance
de Dieu qui, en si peu d'instants, peut tout r6duire en
poussiere.
Ma Sceur Fournial nous raconta ses angoisses, les
douleurs de chacune et aussi, et surtout, la providentielle protection qui couvrit toutes nos maisons.
Si les dbgits mat&riels furent considrables, la Pro-
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vidence sembla s'&tablir gardienne visible des pauvres,
des malades, des enfants, des Sceurs, car personne ne
p&it dans cette terrible catastrophe, tandis qu'A c6t6
de nous, chez les Petites Sceurs des Pauvres, 40 vieillards et 8 religieuses furent ensevelis sous les
d6combres, et tant'd'autres dont nous avons vu les tristes
epaves.
A notre arriv6e a Santiago, ma Sceur Montigny, assistante de la province, vint nous prendre a la gare avec
les Sceurs sup&rieures de Santiago, et nous nous rendimes a la Maison centrale, toujours heureuses de nous
retrouver au milieu de la chere famille qui, bien vite,
devint la n6tre.
Les Soeurs sup6rieures s'ktaient 6galement r6unies a
I'occasion de la fte de M. Fargues, directeur de la
Province et des Sceurs du Chili. Ensemble, nous sommes
all&es lui exprimer nos voeux, et son accueil, si paternel
et si delicat, fut I'aurore des bons jours que nous devions
passer dans cette chere province.
Le lendemain, M. Fargues vint dire la messe a la
Maison centrale, les vceux se firent en famille; une
jeune Sceur dit un compliment en franqais, une Sceur
du Seminaire un autre en espagnol, et M. le directeur
r6pondit par un mot cordial, souhaitant paternellement
a toutes les Sceurs de profiter de la visite faite au nom
de la Communaut6, et dont il espirait beaucoup de
bien.
Je fis les visites d'arriv6e dans chaque maison et, en
meme temps que les beaux 6tablissements de nos Sceurs,
nous admirions la ville de Santiago, gracieuse, claire,
spacieuse et gaie. Les 6glises y sont nombreuses et tres
intiressantes par leurs peintures et leurs sculptures
anciennes. II y a de belles et grandes avenues, de jolies
habitations et, dans certains quartiers, on se croirait .
Paris. Santiago a &tW
beaucoup moins eprouv6 que Val-
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paraiso. C'est la r6sidence du pr6sident de la R6publique; les d6gats furent r6par6s de suite.
Ce fut l'h6pital Saint-Jean de Dieu qui eut notre premiere visite. Fond6 en 1854, il y a encore deux Sceurs
qui sont de 1'6poque de la fondation. Deux fois par an,
une mission est donn~e aux malades au nombre de 400,
et c'est toujours l'occasion de retours s&ieux. Attenant a
1'h6pital, un dispensaire est organis o0u, tous les jours,
une dizaine de m6decins sp6cialistes regoivent quatre a
cinq cents malades, auxquels on donne les m6dicaments
gratuits. A un quart d'heure de I'h6pital, la petite maison de la Sainte-Agonie abrite une trentaine de veuves
et une vingtaine d'orphelines. L'iglise que l'on a fait
construire est le centre de 1'archiconfr6rie, et les reunions se font r'guliirement
Vint le tour de la Maison centrale des Sceurs. La,
des classes nombreuses d'enfants pauvres, un orphelinat, diff6rents dispensaires font un bien immense. Le
dispensaire de la Maison centrale est particulirement
achaland6 : c'est par centaines que l'on distribue bons
et remedes; le risultat en baptemes, en mariages est
aussi tres fructueux. On distribue la soupe en hiver a
une soixantaine de families pauvres et aux enfants des
classes externes.
D6pendent aussi de la Maison centrale deux asiles de
veuves, un avec des petites filles, I'autre avec des petits
garcons. Ces veuves, r6unies dans une mrme grande
habitation, occupent chacune une chambre assez vaste,
avec leur petit mobilier, oi elles font leur m6nage,
essayant de gagner leur vie comme elles peuvent. Grace
a la bonne Sceur Th6rse, qui s'occupe de ces asiles
depuis plus de vingt ans, elles peuvent se procurer certains aliments en gros et &bon compte; souvent, sa charit6 pourvoit an reste.
La chapelle de la Maison centrale est tout A fait
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artistique; d'aspcct un peu sombre, elle n'en semble que
plus mysterieuse et plus recueillie. La Vierge Immaculie
qui la domine est de toute beaut6 et invite a la confiance, et les vitraux qui 1'entourent rappellent magnifiquement les glorieux et consolants souvenirs de nos
deux families religieuses.
25 janvier, fete de la Conversion de Saint Paul. Quel grand merci nous avons dit ce jour-la a NotreSeigneur pour le bienfait de cette compagnie qui, 5 travers le monde entier, nous aide si puissamment de son
zele pieux et prudent.
Ma Sreur Babboutin, de la maison de la Charite D,
eut, ce jour-l, notre visite; son bon coeur fait regner
dans sa maison cette charit6 qui v6rifie bien son nom.
En plus d'un dispensaire et d'une pharmacie, on a 6tabli dans cette maison une oeuvre d'un genre un peu
sp6cial : c'est une boulangerie dont les produits sont
tres recherches; on y occupe les orphelines qui n'ont pas
d'aptitude pour la couture. - La societ6 des Dames de
Charit6 a son centre dans cette maison. M. le directeur
pr6side les r6unions, qui ont lieu tous les mois. Ces
dames fourissent tous les mndicaments pour les
quatre pharmacies qu'elles ont dans la ville.
Le 30, nous 6tions a Belen (maison de Filles de la
Charit6 dans Ia ville de Santiago). II y a la un asile,
un dispensaire, un orphelinat de filles, un autre de

garcons, un lavoir, un asile de veuves; maison d'activit6
qui reclame du devouement et qu'une jeunesse abon-.
dante et joyeuse ne rend pas monotone.
Le i" fivrier, depart de Santiago pour Chillan, a
sept heures du matin; arriv6e a une heure et demie C'est
un voyage relativement court et cependant un peu fatigant a cause de la chaleur et de la poussiere. Encore 11,
sur le parcours, nous trouvons des ruines du tremblement de terre, ainsi qu'I Chillan meme, chez les Filles
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de la Charit& Dans cette grande maison d'ceuvres, il
y a un h6pital, un hospice, un orphelinat, une creche,
des enfants trouves, un dispensaire; il a fallu reparer
beaucoup de petits d6gats. C'est l~ que nous passons la
f&te de la Purification; nous y avons un jour complet
d'adoration du saint Sacrement. C'est une consolation
pour nos ames.

Comme Chillan, Conception est une petite ville oi
les Filles de la Charit6 ont certainement la plus belle
place par leurs ceuvres et par le bien qu'elles fot. L'h6pital est assez vaste pour contenir 350 malades. Le dispensaire, qui est ouvert trois fois la semaine, est tres
suivi; on a donn6, pendant l'ann6e, des remedes gratuits
a 1 880 personnes
L'hospice est un batiment magnifique, tout a fait
moderne, qui tient l'espace de quatre rues, et tout y reluit
d'ordre et de propret6; la chapelle est immense; chaque
misere y a sa place, depuis le petit enfant abandonn6
jusqu'aux vieillards infirmes; ceux et celles dont les
jambes sont encore jeunes ont une montagne pour se
divertir. On a etabli un lavoir, oi 40 jeunes flles environ travaillent pour le dehors; on peut recevoir
400 enfants aux classes externes, elles sont nourries
dans la maison.
Los Angeles est un petit h6pital au milieu de la campagne, connu sous le vocable de Saint-Sebastien. II ne
peut qu'rtre agr6able par la belle nature qui l'entoure
et les transformations qui le completent
Nous voici a Talca, h6pital encore, mais tres vaste,
bel &tablissement que le tremblement de terre n'a malheureusement pas 6pargn6, et qui attendait des r6parations urgentes.

Le jour des Cendres, nous arrivions a Curico, petit
h6pital charmant, v6ritable bouquet de fleurs, qui r6jouit
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les yeux, ipanouit les occurs et oi le zele des ouvrieres
suppile au nombre et aux forces.
San Fernando a aussi un petit h6pital, qui compte a
peu pris 200 malades, et qui a souffert du tremblement
de terre; la chapelle, qui avait les dimensions d'une
6glise, a di 6tre completement d6laiss&e et, comme la
plupart des parties de cet 6tablissement, elle devra subir
une grande reparation.
A Rancagua, est un petit h6pital pouvant recevoir
oo00malades. La bonne Sceur superieure, bien agie et
bien fatiguie d6ja a notre passage, succomba quelques
mois apres; son ame, toute de piet6 et de devouement,
6tait .prate pour le CieL
Toutes ces petites 6tapes se firent en chemin de fer;
nous nous rapprochions petit a petit de Santiago, oii
nous sommes arriv6es le 20.
Inutile de vous dire, ma Mere, le bon accueil que nous
avons recu dans toutes ces maisons. Nos Seurs etaient
avides d'entendre parler des deux families de saint
Vincent, et pour nous, c'6tait un nouveau bonheur chaque
fois de montrer votre photographie, ma Mere, et aussi
la collection de la maison-mere que ma respectable
Sceur Hannezo avait bien voulu me donrer, k mon depart
de Paris. Vous aurez ainsi fait le tour de 1'Amerique
avec nous, ma Mere, et votre coeur a dii comprendre et
sentir la filiale affection de vos filles.
Nous passons une journ6e seulement a la Maison oentrale de Santiago, et nous partons pour Valparaiso.
A Valparaiso, l'h6pital de Saint-Jean-de-Dieu, que
nous n'avions fait qu'entrevoir a l'arriv6e, eut notre
premiere visite. Du c6t6 de l'habitation des Sceurs, la
chambre de la Communaut6, les dortoirs etaient tellement 6branles qu'on ne pouvait y entrer. Du c6te des
malades, meme d6sordre, confusion gen6rale, et quand
on voit le bouleversement complet de cet h6pital, on se
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demande comment tant de malades, des amputes de la
veille, des op&res, des gens affligs de toutes les miseres,
fuyant dans les cours et dans les jardins, out pu, d'euxm&mes, sortir de leur lit et ichapper au danger.
La respectable Soeur Duchesne, revenant de France,
apprit sur le vapeur la catastrophe qui venait d'arriver;
on ne lui menagea pas les 6motions, lui faisant les
tableaux les plus noirs, disant que pas une de ses compagnes n'avait ite retrouve, que l'aum6nier 6tait enseveli sous les dcombres, qu'on ne pouvait calculer le
nombre de malades disparus; tout cela 6tait absolument
faux, mais quand cette bonne Scenr apergut la place qui

fait face a I'h6pital charg&e de decombres, I'hbpital luimcme tomb6 en partie, on se figure ais6ment l'angoisse
de son coeur; cependant, au milieu des recits 6mouvants
que chacune lui contait a son tour, elle ne put qu'admirer et remercier la Providence qui avait su garder la
vie sauve a tous, et louer la vaillance de ses Sceurs.
La montagne oh se trouve l'h6pital militaire d6pendant de cette maison a &6 aussi bien boulevers6e; la
salle d'oprations, qui venait d'etre termin6e, a 6te
presque entierement d6truite, la chapelle tres endommagee.
A quelques minutes de l'h6pital, le petit orphelinat
del Carmen n&tait plus qu'un monceau de ruines; on
a biti des especes de hangars pour abriter les quelques
orphelines que l'on a gard&es.
A c6te,
un petit h6pital d'enfants, que l'on venait de
Lzrminer et qui fonctionnait depuis six semaines, a eu le
m&me sort.
On attend l'heure de la Providence pour reidifier ces
deux petites maisons.
L'h6pital Saint-Augustin a 6t6 tout autant maltraitb;
les d6gits sont cependant moins apparents. Une pharmacie toute neuve, qu'on avait inaugur6e la veille, est

-

104 -

tombee etlmiettes; ia materniti, qui tenait toute une
aile de ce grand baitment, a ete completement demohe et
son immense escalier, suspendu comme par miracle pour
laisser descendre tout un monde habitant cet 6tage, les
plafonds et les planchers des salles ont 6t6 tout ouverts
on fortement ebranles. Quel aspect lamentable ! Le dispensaire, oi I on recevait des malades a toute heure du
jour, n'offrant plus la securit6 suffisante, a &tefermi en
partie.
Pour parer a tous ces desastres, on istalla des hangars oi 1'on entassa le plus de monde possible; la chapelle, qui avait &e pr6serv6e, fut prise pour recevoir les
malades et chacun sut faire son petit nid, voire mime
dans ies sous-sols.
Bien des traits de protection ont 6t6 racontis : on cite,
entre autres, une mere de famille qui, au moment de la
secousse, avait dans ses bras son petit garcon de trois
jcurs. Le choc violent lui fit licher lenfant, qui alla
rou:er on ne sait oil Le premier moment de stupeur
passe, cette pauvre mere le chercha, mais en vain. Trois
jc3zrs apres, on le retrouva frais et rose sous les
decombres. II vit encore, et la femme de l'intendant,
n ayant pas d'enfant, I'adopta, car sa mere mourut
quelcqus jours apres.
Dans cette maison, comme dans toutes les autres, les
secours spmtuels n'ont pas manqu& Deux missionnaires, 3M. George et M. Rigaud, bravant tous les dangers, parcouraient les rues devast6es, semant des absoiutions dans ies ames que les 6v6nements avaient fortement remuees et par leurs paroles de paix, de consolation, ramenant du calme et du courage dans les cceurs.
Je vouius donner aux compagnes de ma Soeur S&nac
(Saint-Jean-de-Dieu), la consolation de passer quelques
heures au milieu d'elies et de m'intresser a leurs
oeuvres. Dans cette maison que Mine Edwards fit
batir
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deux fois et qui actuellement devait subir de grandes
reparations, on abrite une multitude d'enfants, des

orphelines de diff&rentes categories; il y a un lavoir, un
repassage, des classes externes, un dispensaire, un four-

neau ou l'on sert chaque jour plus de 8oo portions aux
pauvres et oiu tous les enfants des classes sont nourris.
Les deux maisons de veuves qui d6pendaient de cette
maison ont 6t6 complitement ditruites.

Le 1" mars, nous allames a Vina del Mar; I'hospice
Saint-Vincent y est tres vaste et tres bien situ&. On se
rend a Vina del Mar par un tramway qui longe la mer,
depuis Valparaiso, pendant une heure environ. Le tremblement de terre y a fait quelques degats, mais tout
6tait r6par6 deja, et la chapelle, compl&tement transformte, est merveilleuse. Les vieillards ont &6t, eux
aussi, bien proteg6s pendant la catastrophe. Grace A
l'activit6 des Saeurs, le plus grand nombre avait &t6
mis en siret6 quand, tout a coup, on s'apercut qu'il en
manquait a l'appel; bien vite, on courut pour les secou-

rir, et on en trouva une douzaine sous les dcombres,
attendant patiemment qu'on vint les delivrer, souriant
tous A la bonne Providence qui les avait ainsi gardes.
Vina del Mar a aussi des classes, et un asile compre
nant 350 enfants.

L'orphelinat Notre-Dame-des-Douleurs, AValparaiso,
portait bien son nom au moment oii nous l'avons visit&.
Le tremblement l'avait rendu inhabitable, et les enfants,
oblig6es de fuir pendant la terrible nuit, passerent deux
nuits sur la place de l'Eglise, attendant un local, que la
Providence leur envoya par I'intermidiaire de M. le
cur6, lequel donna aux Sceurs plusieurs petites maisons
sur la montagne, oi elles s'install&rent comme elles
purent
Nous avons assist6 A la messe qui s'est dite en plein
air; la mer d'un c6t6, la montagne de l'autre, y ajou-
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taient un charme tout pittoresque. Les enfants s'y trouvaient si bien qu'elles auraient bien voulu que cette installation provisoire durat toujours.
En attendant une nouvelle organisation, on a installk
le dispensaire chez les Freres de la Doctrine chr6tienne,
et la bonne Sceur Fages descend tous les jours de sa
montagne pour distribuer des m6dicaments et donner
la soupe a pius de 400 pauvres.
11 faut citer ici un trait de protection de saint
Raphael. Nous avions pris 1'ascenseur le matin pour
aller a la montagne; quand, le soir, nous nous presentons pour le reprendre, on nous dit que la corde s'!tait
cassee pendant ie voyage qui avait suivi le bntre. Nous
n'avons pu que remercier une fois encore notre fidele
Conducteur.
Le 4 mars, nous sommes a !a maison de Notre-Damede-Lourdes de Valparaiso, oi sont reunies des ceuvre?
bien interessantes, dues en partie a la genirositi d'une
insigne bienfaitrice, et qui sont groupoes dans trois
maisons diffeentes; il y a un orphelinat de garcons et
de flles, plusieurs dispensaires, une distribution de
soupes, et enfin, une maison de campagne pour les
enfants debiles. Dans ces trois maisons, la Providence
a pris soin de tous les enfants et des Smeurs, lors du
tremblement de terre. Au moment de la premiere
secousse, les orphelins deja couch6s se levrent a la
hfite et vinrent se r6fugier a la chambre de la Communaute. La bonne Scrur Pinto, les ayant an pen calmes,
leur fit prendre a chacun une couverture sons le bras, et,
dans un silence de mort, ces pauvres enfants terrifies,
les cheveux hirisss, descendirent deux a deux l'escalier
qui avait rsisis (celui par lequel ils passaient ordinairement venait de s'crouler'. Ils allerent se refugier sur
la place. Quelque temps apres, on les fit remonter dix
par dix, pour prendre ieurs v6tements, qn'ils endosserent
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en double. Aprs etre rest6s plusieurs jours et piusieurs
nuits a la belle 6toile, ils purent enfin trouver un abri.
Les reparations de cette maison se firent peu a peu.
Nous ne devions plus revoir Valparaiso, mais le souvenir de cette ville en ruines ne pourra s'effacer de notre
memoire.
Le 7 mars, A huit heures du matin, d6part pour Los
Andes, oii i'on arrive a deux heures de l'apres-midi. La
est un gracieux sanatorium des mieux conditionnes, que
Mine Edwards, insigne bienfaitrice du Chili, fit construire en 1901.
Le parcours qui se fait en chemin de fer n'est qu'une
suite de montagnes que l'on gravit peu a peu, variant a
l'infini les aspects les plus pittoresques, c6toyant les
cours d'eau bordes de verdure, dcouvrant aussi ce beau
commencement des Cordillibres, qui put nous faire pr6sentir Ienchantement de la fin.
Je ne puis passer sous silence l'immense bont6 de cette
bienfaitrice, Mine Edwards, pieuse et g6n6reuse dame,
qui 6tend sa bienfaisante charite sur presque toutes les
maisons des Filles de la Charit6 de cette chere Province du Chili, soit qu'elle les ait fait construire entierement, soit qu'elle v ait contribu6 par de genereux
dons. Le tremblement d6truisit en grande partie ses propri6tes, et on vvalua ses pertes a plusieurs millions;
mais, avant de penser $ relever ses ruines, cette bonne
dame prit souci de r6parer et mame de construire a nouveau les maisons de nos Soeurs. C'est bien la Providence
visible du Chili
De retour a Santiago, le 9, nous nous rendimes a l'h6pital Saint-Vincent, immense 6tablissement qui commena, en 1874, avec 6 soeurs. Aujourd'hui, il y en a 35.
Cela laisse entendre le d6veloppement considerable des
ceuvres et des constructions qui furent faites. C'est tout
un monde d'hommes, de femmes, d'enfants, auquel il
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faut ajouter des cliniques, des dispensaires et, lors de
notre passage, 'on construisait encore un nouveau pensionnat pour les hommes. Du c6t6 des femmes, le tremblement a caus6 plusieurs d6sastres; a l'h6pital
d'hommes, rien n'a souffert, mais la chapelle exigeait
quelques riparations. Le bien que 1'on fait dans cet h6pital est i Ia hauteur de la besogne, et ce n'est pas peu
dire.
La respectable Sceur Giffart, qui fait partie du conseil de la Province des Sceurs, n'a heureusement qu'a
indiquer ce qui convient pour l'obtenir de l'administration, qui se montre aussi bienveillante, aussi large que
possible; les Sueurs peuvent ainsi parfaitement soigner
leurs malades et leur donner tout le n&cessaire.
Nous cel6brons la f&e du bienheureux martyr Francois Ciet dans cette chere maison; les liens de cette
bonne et grande famille se resserrent encore sous les
auspices de notre bienheureux frere.
L'h6pital San Salvador de Santiago commenca petitement et pauvrement, comme le prec6dent; c'est aujourd'hui un magnifique hpital bIti tout en pierres et dans
toutes les conditions d'hygiene exig6es; c'est ce qu'on
peut appeler un H6pita! g6neral, car on y recoit toute
espece de maladies. 11 est organis6 par pavilions bien
aeres et spacieux. S's dependances sont immenses, les
jardins tres bien entretenus et, dans celui de la Communaut6, on a etabli la statue de la Vierge qui vint avec
les premieres Sceurs au Chili, il y a plus de 50 ans.
Pour fiter l'anniversaire de la mort de notre vn&rable Mere, Louise de M:arillac, nous allons a la Maison
Centrale entendre la conference qu'y donnait M. le Visiteur, revenu de sa tournie au Prou; c'tait le d6but de
belles et pratiques confirences que ce respectable Pere
devait donner dans une retraite qu'il fit aux Soeurs sup&rieures, ou ii sut, en termes clairs, n&ergiques et prcis,
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les 6clairer sur leurs devoirs et leur indiquer les moyens
pour les remplir selon l'esprit de saint Vincent.
Le 21 mars, nous allions a Colina, petite maison succursale de la Maison Centrale. On s'y rend en une
heure de voiture, a travers une dilicieuse campagne.
Nos Soeurs y sont un peu isoles, mais leur petite oeuvre
d'orphelines, de classes et de dispensaire anime ce petit
nid, qu'elles aiment parce qu'elles y font du bien.
Apres cette petite visite, nous allons a l'h6pital
Saint-Borgia, de Santiago, qui rivalise d'6tendue et de
bonne organisation avec les h6pitaux Saint-Vincent et
de Salvador.
L'h6pital Saint-Borgia, un des plus anciens, a 6t6
fond6 en 1854. I1 compte plus de 9oo lits pour femmes
seulement; il est immense, parfaitement tenu, les salles
sont bien conditionn6es, et la partie r6serv&e aux Sceurs
ne laisse rien a d6sirer.
Le Chili est riche de beaux h6pitaux, et les Saeurs
peuvent se flatter d'y pouvoir agir librement et largement.
Dans tous ces 6tablissements, les chapelles sont plut6t des 6glises, et il les faudrait plus grandes encore,
a certains jours. Les Missionnaires ont, dans ce pays,
un vaste champ pour exercer leur zele; des missions se
donnent chaque ann6e dans ces diff6rents h6pitaux et
apportent avec elles des retours, des conversions, des
consolations.
Nous passons une partie de la semaine sainte 1l'hospice de Dolores, et nous y avons tous les offices qui s'y
font solennellement.
Comme dans tout hospice, c'est la r6union des
miseres, des infirmit6s : elles sont particulierement nombreuses a Notre-Dame-des-Douleurs, qui compte
I 120 malades, ou de corps ou d'esprit Le local est tres
consid6rable. Il y a en plus un asile, cinq classes et un
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ouvroir externe; presque tous ces enfants prennent un
repas que la maison peut leur fournir, grace aux
aum6nes.
La f&te de Paques se passe en famille, a la Maison
centrale, oi t'on se souhaite reciproquement le bon
Alleluia. Nous avons chant6 cet Alleluia & la grand'
messe et aux vepres solennelles, que pr6sidait M. le Visiteur et auxquelles assistaient les s6minaristes, c'etait
Saint-Lazare en petit, aussi fervent, aussi consolant.
II nous fallait voir encore les oeuvres de la maison de
la Sainte-Famille : ce sont un dispensaire, des orphelines, la soupe aux pauvres, des classes externes de
garcons et de filles, et enfin un pensionnat de jeunes
filles.
Le lazaret Saint-Joseph fut notre derniere visite
avant de quitter le Chili. La bonne Sceur Guerra nous
fit voir o1salles de 40 lits chacune, pr&tes pour recevoir des malades qu'elle et ses Sceurs attendaient Peu
apres notre depart, on d6cida d'y envoyer tous les poitrinaires qui remplissaient les h6pitaux; aujourd'hui,
au lazaret, tres bien situ6, assez loin de la ville, s'exerce
une veritable mission de charit6 et de compassion pour
!cs victimes de cette si longue et si cruelle maladie.
11nous restait peu de jours a passer au Chili, et nous
devions les consacrer aux adieux dans les maisons.
Comme toute 6preuve attire ben6diction, je ne doutais pas qu'apres celle, si terrible, du r6cent tremblement de terre, il n'y edt, pour les oeuvres au Chili, un
elan tout nouveau. Je gardais le souvenir des consolations que j'y avais godt6es, l'esprance que, bient6t, la
Providence amenerait les ressources n&cessaires pour
r6tablir ce qui avait &t6 d6truit et 1'assurance que Dieu
maintiendrait dans les Ames la bonne harmonie, l'union
que l'esprit de saint Vincent y faisait r6gner.
Le 8 avril 19o7 6tait le jour de la r6novation des
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veux. Ce jour-l.,
a cinq heures du soir, l'ame toute
renouvel&e des promesses du matin, apres avoir salu6 et
remerci6 M. le Visiteur, apres avoir fait nos adieux aux
Sceurs sup6rieures et une derniere fois 6t! demander la
b-nediction de Notre-Seigneur, nous quittimes, non sans
peine et regret, la chere Maison centrale de Santiago,
accompagn6es de ma Soeur Fournial, qui avait d6sire
nous conduire jusqu'aux Andes.
Nous allions entreprendre cet admirable et inoubliable voyage des Cordillkres, pour continuer notre
mission dans la Republique Argentine.
(A suivre.)

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
37. M. Ly (Pierre), pretre, d6&ced en 1909 en Chine;
54 ans d'age, 22 de vocation.
38. Frere Jung (Jean), coadjuteur, dc6idI le 29 aoit
1909, a la maison-mbre a Paris; 74 ans d'age, 40 de
vocation.
39. M. Richen (Edmond), prtre, dic6d6 le 31 aoit 1909,
A Theux (Belgique); 47 ans d'age, 22 de vocation
40. Frere Vadillo (Moyse), coadjuteur, d6c6d6 le
8 septembre 9go9, a Madrid (Espagne); 27 ans d'age,
10 de vocation.
41. M. Morandi (Joseph), pr&tre, d&6cd6 le 14 septembre Igog, a Sassari (Italie); 34 ans d'Age, 14 de
vocation.
42. Frere Ortiz (Jean), clerc, d&cd6 le 27 septembre
og99,a Madrid (Espagne), 20 ans d'Age, 4 de
vocation.
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43- M. Leyden (Denis), pr&tre, dc&6d le 21 aoiut 1909,
a Perryviile (Etats-Unis); 77 ans d'Age, 56 de vocation.
44. M. Serra (Antoine-Jacques), pr&tre, d6cedM le 24 septembre 1909. en Espagne; 80 ans d'age, 50 de
vocation.
45. M. Garcia (FMlix), pr&tre, d6ced6 le 28 septembre
I9o9, a Mexico (Mexique); 74 ans d'age, 45 de vocation.
46. M. Hopkins (Edouard), pretre, d&6d& le 22 septembre 1909, a Saint-Louis (Etats-Unis): 63 ans
d'~ge, 40 de vocation.
47. Fr&re Maher (Joseph), coadjuteur, dc6d lei I I octobre 1909, a Vienne (Autriche); 81 ans d'age, 56 de
vocation.
48. M. Barberet (Emile), pr&tre, d6cid le 16 octobre 1909, a Tauris (Perse); 47 ans d'age, 30 de
vocation.
49. M. Costy (Joseph), pr&tre, d'cid6 le 16 octobre 1909,
a la maison-mbre a Paris; 56 ans, 32 de vocation.
0o. Frere Schmalbrock (Arnauld), coadjuteur, d6ced6 le
19 octobre 1909, a Rio de Janeiro (Brisil); 51 ans
d'age, 28 de vocation.
51. M. Torres (Nicolas), pr&tre, d&cede le 13 septembre 1909, A Nueva Caceres (lles Philippiiles); 71 ans
d'age, 42 de vocation.
52. M. Heck (Godefroy), pr&tre, d&c6d6 le 22 octobre, a Forst (Allemagne); 70 ans d'age, 40 de vocation.
53. M. Gasiorowski (Antoine), pr&tre, d6c6d le Ie novembre 9go9, a Cracovie (Galicie, Autriche); 70 ans
d'age, 48 de vocation.
54. Frere Castro (Andr6e), coadjuteur, d&6cd6 le 6 novembre I909, a Milagros (Espagne); 75 ans d'age,
34 de vocation,

55. Frere Rachez (Apollinaire), coadjuteur, d6cied le
24 novembre 1909, a la maison-mere a Paris; 73 ans
d'Age, 40 de vocation.

56. Frere Teyssandier (Durand), coadjuteur, d6ced& le
27 novembre 1gog, h la maison-mere a Paris; 67 ans
d'age, 50 de vocation
NOS CHERES S(EURS
Septembre r9oug.
Jeanne Chantelauze, decedie A la Maison de Chariti, paroisse
Saint-Joseph, A Paris; 64 ans d'age, 42 de vocation.
Julienne Gimel, d6c-dee A l'Hopital Gineral de Riom, France;
36 ans d'*ge, 17 de vocation.
Louise Chantrel, d6c6dee A la Maison Centrale de RiodeJaneiro, Br6sil; 82 ans d'Age, 61 de vocation.
Adeline Aymeric, dectdle i I'H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France, 28 ans d'age, 2 de vocation.
Julie Sol, d&c6dee a la Maison de Charite, paroisse SaintProjet, A Bordeaux, France; 72 ans d'fge, 40 de vocation.
Anne Tomsic, dec6d6e a l'H6pital General de Laibach,
Autriche; 32 ans d'age, ix de vocation.
Elisabeth O'Neill, dec&d6e a la Maison Centrale d'Emmitsburg,
Etats-Unis; 55 ans d'age, 37 de vocaion.
Alice Hall, d6cidee i la Mis6ricorde de Tripoli, Syrie;
70 ans d'age, 45 de vocation.
Francisca Guiberan, dc6ed6e an College de Saragosse,
Espagne; 32 ans d'Age, 3 de vocation.
Rosa Aimerich, d-ced6e a l'Hospice Saint-Louis de Seville,
Espagne, 64 ans d'Age, 42 de vocation.
Agueda Zepeda, dc-ide A I'Asile des Enfants Trouve.
d'Albacte, Espagne; 57 ans d'age, 34 de vocation.
Marie-Banko, d6c6dee i l'H6pital Wilhelmina de Vienne,
Autriche; 23 ans d'age, 2 de vocation.
Anne Siredey, d6c&de.-a l'Asile Saint-Vincent de La Teppe,
France; 27 ans d'Age, 2 de vocation.
Maria Carvalho, dec&dIe a lOrphelinat de Santa-Quiteria,
I
Portugal; 30 ars d'Age, 5 de vocation.
Marie Collinot, dec6dee a la Maison de C»rit6 de Monto-

lieu, Franqc; 68 ans d'-ge,

42

de vocation.
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Ithiene Swupe, decedee Li a Maison Centrale d'Emmittsburg,
Etats-Unis, 83 ans d'aige, 62 de vocation..
Maria Barreiro, dic&dde a la Maison Centrale de Madrid,
Espagne; 28 ans d'ige, 4 de vocation.
Maria Botella, deued:e a P1Hpital de Jaen, Espagne;
58 ans d'age, 33 de vocation.
Ruina Ansunes, d6cddde au College Saint-Vincent de Rio-deJaneiro, Bresil; 67 ans d'age, 44 de vocation.
Louise Savio, dectdee 1 la Maison Saint-Joseph de Grugliasco,
Italie; 66 ans d'ige, 48 de vocation.
Fl:rine Maczollek, ddcedde a F'Hospice de Milheim, Prusse;
20o as d'age, 15 jours de vocation.
Antne Challier, dc~tdee L Ia Maison de CharitY, paroisse
S.:in;-Mi,'hcl, du Havre; 67 ans d'ige, 45 'de vocation.
RKva Rlsi, d-cdee " la Maison Centrale de Sienne, Italie;
38 ans d'age, 19 de vocation.
Catherine Hostanska, d&cddee k la Maison Centrale de Cra:ovie; 53 ans d'age. 30 de vocation.
Marie Aj&, cd'ede a a Maison Centrale de Beyrouth;
72 ans d'age, 49 de vocation.
Anne Eder, dece~de" a la Maison Centrale de Salzburg;
33 ans d'age, 13 de vocation.
Roksahe AXess:, dcede6e A la Maison Centrale de Naples;
64 ans d'age, 33 de vocation.
Marie Murra}, dda•de
L 1'Orphelinat Saint-Vincent de
De:rr:t, Etats-Unis; j5 ans d'Age, 33 de vocation.
Marie Hiorvnih. deczde a 1'Ecole de Varpalota, Hongrie;
50 ans :I'ige, 4 de vocation.
2Sarie LeLieu, decedee a la Maison de Charite de SaintBrieu:. France: 30 ans d'age. 7 de vocation.
Jcanne Morice, dtCcie ala Misdricorde de Damas; 58 ans
d'Age, 40 de vocation.
Julia Giadas, dc6dde a IH6opital Saint-Roch de BuenosAyres, 42 ans d'age. 15 de vocation.
Marie Roche, dwc&dee L la Maison de Charite de Panhelin,
Fr"nce; 73 ans d'age, 48 de vocation.
Maria Castella. decd]ýe a laaMaison Centrale de Sienne;
82 ans d'ge. 55 de vocation.
Trinidad Alv"rez, d&c&dee a la Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne: 28 ans d'age, 7 de vocation.
Petra Aviz. decCde 'a lHospice de Zamora, Espagne; 68 ans
d'ige. 45 de vocation.
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Felisa Carrascu, decedie a VHbpital de Bujalance, Espagne;
24 ans d'age, 2 de vocation.
Antoinette Poujade, d&cedee a la Maison de Charite de Montolieu, France; 74 ans d'age, 53 de vocation.
Marie Boulle, dtceide i la Mis6ricorde d'Arles, France;
75 ans d'age, 54 de vocation.
Hortense de Montalembert, d6cedde A la Maison Saint-Vincent de U'Hay, France; 87 ans d'age, 45 de vocation.
I'Hospice des Incurables de Laibach,
Marie Kante, decedde
Autriche; 31 ans d'Age, io de vocation.
Marie Lhuillier, decedte a la Maison de Charit6 de Clichy,
France; 77 ans d'$ge, 49 de vocation.
Charlotte Jacquier, dc6dee 1 l'Hospice de Marmande,
France; 80 ans d'Age, 59 de vocation.
Julie Burgazzi, decedee 1 la Maison Centrale de Turin;
42 ans d'ige, 24 de vocation.
Thir&se Argoud, dc6dt.e a la Maison de Charite de Drancy,
France ; 41 ans d'age, 19 de vocation.
Marie Dufoure, decedde a la Maison de Chariti de Montolieu,
France; 74 ans d'age, 53 de vocation.
Maria Lensi, dec6die a la Maison Centrale de Sienne, 64 ans
d'Age, 33 de vocation.
Joseph Schmid, decedee i la Prison de Lankowitz, Autriche;
51 ans d'age, 29 de vocation.
Jeanne Raczynsky, d dicede a la Maison Centrale de Cologne,
Prusse; 22 ans d'Age, IX mois de vocation.
Maria Egger, decid6e 1 la Maison-de Charite, paroisse SaintEtienne, a Limoges, France; 41 ans d'Age, x7 de vocation.
Natalia Bujanda, decidee i la Maison Centrale de Madrid,
54 ans d'age, 32 de vocation.
Maria Goili, decedee i l'H6pital de Sanlucar de Barrameda,
Espagne; 75 ans d'age, 49 de vocation.
Fanny Stainforth, decedee i la Maison de Charite de Barcelone; 70 ans d'Age, 46 de vocation.
Lucie Dehandschoewercker, d&cedee A la Maison de Charitd
de Montolieu, France; 65 ans d'age, 43 de vocation.
Frangoise Claviere, decedee a la Maison de Charit6, paroisse
Saint-Firmin, 1 Amiens; 70 ans d'age, 45 de vocation.
Marie Cecere, d&cdee 1' Ecole de Cerignola, Italie; 63 ais
d'Age, 37 de vocation.
Marie Chrismer, decedee i I'Hopiital Saint-Vincent de Bridgeport, Etats-Unis; 45 ans d'Age, 21 de vocation.
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Pirrette Rosier, dced*de a I'Hopital General de Castres,
.
a vr"?
59
d'';'
France; 77 an~1
Marie Poncet, uacrdee a la Maison de Charite de ChateauiEv&que, France; 39 ans d'age, 17 de vocation.
Joseph Lafer, dccd6e a 1'Hospice des Incurables de
Hohenegg, Aurriche; 48 ans daige, 23 de vocation.
]a Maison Principale, a Paris,
Fui Tabaigayre, dec&dee
65 ans d'age, 47 de vocation.
Marie Lachinger, deced6e a la Maison Centrale de Salzburg,
Autriche; 58 ans d'age, 32 de vocation.
Marie Pagliano, dcedie Lala Maison Sainte-Genevieve de
1'Hay, France; 73 ans d'ge, 46 de vocation.
Josephine Duch&ne, dic&dee a la Maison Saint-Vincent de
Palerme; 6 1 ans d'age, 34 de vocation.
Paulire Pi'-hard, d&ccdee la Maison Saint-Vincent de Quito;
59 ans d'`ge, 40 de vocation.
There.se Pons, decedl e ta i Hospice des Enfants Trouv&s de
Bahia; 70 ans d'age, 36 de vbcation.
Anne Faisandier, docedde a la Maison Marie Immaculee de
Smyrne; 76 ans d'Age, 56 de vocation.
Maria Guarnieri, dc-d6ee ta 'Asile de Ronta, Italie; 68 ans
d'ige. 46 de vocation.
Marie Adamzietz, diecde a Hi'Hipital Saint-Etienne de Budapest. Hongrie ; 27 ans d'~ag, 7 de vocation.
Marie Martin, dec6dee a la Maison Saint-Vincent de Lyon;
73 ans d'age, 50 de vocation.
Marie Peyret, dec&d6e a la Maison de BCthanie, a Bruxelles,
o7 ans d'ige, 40 de vocation.
Marie Piette, d6c6dee a 1'Hospice Civil de Mustapha, Algerie; 71 ans dage, 41 de vocation.
Juana Arin, d6c&dee 'a 'H6pital de la Misericorde, a Tolede.
Espagne; 77 ans d'tge, 51 de vocation.
Maria de Ayerza, dicdi~e a l'Hpital de Santander, Espagne ;
32 ans d'age, 6 de vocation.
Maria Gamazo, dicei& e a l'H6pital de Puerto de Santa-Maria.
Espagne: 31 ans d'age, io de vocation.
Ramona Llopis, d&c6de au College Saint-Vincent de La
Havane. Ile de Cuba; 7 ans d'age, 52 de vocation.
Marie Carbon. drcdee a la -Maison Centrale de Guatemala;
70 ans dagte, 48 de vocation.
Catherine No-ille, dc~dte a I'Orphelinat Saint-Vincent de
Syracuse, Etats-Unis; 69 ans d'age, 51 de vocation.
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Anne 'obin, d&ctd6e ai 'Hjpital Saint-Joseph de Chicago,
Etats-Unis; 71 ans d'age, 43 de vocation.
Maria Aspetti, d6cedde a la Maison Centrale de Sienne; 8x ans
d'age, 57 de vocation.
Ze61nie Laurent, d&cedee a FAsile de l'Union de Montevideo;
74 ans d'ige, 49 de vocation.
Marie Lieu, dcedde
ala Maison Centrale de Shang-Hai;
24 ans d'Age, I de vocation.
Annette Allin, d&6dde
la lMaison de Charit6 de Clichy,
France; 80 ans d'age. 58 de vocation.
Liontine Ouvrard, dec~dee a I'HIpital de Rochefort-sur-Mer,
France; 36 ans d'(ge, 13 de vocation.
O'Connor, d&cid6e a 1'H6pital d'Evansville, Etats-Unis;
66 ans d'Age, 38 de vocation.
Marie Demelya, dcdd&e ai 'H6pital Saint-Roch de Budapest,
Hongrie; 56 ans d'ige. 38 de vocation.
Emma Steinsdorfer, d6cidde a la Maison Centrale de Cracovie; 30 ans d'age, 9 de vocation.
Anne Buber, dceddee a la Maison Centrale de Salzburg;
31 ans d'ige, 9 de vocation.
Marie Bogensperger, decedde Z i'Hopital de Schwarzach,
Autriche; 77 ans d'age, 51 de vocation.
Anne Duale, dct-ede a I'H6pital de Vic-Bigorre, France;
82 ans d'age. 53 de vocation.
Marie Seignourel. decedie a la Maison Saint-Vincent de Lyon;
79 ans d'age, 55 de vocation.
Thtrese Canoles, d-cedde a I'H6pital de Cuenca, Equateur;
75 ans d'Age, 43 de vocation.
Sophie Graham, dtcAdee A 1'Asile des Alidn6s de la NouvelleOrleans; 24 ans d'age, 5 de vocation.
Jeanne Comet, decedee a la Maison de Charit6, paroisse
Saint-Jean-Baptiste, a Marseille; 69 ans d'Age, 47 de
vocation.
Josephine Tcotini, d6ced6e L la Mis&ricorde de Ruffano, Italie; 55 ans d'age, 37 de vocation.
Marie Bony, dec6dde a I'H6pital de la Charite de Langres,
France; 80 ans d'age, 54 de vocation.
Marie Guillodo, dicddee A la Maison de Charite de SaintBrieuc, France; 36 ans d'age, 15 de vocation.
Marie Magat, dc&ddee h la Maison de Charit6 de Bezenet,
France; 71 ans d'Age, 49 de vocation.
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Augustine Neyret. d&ltic e "a1IH-ipital de Vannes, France;
69 ans (d':ige. 43 de vocW;titn.

DO(CIMENTS ET RENSEIGNEMENTS
79.
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CORRECTION AU TEXTE DE L'OFFICE Du BIENHEI-

RErX JA-N-G\BRIEI.

PERIOYRE. -

22

avril 1909.

Au Propre de la Congr6gation de la Mission, dans le
Br6viaire, a la date du 7 novembre, se trouve 1'Office du
Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, martyr.
Par une lettre du 22 avril 1909, le Cardinal Gotti a
fait connaitre que la S. C. des Rites a ordonne de
changer une parole h la cinquieme leqon de cet Office.
Au mot barbaras, il faut substituer le mot remotas.
80.
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LI-:TTRFS
IOUR

APOSTOLIQEI-S

L'EfABLISSEMENT

MJ-DAILLE MIRACLLEISE. -

)E

DU

SOUVERAIN

L'ASSOCIATION

PONrFE
DE

LA

8 juillet 1909 Acta apostolicir

Sedis. t. I, p. 669).
LITTERE

APOSTOLICA

SUPERIOR GENERALIS PRO TEMPORE CONGREGATIONIS MISSIONIS
DECLARATUR GENERALIS DIRECTOR SODALITATIS IMMACULATA CO-N
CE•TIONIS A S. NUMISMATE.

Pius PP. X.
Ad perpetuam rei memoriam. Dilectus filius, Antonius
Fiat. Superior generalis Congregationis Missionis nec non
Puellarum Caritatis. retulit ad Nos, in pluribus catholici orbis
direce-ibus erectam extare piam Sodalitatem Immaculate Conceptionis a Sacro Numismate, vulgo appellatam ( Association de la Mbdaillc miraculeuse a, atque huius Societatis finem
et statuta sequentibus articulis contineri. Nimirum
:
Articulus I. Sodalitas immaculatae Virginis a Sacro
Numismate exstat sicuti vivens et perenne mnemosynon Manifestationis immaculat e Virginis larie.
anni MDCCCXXX,
cujus festum quotannis agitur die XXVII novembris mensis;
qua in manifestatione eadem Virgo numismatis ipsius, exem-
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plar o.tendit, quod mox, in universum terrarum orbem difusum, a populis ,( miraculosum , appellatur, ob prodigia qua
per illud quotidie divinitus patrata feruntur.
Art. II. -- Associatio propositum sibi finem habet, Mariam
sine originali labe conceptam debito honore recolendi, tun
sanctificationis propria, turn apcjtolatus studio, sicuti monet
ejus sacrum numisma, et symbolo quod prJefert et virtute qua
pollet, exemplar simul et adjumentum ad hoc prabens.
Art. III. In singulis diaccesibus, directores dicecesani a
respectivis Ordinariis designati Associationem canonice erectam regunt juxta spiritum, leges et consuetudines ei propria,
sub auctoritate tamen unius Directoris Generalis.
Art. IV. - Per concessionem a Nobis factam die III junii
mensis, anno MDCCCCV. Societas Immaculata Conceptionis a Sacro Numismate eisdem pollet indulgentiis atque
iisdem utitur privilegiis. quibus gaudet societas Ca Scapulari
caeruleo n nuncupata.
Art. V. Omnes ex utroque sexu fideles, hanc associationem adire et prit-ilegiorum ipsius participes effici possunt,
dummodo e collo pendens supra pectus gestent Sacrum
Numisma benedictum et sibi impositum a sacerdote ad hoc
deputato, juxta ritum a decessore Nostro Leone PP. XIII rec.
mem.. die XIX Aprilis, anno MDCCCLXXXXV adprobatum.
Art. VI. - Princeps Associationis festum est dies novembris
mensis vicesimus septimus, quo Manifestationis Immaculata
Virginis Mariae a Sacro Numismate memoria recolitur.
Art. VII. Sodales nulla exterius nova obligatione
adstricti, saepe sepius repetere student invocationem Sacro
Num•ismati inscriptam : i 0 Maria. sine labe concepta, ora
pro nobis ad-te recurrentibus. ,
Nunc autem, cum hujus tam frugiferae Associationis in
plures etiam longo terrarum marisque tractu dissitas nationes
ac gentes, Deo favente, diffuse, spirituale emolumentum
expostulet, ut illius regimen committatur Moderatori Generali
ab Apostolica Sede designato, Nos super expositis dictae societatis tabulis haec, quae sequuntur, addenda censemus. Scilicet,
de apostolicae nostrae potestatis plenitudine, praesentium vi,
perpetuumque in modum, ut Sodalitatis Immaculatae Conceptionis a Sacro IXumismate unitati non minus quam perennitati
consulamus, decernimus ac praecipimus, ut ejus Director Generalis sit nunc et in posterum Superior Generalis Congregationis Missionis nec non et Puellarum Caritatis pro tempore
existens. prmsertim quum dictum Numisma uni ex his Puellis,.
nempe ven. Dei Famula. Catharinae I.aboure, a Deipara
Fuerit revelatum.
Tandem, oh dilicuLtatem, quam prsebet sodalium inscripjio
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in Albo. Societatis, potissimum tempore Missionum, super
dictam inacriptionem, apostolica pariter Nostra auctoritate,
benigne, praxsentium tenore, dispensamus.

Decernentes, praesentes litteras firmas, validas et efficaces
semper existere et fore. suosque plenarios et integros effectus
sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum
spectabit in omnibus et per omnia plenissima suffragari, sicque
in pi"emit-.is per quoscumque Judices ordinarios et delegatos
judicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si secus
-uper his a quoquam. quavis auctoritate, scienter vel ignoranter. contigerit attentari. Non obstantibus apostolicis ordinationibus et constitutionibus, etiam speciali ac individua
mentione dignis, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.
Volumus autem, ut praesentium litterarum transsumtis seu
exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis, ac sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitute munitis. eadem prorsus fides adhibeatur, que adhiberetur
ipi-is pres-entibus, si fuerint exhibitae vel ostense.
Daitum Roate apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die
11I julii MCMIX, Pontificatus Nostri anno sexto.
i.. - S.
R. Card. MERRY DEL VA.L. a secretis Status.
81.
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CIRCA

DEBITA ET OBLIGATIONES (ECONOMICAS

REI.I-

GIOSIS FAMILIIS SISCIPIENDA..

Sous le titre que nous venons de transcrire est 6man6
de la S. Congregation des Religieux, sous, la date
du 30 juiliet 1909, et a 6t6 publii dans le recueil Acta

,'posfolicae Sedis, Le document suivant :
Sacra Congregatio
de Religiosis.
INSTRUCTIO.
Inter ea, quae religiosis Familiis majus detrimentum affe-

runt, quaeque sicut earum tranquillitatem perturbant, ita
bonam existirrationem in discrimen vocant, precipue est numeranda nimia facilitas, qua aliquando debita contrahuntur.
Saepe enim aes alienum inconsulto et intemperate suscipitur. sive ad excitandas domos, sive ad eas augendas et
ampliaudas, sive ad tyrones plus equo recipiendos, sive ad
manum apponendam operibus vel instituendae juventutis, vel
sublevandae miserise.

Qua quidem omnia. licet vel in se, vel ratione piestituti
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finis, sint opera laude digna, quum tamen regulis christianae
prudentiae et (equa administrationis non semper respondeant,
ideoque apostolicarum praescriptionum verbis et spiritui contraria sint, Deo esse grata non possunt, nec proximo valent
permansuram afferre utilitatem.
Quum autem in dies misere succrescat hujusmodi abusus,
debita contrahendi absque prudentibus cautelis, et frequenter
sine venia, sive Superioris Generalis sire hujus Apostolice
Sedis; attentis peculiaribus et extraordinariis sane circumstantiis, in quibus publicae et privatae res ucconomicae versantur;
ne domus quccumque religiose, ex sua leviori agendi ratione,
in asre alieno contrahendo damnum in posterum persentiant;
sanctissimus Dominus noster Pius Papa X, habitis suffragiis
Eminentissimorum Patrum Cardinalium hujus sacra Congregationis negotiis Religiosorum Sodalium preposita, in plenario cetu ad Vaticanum habito, die 30 julii 1909, post matuumn examen, haec decernere, statuere et prgescribere dignatus
est, a singulis Ordinibus, Congregationibus, Institutis,
utriusque sexus, sive votorum solemnium sive simplicium, a
.lonasteriis, Collegiis et D)omibus religiosis, sui quoque juris,
vel Ordinariis locorum subjectis, apprime servanda :
I. - Moderatores, sive generales sive provinciales sen regionales sive locales nulla debita notabilia contrahant, nullasque
notabiles obligationes aoconomicas suscipiant, directe vel indirecte, formaliter vel fiducialiter, hypothecarie vel simpliciter,
cum cnere vel absque oncre redituum seu fructuum, per publicum vel privatum instrumentum. oretenus vel aliter :
a) Absque prwevio consensu Consilii generalis seu Definitorii, si agatur de Curia generali, aut de domo vel domibus,
immediate jurisdictioni sen directioni Curiae generalis subjectis;
b) Vel absque praevio consensu Consilii seu Definitorii provincialis, et expressa licentia Moderatoris generalis, si agatur
de debitis vel obligationibus a Superioribus provincialibus vel
regionalibus contrahendis seu suscipiendis;
c) Vel absque praevio consensu Consilii localis seu monasterii sive domus, quocumque nomine designetur, sub nullo
Superiore provinciali seu regionali positae, et expressa licentia
Moderatoris generalis, ejusque Consilii scu Definitorii generalis. Quod si Ordo in varias congregationes seu familias, pro'
prium Pramsidem seu Moderatorem generalem seu quasi generalem habentes, divisus sit, hujus Proesidis seu Moderatoris
ejusque Consilii licentia necessaria omnino erit;
d) Vel absque praevio consensu Consilii localis, si agatur
de monasteriis vel domibus nulli Moderatori generali subjectis,
accedente tamen licentia in scriptis Ordinarii loci, si monas-
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Sedi- vcnia crit expetenda. siob gravissimas circumstantias
peruti!i- judicetur etiam unius tantum dotis alienatio.
XIII. ---])ontione?, etiam titulo elcemoynae vel subsidii,
non fiant, nisi juxta conditiones a Sancta Sede praescriptas, et
juxta mensuram in singulis constitutionibus ordinatam, vel
a capitulis. et in eorum defectu, a Superioribus generalibus
(um respectivis Consiliis legitime determinatam.
XI\. - Umnia. quae in hac Instructione priescribuntur, non
solum Ordinec.
iongreiationce et instituta virorum. sed etiam
monialium et .oiorum respiciunt. Violatores autem earumdem
pr'escriptionum graviter puniantur, et si violatio sit de iis,
Lqu- de jure cummuni vel juxta pr.esentem Instructionem apostolium heneplacitum requirunt, puenis ipso facto subjaceant,
ilienatoribus bonorum ecclesiasticorum inflictis.
Contrariis quibuscumquc. etiam speciali mentione dignis,
non obstantibus.
I.. S.
Fr. I. C. Card. VwiEis, Prefectus.
D. L. J.\xssExs, O. S. B.. Secretarius.

82. -

LE SIMINAIRE.

POUR

LA

CHINE. -

S.

C. des

Religicux. 6 aoCtt 19o9: pour dix ans.
BFATI'SIMO PADRE,

II Superiore Generale della Congregazione della Missione,
e-pone alla S. V. che in parecchi Vicariati Apostolici della
Cina vi sono Sacerdoti secolari desiderosi di entrare nella
Congregazione deila Missione, consenzienti i loro Vicarii Apostolici. i quali har.no fondata speranza di riaverli in ajuto del
ioro Vicariato dopo compiuta la loro probazione: che pero ad
impedire che i popoli, di cui attualmente si curano, restino
abbandonati e non possano adempiere al dovere pasquale.
sarebbe nece-sario di permeiter loro d'interrompere a tal fine
per sei mesi il corso del loro Novizipto.
Implora percib un benigno indulto. perche non ostante la
detta interruzione,il Iao N\-.i-ato possa considerarsi come
non interrotto, e dopo averlo regolarmente compiuto possano
pronunciare i santi voti.
Che ecc.
Vigore speciaiium facultatum a SSmo Dno Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium
prmeposita, attentis expositis, P. Superiori Generali Missionis
facultatem tribuit super premissis providendi ad
decennium,
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suppleto tempore absentiae; contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romae, 6 Augusti

9gog.
Fr. S. C. Card. VIVES, Praf.
Vinc. La Puma.

VARIETES
1. -

LE GRAND

SE1MINAIRE

LA CONSTITUTION

DE SAINT-FLOUR

CIVILE DU CLERG

DEV.NT

EN
O 1771

Le tret distingue archipr6tre, cure de Notre-Dame-aux-Neiges, a
Aurillac, M. Boyer, a bien voulu recueillir et nous commiuniquer la
piece suivante; elle est tres honorable pour nos confreres, les Lazaristes, directeurs du seminaire de Saint-Flour, au temps de la Revolution, et tres prkcieuse pour nous. Nous en exprimons au v6neri
M. Boyer notre sincere reconnaissance. - A. MmoLN.

Extrait du registre des dilibewations du Directoire
du dipartement du Cantal, siggeant ~ Saint-Flour.
Du 2o janvier i791, s6ant : MM. Vidalenc, vice-pr6sident, C61arier, Teillard, Capelle, Destaing, Marmontel, Henry et Benoid, tous administrateurs, composant

le Directoire du d6partement du Cantal, et M. Coffinhal,
procureur ge6nral syndic.
Lecture faite du procks-verbal de la pr6c6dente
seance.

II a 6t6 mis sur le bureau la lettre, dat6e de ce jour,
ecrite A ce Directoire par les sieurs Superieur et Directeurs du s6minaire de Saint-Flour, portant avis qu'ils
cesseront leurs fonctions publiques au jour marqu6e,
c'est-a-dire le dimanche, 23 de ce mois, parce que,
disent ces fonctionnaires publics, leur conscience et leur
religion ne leur permettent pas de prijer le serment
cxige par les dicrets.
Le Directoire s'occupait de d6lib6rer sur le contenu

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION

-
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t<ria seu dotnus hujumii-di ab Ordinarii jurisdictione vere
txempta non sint.
II. - In debiti v\el obli;gationibus economicis contrahendi-,
habenda e.t notabilis quantitas, quae -uperat 500 libellas, nec
attingit o00. si agatur de monasteriis vel domibus singulis:
quae -uperat i ooo libellas. nec attingit 5 oo0. si agatur de prouperat 5oo00libellas, si de
u
vinciis rel quasi provincii.-: qua
Curiis generalibus. Quod si domu,- provincia vel Curia generali, debita vel obligationes contrahere intendat. que valorem
Io000x libellarum exccdant, preter licentiam respectivi Consilii. uT -upra. requiritur bcneplacitum apostolicum.
111. -- Non licct per diversa dcbita vel per obligationes
diver-a,. qu:e qunrnmouolibct contracta -int vel contrahantur.
-ummaim rc-pectivam in prlcedenti articulo expressam superare; -sdomnia ct -ingula debita omnc-que et singule obligatiunes. quomcdolibet contr.acta, semper coalescunt. Ideoque
nulle omnino crunt licentise ad nova debita contrahenda
novasquc obiigationes .uscipiendas, si antcacta debita vel obli.ationes nondum extincta sint.
IV. - Pariter nulla erunt indulta seu beneplacita apostolica ad contrahenda debita vel ad suscipiendas obligationes.
valorem oo000libellarum excedentia, si domus, provincia vel
Curia generalis oratrix in precibus reticeat alia debita vel alias
obligationes, quibus forsan adhuc gravatur.
V. - - Si qua autem congregatio et institutum votorum simplicium alihque reli•ioas-. Familie Consilia generalia, provincialia et localia non habcant. illa intra tres menses constituant
ad hunc finrm vigiland;e administrationis oaconomicae. Monasteria autem seu domius. (ua: sunt sui juris, nec Consilium
libera capituli localis electione conAtitutum habeant, illud
pariter imtra trc i-en..s
sibi cligant. Consiliarii autem per
triernium in officio permaneant. et sint quatuor in monasteriis
vel domibus nuae saitem duodecim electores habent. et duo ad
minus in aliis.
VI. - Suffragia. de quibus agitur in articulo I, toties quotie- cxquirantur. et semper secreta atque deliberativa sint,
non mere consultiva: licentie autem, virtute suffragiorum
concc.-;e, numquam oretenus. sed in scriptis dentur. Acta vero
Ccnsilii subscribantur turn a Moderatore turn a singulis consiliariis.
VII. - Graviter oneratur Moderatorum conscientia. ne per
se vel crconomum, vei aliter. consiliariis occultent. ex toto vel
ex parte, bona qusecumque, reditus, pecunias, titulos, donationes, eleemosynas et alia valorem aliquem oeconomicum
habentia, etiamsi data sint Moderatori intuitu persona; neque
de debitis vel obligationibus quoraodolibet contractis taceant;
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sed omnia plenc, exacte, sincere, fideliter revisioni, examini
et adprobationi Consilii committantur: omnia etiam documenta, bona temporalia rel 4<tonomiam respicientia, pariter
consiliariis examinanda tradantur.
VIII. --- Nulla fundatio monasterii vel domus, nullaque fundationis amplificatio rel iutatio fiat. si pecunia solvenda non
habeatur, et hac de c;au- dchita vel obligationes u-conomice
contrahenda sint, etiamsi fundus xel materia ad ;edificandum,
rel aliqua pars edificii gratuito donetur, vel construatur: nec
sufficit promissio pecuniie etiam in magna quantitate ab uno
vel pluribus benefactoribus tribucnd.e, quia hujusmodi promissiones sepc non adimplentur, cum periculo gravis nocumcnti materialis et moralis Religiosorum.
IX. - Ut pecunixe, reditus aliique proventus legitime collocentur in aliquo tuto, licito ac fructifero investimento, et ut
potius in uno quam in alio investimento ponantur, requiritur
votum Consilii, toties quotics exquirendum. "exhibitis prafato
Consilio omnibus notitiis circa formam, modum et alias investimenti circumstantias. Quod item valet pro qualibet investimenti mutatione, servatis aliis de jure servandis.
X. - Quae de triplici clavi capsam claudente deque ipsius
capsie visitatione, necnon de recta administratione rerum temporalium praescribuntur in constitutionibus singularum Familiarum religiosarum, si severiori rationc, quam in singulis
articulis priesentis Instructionis ordinentur, accurate serventur
in iis, que ipsi instructioni contraria non sint. Et ubi administratio temporalis per propria statuta ordinata non fuerit,
omnia quamprimum. ordinentur, pre oculis habitis quz in
.\'or>mi
. I ,~"ittrtur,
quaque non solum sorores, sed
et viros religiosos respiciunt, ut habetur in nota in fine pag. 3
earumdenm Normarum posita, salvis semper praescriptionibus
hujus Instructionis.
XI. - Fundus, legata et alia qumcumque bona, quse qutmodolibet Missas annexas habent, eorumque fructus vel
reditus nullo pacto debitis vel obligationibus aeconomicis cujuscumque conditionis sint, ne quidem ad breve tempus, gravari
possunt; et pecuniae pro Missis manualibus vel aliis celebrandis acceptae, ante ipsarum celebrationem, nullo pacto
nullaque de causa, neque ex toto neque ex parte expendi pos-unt, sed integre servari debent. Qua in re speciali vigilantia
consiliarii. Quae de dotibus
procedant turn moderatores tur
nionialium et sororum non alienandis ab apostolica Sede jamdudum statuta sunt, erunt apprime servanda. Nullo igitur
pacto neque cujusvis utilitatis intuitu fas erit capitalia hujusmodi dotum consumere, quousque respectivae moniales vel
sorores vivant; sub pcenis a jure determinatis. Et Apostolicae
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Sedi- venia erit expctenda. si ub gravis imas circumstantias
peruti!is judiketur etiam unius tantum dotis alienatio.
XII1. --- Donationes, etiam titulo eleemo.ynae vel subsidii.
non tiant. nisi juxta conditiones a Sancta Sede prascriptas. et
juxta mensuram in -ingulis constitutionibus ordinatam, vel
a capitulis, et in eorunm defectu, a Superioribus generalibus
cum recpectivis Con'iliis legitime determinatam.
XIV. - Omnia. q(ju in hac Instructione prescribuntur, non
-olunm Ordiner. congregiationc ct instituta virorum, sed etiam
monialium et -ciorum respiciunt. Violatores autem earumdem
prz'.esriptionum graviter puniantur, et si violatio sit de ii.s
que de jure ctmmuni vel juxta priesentem Instructionem apostolicum heneplacitum requirunt, pcenis ipso facto subjaceant,
aliemn.oribus bonorum ecclesiasticorum inflictis.
Ccntrarii qluibuscumrrue, etiam speciali mentione digni-,
non ob-tantibus.
..S.
Fr. 1. C. Card. VIVEs. Prftectus.
D. L JS\SSExs, O. S. B.. Secretarius.

82. -

LE

SI MINAIRE.

POUR

LA

CHINE. -

S.

C. des

Religieux. 6 aoit 19o9; pour dix ans.
BXA!rTISIMO PADRE.

11 Superiore Generale della Congregazione della Missione,
c-epone aila S. V. che in parerchi Vicariati Apostolici della
Cina vi sono Sacerdoti secolari desiderosi di entrare nella
Congregaziene deila Missione, consenzienti i loro Vicarii Apostolici, i quali hanno fondata speranza di riaverli in ajuto del
loro Vicariato dopo compiuta la.loro probazione: che perb ad
impedire che i popoli, di cui attualmente si curano, restino
abbandonati e non possano adempiere al dovere pasquale,
-arebbe neccssario di permetter loro d'interrompere a tal fine
per sei mesi il corso del loro Noviziito.
Implora percib un benigno indulto, perche non ostante la
detta interruzione,il loro Noviziato possa considerarsi come
non interrotto. e dopo averlo regolarmente compiuto possano
pronunciare i santi voti.
Che ecc.
Vigore wpecialium facultatum a SSmo Dno Nostro concessarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium
preposita, attentis expositis, P. Supcriori Generali Missionis
facultatem tribuit super premissis providendi
ad decennium,
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suppleto tempore absentiae; contrariis quibuscumque non obstantibus.
Romae, 6 Augusti 19o9.

Fr. S. C. Card. VivEs, Prdf.
Vinc. La Puma.

VARIETES
1. -

LE. GR.ND SEMl
IAIRE DE SAINT-FLOUR DEVA.NT
LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERG9 EN

1771

Le tres distingue archiprktre, cure de Notre-Dame-aux-Neiges, a
Aurillac, M. Boyer, a bien voulu recueillir et nous communiquer la
piece suivante; elle est ties honorable pour nos confreres, les Lazaristes, directeurs du seminaire de Saint-Flour, au temps de la Revolution, et tres pr6cieuse pour nous. Nous en exprimons au vinere
M. Bover notre sincere reconnaissance. - A. MILoN.

Extrait du registre des dilibirationsdu Directoire
du dipartement du Cantal, siigeant i Saint-Flour.
Du 20 janvier 1791, s6aikt : MM. Vidalenc, vice-president, Cl6arier, Teillard, Capelle, Destaing, Marmontel, Henry et Benoid, tous administrateurs, composant
le Directoire du departement du Cantal, et M. Coffinhal,
procureur gnbaral syndic.
Lecture faite du proces-verbal de la precidente
seanee.
II a et6 mis sur le bureau la lettre, datee de ce jour,
6crite a ce Directoire par les sieurs Superieur et Directeurs du s6minaire de Saint-Flour, portant avis qu'ils
cesseront leurs fonctions publiques au jour marque,.
c'est-a-dire le dimanche, 23 de ce mois, parce que,
disent ces fonctionnaires publics, leur conscience et leur
religion ne leur permettent pas de priter le serment
exige par les dicrets.
Le Directoire s'occupait de deliberer sur le contenu
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de cette lettre lorsque 1M. Chapus et Vayron, membre
du Directoire et procureur du district de Saint-Flour,
et MM. Borel, maire, Rouget et Beaufils, officiers municipaux, ccmposant le bureau municipal de Saint-Flour,
ont &t6 successivement annonc6s.
Ces messieurs introduits dans la salle ont t&6invites
a la s6ance du Directoire.
En consequence, il leur a et6 donn6 communication
de cette lettre et fait part des r6flexions d6ji faites par
le Directoire au sujet de cette lettre et des demarches
qu'il a faites pour se procurer des professeurs qui
puissent cuntlnuer de dc•nncr Ics instructions aux seminaristes et leur faire voir les m6mes trait6s qu'on leur
explique actuellement et que deux eccl6siastiques, qui
sont les ci-devant gardien et syndic du ci-devant couvent des Cordeliers de Saint-Flour, reconnus tres 6claires ct iorteinent attach6s i la Constitution, se sont
offerts pour rempiacer le sup6rieur et les directeurs
actuels du s6minairc, ajoutant qu'ils s'adjoindraient
d'autres ecclesiastiques du ci-devant ordre des Cordeliers, trTs instruits et capables de les seconder dans
1'exercice des cnuvciles fonctions qu'ils s'imposent.
Ia maticre inise en delib6ration, apres que le procureur geniral a ete sur ce oui, il a ete a.I'unanimit6
arrt6, qu'attendu i'avis que les s6minaristes, sans doute
excites par les insinuations perfides, ont deja dit vouloir se retirer tous, que MM. Teillard, Capelle, Benoid
et Coffinhal, cummissaires nommes par le Directoire, se
rendront de suite, avec MM. Capus et Vayron et
MM. Borel, Rouget et lcauiils, au seminaire de SaintFlour pour tacher d'y retenir les s6minaristes, leur faire
a cet effet telles exhortations qu'ils croiront n6cessaires
et les prevenir meme que, vu l'intention des sup&rieur
et directcuis actuels dudit seminaire de cesser leurs
fonctions, ces mcssieurs ,eraient remplac6s au moment
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mime de cette cessation par des eccl6siastiques kclaires
et reconnus tres capables de leur continuer les memes
instructions qui leur sont donn&es par les directeurs et
professeurs actuels.
MM. les commissaires sont autoris6s et aussi charges
de faire inventaire du mobilier de la maison dudit
s6minaire et des provisions qui peuvent s'y trouver en
sus de ce qui se trouvera d6taill dans I'inventaire qui
a 6t6 ci-devant fait par la municipalit6 de Saint-Flour
et d'apposer les scellks partout oi ils jugeront a propos,
apres que les superieur et directeurs actuels auront 6te
entendus, et de faire tout ce que les circonstances et Ia
prudence pourront leur dicter.
Et, au m6ne instant, les commiissaires sont sortis
accompagnes de MM. Capus et Vayron, de MM. du
bureau principal et du secr6taire g6neral du d6partement, qui s'est muni du sceau du d6partement, apres que
la pr6c6dente d6lib&ration a t&6 sign6e par MM. les
membres composant le Directoire du d6partement, M. le
Procureur genlral syndic et M. le Secr6taire g6neral.
Ont sign6 : MM. CUlarier, Capelie, Marmontel, Vidalenc, Benoid, Destaing, Henry, Coffinhal et Bertrand.
Du 21 janvier 1791, s6ant : MM: Vidalenc, etc.,
(comme ci-dessus). Le Secr6taire general ayant remis
sur le bureau le proces-verbal dresse par MM. les commissaires du Directoire nomm6s par la pr&cedente d6liberation, contenant le r6sultat des operations faites dans
]a maison du smminaire de Saint-Flour par MM. les commissaires, le Directoire a arr&t6 que ce proces-verbal
demeurerait depose aux archives pour ktre pris incessaminent en consid6ration.
Ensuite, le Directoire s'est occupe de la v6rification
de plusieurs m6moires et d'y faire droit.
Sur i'observation faite par un membre que tous les
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s"nmimtrisics htaini sortis depuis ce matin, que certains
etaient deja partis pour se rendre chez eux et que
d'autres se disposaient a partir, le Directoire, considerant que plunieurs habitants de ce departement, surtout
les parents des siminaristes, seront alarm6s de 1'Fmigration de ces derniers, a arret6 le projet d'une lettre
circulaire aux municipalites du departement pour les
prevenir des d6marches du Directoire aupres des seminaristes, de leur peu d'effet et de leur coalition et pour
inviter les bons patriotes a moraliser ceux des sbminaristes tieigr6s qu'ils auront l'occasion de voir et a les
determiner a revenir au seminaire.
Et de suite ce projet de lettre a 6t& remis a l'impresson pour cn etre tire I 500 exemplaires, afin de lui
donner toute publicite.
Ont sign
: AlM. Vidalenc, Celarier, Teillard,
Capelle, Destaing, Marnontel, Benoid, Henry et
Coffinhal.
(Archives -;u difarlemrent du Cantal; fonds de la
Rdvolution, L 28.)
II.

--

IcoxoiRuA

(Suite;

II, rLi: s.\iNT' VItINCENT

voy. ci-dessus, t. 74, P. 571.)

NUiis aous reproduit liricddeumm
ent (Aimales, tome 74, page 571)
les remarquables et tr's justes observations du regrett6 M.
l'abbe
(h. l.emrnier isur les premners portraits de Saint
Vincent de Paul,
i. peinture de Franyos et ies gravures de Pitau et
d'Edelinck.
Le p~ztrait peint par Fraioys du vivant du Saint, qu'est-il
devenu?
n1 e sa.urait le dire I1 y a quelques annd es, en 19o2, on a
nourri

la pensce de l'.voir retruuv6 chez le notaire de la Congregation de
c
e
la

1issiol,

Paris. Le irrs comp tent

crivain

en matiire d'art,

. Ed. Didron, filb du cIlt bre archeologue et peintre verrier, M. CE.
Didron, a bife vou l resumer et prtsenter au lecteur le raisons
qui
sont en caveur
de cette appr e ciatiun. 11 declare d'ailleurs loyalement
Squt-ne certitude abstr, u'nquen
vaue
demment sur I'authenticitj de
ette peintue en tant qu'elle serait l'tcuvre de l a main de Simon
II reste ire

de suivre lhistoire du portrait de
aint Vijccnt de Paulrtlnmoins
qui ,e trouve, actuellee.nt encore, hcbezle
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notaire de la Congregation de la Mission. Nous empruntons ce rtcit
aux Pelites Annales de Saint Vincent de Paul, n' de janvier 19o2.

R&cemment, un pretre de la Mission, se trouvant chez
le notaire de la Soci6t6, a Paris, M. Durant des Aulnois,
aperqut une peinture appendue au mur du cabinet de
l'officier minist&iel et reconnut le portrait de saint Vincent de Paul. Il en t6moigna son contentement, et posa
quelques questions qui amenerent M. Durant des Aulnois A raconter comment le tableau se trouvait dans
l'6tude et a dire que, d'apres certaines notes, il etait de
tradition que c'etait bien un portrait authentique de saint
Vincent de Paul. Tres obligeamment, le notaire voulut
bien laisser faire une 6tude plus approfondie, en pr&tant le tableau qui, nettoye, confirma la pensee que 1'on
6tait bien en pr6sence de 1'oeuvre de Francoys. Malgr6
quelques retouches ficheuses, I'oeuvre est belle, bien dessin6e, d'une bonne couleur, et se rapporte avec exactitude a la gravure de Pita.u montrant le Saint en soutane, coiff6 d'une calotte. La tkte est tourn6e a droite,
quand, dans la gravure, elle regarde a gauche. Cette
diff6rence s'explique naturellement, Pitau ayant copi6
son modele dans le meme sens et, k l'impression, la
planche s'6tant reproduite en sens contraire dans les
6preuves. La peinture n'est pas sign6e, ce qui ne prouvc
rien.
Une certitude absolue manque 6videmment sur l'authenticit6 de cette peinture, en tant qu'elle serait l'oeuvre
de la main mime de Simon Francoys. Est-ce une copie
6
ancienne de 1'original ? La qualit n'autorise guere a
le supposer. Tout au plus pourrait-on croire a une repetition, ce qui ne diminuerait pas sa valeur. I1 est aussi
admissible de penser que l'ouvrage est ]'unique portrait
ex6cut6 par le maitre de Tours, a la demande des disciples du Saint, et que l'on croyait perdu. Les variantes
en habit de chceur doivent etre attributes aux seuls gra-
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veurs Pitau et Van Schuppen, a moins que les 6tudes
dessin6es a Saint-Lazare par Franqoys en aient 6t6 les
modiles. D'ailleurs, la v6rit6 de la peinture appartenant
a l'6tude de maitre Durant des Aulnois apparait clairement lorsque 'on connait I'histoire authentique du portrait depuis la R6volution. Nous en devons les le6ments
au v6nerable M. Barre, ancien titulaire de l'etude. Nous
les reproduisons dans leurs parties essentielles, avec la
pens6e que ces renseignements intbresseront le lecteur.
Le corps de saint Vincent de Paul reposait, on le
sait, dans la maison de la Soci6t6 de Saint-Lazare, au
faubourg Saint-Denis. Or, le 30 aoft 1792, apres une
premiere d6vastation par la populace qui avait 6pargn6
la chapelle, les commissaires des biens dits nationaux
p6netrerent dans 1'6tablissement, afin d'enlever les vases
sacr6s, l'argenterie et la chisse qui contenait les reliques
du saint bienfaiteur des pauvres. Les Prktres de la
Mission obtinrent du commissaire Devitry d'extraire de
la chasse le corps, qu'ils placerent pieusement dans une
caisse en bois de ch6ne, avec le coussin, l'aube, I'6tole,
les pantoufles et les gants du Saint.
Les scellis furent apposks sur cette caisse par le Sup&rieur g6neral et ses quatre assistants; puis, M. Daudet,
procureur g6n6ral de la Congr6gation, pria maitre
Louis-Anidri
Clairet, notaire de la maison de SaintLazare, de recevoir en d6p6t la pr6cieuse boite jusqu'au
retour de temps moins orageux.
En 1795 ou 1796, maitre Clairet, a qui ce d6p6t sacr6
porta bonheur, car il fut l'un des rares notaires de
Paris qui 6vitbrent la guillotine ou la prison, restitua la
sainte relique a, MM. de Saint-Lazare.
C'est vraisemblablement a cette 6poque que, par
reconnaissance pour le grand et si dangereux service
rendu, la Congr6gation de la Mission offrit a son notaire
le portrait de son saint fondateur. 11 est possible que le
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don ait &6t fait i maitre Mailand, successeur de maitre
Clairet, lors de la translation solennelle des reliques de
Saint Vincent de Paul, en avril 1830; mais toutes les
probabilitis sont pour la premiere date. On comprend
le sentiment qui voulut assurer la conservation du prcieux portrait, au moment oi l'on se proccupait de
soustraire les reliques du saint a la profanation qui les
menaaait
En confirmant a maitre Barre, l'un des derniers titulaires de la charge, le fait du don du portrait a I'etude,
maitre Jean-Baptiste-Andri Clairet, fils du d6positaire
du corps de saint Vincent de Paul, racontait les terreurs de sa premiere enfance en songeant que les restes
du Saint itaient places pros de l'alc6ve abritant son
petit lit.
Maitre Mailand, successeur de Louis-Andre Clairet,
consid&rant le portrait de saint Vincent comme sa propridit personnelle, le legua, par testament, a son propre
successeur, maitre Bouclier. Celui-ci, prenant sa retraite,
acquit une maison a Bougival oi il transporta l'euvre
presumbe de Simon Franqoys. Lorsque Paris fut investi,
en 1870, cette maison de campagne, abandonn&e par ses
habitants, fut occup6e par les Allemands et divast&e
Le portrait disparut Plus tard, on retrouva dans le parc
la toile pli&e en quatre et assez gravement endommag;e;
elle fut longtemps conserv6e en cet 6tat par Mme veuve
Bouclier. Sa fille, Mme de la Fizeli&re, la montra au titulaire de la charge, maitre Bouvin; celui-ci sollicita sa
1'6tude, qui itait restee au service de la Conremise
gr6gation de Saint-Lazare et conservait le souvenir du
d6p6t des reliques de saint Vincent pendant la R1volution. La demande de maitre Bouvin fut agr&6e, et le
portrait du saint, restaur6 par M. Haro, 1'expert bien
connu, retourna dfinitivement dans le cabinet du
notaire de MM. les Lazaristes.

11 n'6tait pas inutile de donner ces details sur 1'histoire de la peinture qui nous occupe; ils nous permettent

DAPRES

LE TABLEAU

DE M.

DURANT

DES AULNOIS

d'en suivre les perip 6 ties certaines depuis 1792, et cela
est fort important. Or, ii ne faut pas un grand effort de
raisonnement pour faire remonter cette uavic, entiere-
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ment conforme a Iestampe de Pitau, jusqu'i ]1'poque
o6 Simon Frangoys fut charge de l'execution du por-

D'APRAS

LA GRAVURB

DO

PITAU

trait. La facture est ividemmeut ancienne, malgr6
quelques repeints, heureusement maladroits; elle est
remarquable et presente la solidit6 de touche des maitres
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du dix-septieme sicle. Les qualites de I'ouvrage, nous
I'avons dit, ne permettent pas de supposer que nous
sommes en presence d'une copie; celle-ci, d'aillcurs,
serait contemporaine de l'original. D'autre part, la Congr6gation de la Mission attribuait, en toute certitude,
une grande valeur a ce portrait, pour avoir eu le souci
de le remettre a maitre Clairet, en m&me temps que les
reliques de Saint Vincent de Paul, soit 6galement a
titre de d6p6t, pour le sauver d'une spoliation criminelle, soit m&me, dbs ce moment, comme un don, en
reconnaissance d'un tres eminent service. Le d6p6t ou
l'offrande d'tme copie sans valeur morale serieuse ne
s'expliquerait pas. -

ED. DIDRON.

Telles sont les appreciations de M. Edouard Didron,
peintre sirieux et &crivain d'art, dont les appreciations
sont tres autoris6es sur cette mati&re, forme comme il
I'Atait par son oncle, M. Didron ain6, le c6dlbre arch6clogue (Petites Annales de Saint Vincent de Paul,
15 mai I902).
Oii 1'a vu, M. Didron n'a pas de conclusion ferme.
Est-ce I'original du portrait peint par Franqoys?
Nous ne le croyons pas. La reproduction que nous donnons ne concorde pas suffisamment, nous semble-t-il,
avec la gravure de Pitau. Or, la gravure de Pitau a &td
faite d'aprbs la peinture de Francoys, c'est inscrit sur
la gravure meme; de plus, les gravures d'Edelinck et de
Lochon, qui ont &td, elles aussi, faites d'apres la meme
peinture, concordent parfaitement entre elles et avec
celle de Pitau, tandis que la physionomie du tableau
r&cemment retrouv6, tout en 6tant la physionomie connue
de saint Vincent, diffire sensiblement de celle des trois
gravures reproduisant le tableau de Francoys.
11 nous semble done qu'on est en pr6sence d'un
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tableau ancien, fort appr6cid des Missionnaires du dixhuitieme siecle, mais qu'on ne peut affirmer &tre celui
qui a 6te peint pr.r le c6l6bre peintre tourangeau, Simon
Franqoys, dans les circonstances exposies pricedemment

On nous a 6crit pour nous demander des renseignements c sur le buste et sur le portrait de Saint Vincent
de Paul par Philippe de Champaigne *, le c6lbre peintre
du dix-septinme siecle.
Quoique nous connaissions d'une maniere g6nerale ce
qui a et6 dit sur l'iconographie de saint Vincent de
Paul, nous avons di r6pondre que nous ne pouvions
fournir aucun renseignement. Au sujet du portrait, nous
pensons qu'il s'agit de celui oi un personnage est repr&sent6 avec des glands a son manteau et un anneau au
doigt; est-ce le portrait de saint Vincent de Paul ?
Au sujet du buste, nous pensons aussi qu'il s'agit d'un
buste dont nous avons sous les yeux une photographie
au-dessous de laquelle sont imprimbes les paroles suivantes : a SAINT VINCENT DE PAUL, d'apris le buste
original execut6 sur les ordres de Louis XIV, en 1657. *
Peut--tre aussi qu'il est question d'un autre buste
d'apris lequel aurait 6t6 faite une statue du Saint dont
nous avons une reproduction en similigravure portant au
bas ces paroles : S. Vincenzo Di Paoli, 1576-1660. Ricavato da un busto del 1657 esistente nel Palazzo Reale di
Versailles (S. Vincent de Paul, 1576-1660. Sculpt6
d'apres un buste de 1657 existant au palais de Versailles).
Nous serions bien aise que ceux qui ont mis en circulation ces mentions d'un portrait de saint Vincent de
Paul peint par Philippe de Champaigne et d'un buste
du Saint ex6cut6 par les ordres de Louis XIV en 1657,
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et existant au palais royal de Versailles, nous fassent
connaitre sur quelles donnies historiques ils s'appuient.
La pr&sente etude sur 1'Iconographie de saint Vincent,
que neus nous proposons de poursuivre en est une occasion
toute naturelle. Dans le prochain numero des Annales,
nous ferons connaitre a notre tour a nos lecteurs les renseignements qui nous seront parvenus.
A. MILON.
III. -

LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET LA PROVINCE D'IRLANDE

Sous ce titre : Saint Vincent de Paul et les Prltres de la Mission
en Irlande, en Ecosse et en Angleterre, de 1638 & 19o0 (z), M. Patrice
Boyle, Superieur du Seminaire des Irlandais i Paris, vient de publier
en anglais un ouvrage particuiibrement int&ressant.
Ce serait une oeuvre digue d'eloges que, dans chacune de nqs provinces, un travail analogue fut execute. Nous allons citer la Preface de celui-ci, et nous transcrirons la Table des matieres : ce sera
le plus sir dloge du livre, et ce serait un cadre tout trace pour qui
voudrait entreprendre, dans nos autres provinces, un travail analogue.
PREFACE.

Les biographes de saint Vincent de Paul ont pr6sente

a leurs lecteurs l'ensemble de la vie et des oeuvres du
Saint. Ils n'ont pu parler en detail des services qu'il a
rendus a chaque pays en particulier. Le pr6sent ouvrage
donnera aux lecteurs des renseignements plus spciaux
sur le r6le rempli dans 'Eglise des Iles Britanniques
par saint Vincent de Paul au dix-septi6me si&cle, et sur
celui de ses enfants spirituels au dix-neuvieme sicle,
dans le mene pays.
L'ouvrage est divis6 en trois livres.
Le premier livre traite de la part que les Irlandais
(r) Saint Vincent de Paul and Ihe Vincentians in Ireland, Scotland and England, A. D. i63-gyo9, by the Rev. Patrick Boyle.
Washbourn, 4, Paternoster row, London, 1909. In-8 de 318 pages.
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out eue dans les commencements de la Congregation de
la Mission, et de leurs ceuvres en Irlande et en Ecosse,
du vivant du fondateur. 11 tra'ite aussi des membr-s
irlandais qui se sont succidi dans la Congr6gation,
au dix-huitieme si6cle, et du r6tablissement de la Congr6gation en Irlande, en Angleterre et en Ecosse, au
dix-neuvieme siecle. 11 contient eifin un recit de l'tablissement, du d6veloppement et des oeuvres, dans le
mame pays, des Filles de la Charit6, des Dames de la
Charit6 et des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul.
Le deuxieme livre contient un choix de lettres de
saint Vincent adress6es a certains pr&tres irlandais de
sa Congr6gation. Toutes les lettres sont precedes d'un
court r6sumr de la vie des prktres a qui elles sont adressees. Les lettres dont nous donnons ici la traduction
n'ont pas une aussi grande importance que beaucoup
d'autres de la correspondance du Saint. Nous les avons
choisies parce qu'elles sont adress6es k des Irlandais.
Elles parlent des d6tails de l'administration ordinaire
de la Communaut6, et elle nous donnent un tableau tres
juste du genie de saint Vincent pour la conduite des
affaires et pour les d6tails de la vie ordinaire.
Le troisieme livre contient de courtes notices biographiques des membres les plus 6minents de la province
irlandaise de la Congregation de la Mission au dixneuvieme siecle.
On trouvera dans 1'Appendice quelques documents
de caractere officiel mentionn6s dans les trois livres, et
aussi la liste des Irlandais qui furent membres de la
Congregation depuis sa fondation, en 1625, jusqu'd la
Revolution franqaise, en 1793.

Voici les sources principales de cet ouvrage :
I° Les Vies de saint Vincent de Paul, par Abelly,
par Collet et par Maynard.
2° La collection des Lettres de saint Vincent de
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Paul, imprim6es en quatre volumes in-8, avec un Suppliment.
3* Les Annales de la Congregation de la Mission.
Les renseignements ins6res dans les Annales ont etC
fournis par M. Thomas Mac Namara, et c'est sur eux
que l'auteur s'est base pour faire l'histoire du r&tablissement de la Congregation dans les lies Britanniques,
au dix-neuvieme si6cle.
Ce livre ne sera pas tout a fait inutile, s'il fait connaitre davantage la vie et 1'esprit d'un Saint a qui a
appliquee, h juste titre, cette parole qu'il fut
puitre
* le g6ant a cent bras D de la charit6. - Patrice Boyle,
C. M.; Paris, College des Irlandais, 25 avril 1909.

Apres un court sommaire ou vue d'ensemble de la vie de Saint
Vincent de Paul, de ses ceuvres, de ses ecrits, voici ce que contient
cet ouvrage.

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE I. - Les Irlandais de la Congregation
.
de la Mission au dix-septieme sicle. ......
CHAPITRE II. - Les Lazaristes en Irlande au dixseptieme sicle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHAPITRE III. - Les services rendus par Saint
Vincent aux Irlandais chasses par la persecution et r6fugi6s en France. ...............
CHAPITRE IV. - Les Lazaristes en Ecosse au dixseptieme sidcle. . ..................
..
CHAPITRE V. -

31

55
77

Les Lazaristes en Angleterre au

dix-septi.me siecle .....
CHAPITRE VI. -

25

............

96

Les Lazaristes irlandais au dix-

huitieme sicle . . . . . .... . . . . . . ..

.

. .

102

CHAPITRE VII. Le retablissement des Lazaristes en Irlande au dix-neuvieme siecle. . . . .
CHAPITRE VIII. - Les Filles de la Charit6. ...

io
124
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CHAPITRE IX. - Les Dames de la Charit. ....
CHAPITRE X. - La Societi de Saint-Vincent-de-

Paul.... . . ... . . .................

135

141

LIVRE DEUXI-ME.

Le deuxieme livre contient les lettres adressees par
Saint Vincent de Paul a quelques pr&tres irlandais de
la Congregation; elles sont pr6cedses de notices biographiques sur chacun; de ces pretres. En voici la liste :
M. Geraud Brin (Byrne), C. M........
. . . ..
153
163
.....
M. Edmond Barry, C. M............
M. Donat Craoly, C. M ................
178
199
.
M. Marc Cogl6e (Quigley), C. M ..........
M. Patrice Valois (Walsh), C. M ...........
241
M. Luc Plunket, C. M. ..................
245
M. Philippe Dalton, C. M ...............
250
LIVRE TROISIEME.

Ce livre contient quelques biographies de Lazaristes
irlandais du dix-neuvieme si&cle. Elles sont courtes,
mais fort int6ressantes. En voici la liste :
253
M. Phi'ippe Dowley, C. M. (mort en 1864).....
M. Thomas Mac Namara, C. M. (mort en 1892). 256

.268
M. Pierre Duff, C. M. (mort en 189). .......
269
M. Jean Gawan, C. M. (mort en 1897).........
M. Jean Meyers, C. M. (mort en 1896).........
273
Mgr Jacques Lynch, C. M., 6veque de Kildare et
275
de Leighlin (mort en 1896)..............
d'Elphin
Mgr Laurence Gillooly, C. M., eveque
280
(mort en 1895) .... . ................
Mgr Jean-Joseph Lynch, C. M., archeveque de

.290
Toronto (mort en 1889) ................
d'Ardagh
M.
6veque
Cabe,
C.
Mgr Neal Mac
. 298
(mort en 1870).....................
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AP.ENDICE.

Dans cet Appendioe sont publibs plusieurs documents
importants et mteressants :

Epistolz ad S.
pro beatificatione
centii a Paulo :
La Congregation
saint Vincent

D. N. Papam Clementem Papam XI
et canonizatione Ven. Servi Dei Vinde la Propagation demande i
d'envoyer quelques pr&tres en

irlande, 14 fierier 1645........

.........

- - - -

303

Lettre de Mgr 1'6veque de Waterford a Cle303
..
...
.
ment XI, 4 fevrier 1706. ........
Lettre de Jacques III dit a Le Pr6tendant 3,
305
Saint-Germain, I" septembre 17o6. .........
Lettre de la reine Marie, veuve de Jacques II,
306
Saint-Germain, I" septembre 706. . . . . . ....
Letres des eveques irlandais a Leon XIII, demandant qu'il declare saint Vincent de Paul patron
de toutes les oeuvres de charit6, 20 octobre 1883. 307
Deret de Leon XIII. ...................
308
Liste des Irlandais qui furent membres de la Congregation de la Mission, de 1625 a 1790. ....

Liste des Freres coadjuteurs .............

309

.

Inscription du tombeau de M. Edouard

Ferris,

C. M .........................
Bibliographie........

.
...........

315

. .316
... .
317
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE

XVI.

-

SOUL

M3. ANTOINE

FIAT

(Suite.)
1891. Agde (Hrault), Asile Lachaud.

Alcaniz (Espagne), Bienfaisance.
Arcos de la Frontera (Espagne), Hopital.
Armentieres (Nord), Notre-Dame, Ecole.
Armentieres (Nord), Saint-Waast, Ecole.
Avallon (Yonne), M. C.
Ayamonte (Espagne, Huelva), Cr&che, Asile.
Avila (Espagne, Castilla la Vieja), Bienfaisance.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Asile.
Benavente (Espagne, Zamora), Hopital.
Benevento (Italie), Ecole normale.
Bisceglie (Italie, Terra di Bari), Asile San Lorenzo.
Bitonto (Italie, Terra di Bari), Pharmacie.
Brzezani, par IAopol (Galicie), H6pital.
Cadiz (Espagne, Andalousie), Asile.
Cadiz (Espagne, Andalousie), Ecole.
Calimera (Itlie, Lecce), M. C.
Carabanchel (Espagne, Madrid), Asile d'enfants.
Catane (Italie, Sicile), Hospice Marie de Jesus.
Cha-la-eul (Chine, Tcheli). Hospice.
Csurgo (Feher, Hongrie), M. C.
Dobritschan (Autriche, Boheme), Asile.
Drewnica (Pologne russe), Succursale de Varsovie,
Orphelinat de garcons.
Finalmarina (Italie, Genova), Ouvroir, M. C.
Florence (Italie), Hospice des Innocents.
Foth, par Budapest (Hongrie), M. C.
Guyaquil (Equateur), H6pital militaire.
Gyula, par Csaba (Bekeser comitat, Hongrie), H6pital.
Heinsberg (Prusse Rhenane), Hospice.
Hollister (Etats-Unis, Californie), Ecole du SacreCoeur.
Jerez de la Frontera (Espagne, Cadix), Crche.
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Londres, Stepney (Angleterre), M.C.
Marin (Espagne, Andalousie), Ecole Saint-Joseph.
Marseille (Bouches-du-Rhone), Dispensaire.
Medicina (Italie, Bologne), H6pital.
Mesztegnye (Hongrie, Somogy), M. C.
Mont-de-Marsan (Landes), Ecole.
Mntefiore dell' Aso (Italie, Ascoli Piceno), Ecole.
Montesa (Espagne, Andalousie), Ecole.
Monte San Giusto (Italie, Macerata), H6pital.
Paris, Sainte-Rosalie (boulevard d'ltalie, 50), M. C.
Podhajce, par Lxopol (Autriche, Galicie), H6pital.
Quadrath (Prusse Rhenane), Ouvroir.
Robecco sul naviglio (Italie, Milano), Asile.
Roccadaspide (Italie, Salerno), Orphelinat.
Rome (Italie), Hospice pour les pr&tres.
San Jose (Costa Rica), Orphelinat.
Scamafigi (Italie, Cuneo), Asile.
Seckau (Autriche, Styrie), Asile.
Steinamanger ou Szombathely (Vas, Hongrie), H6pital.
Tworki, pres Varso-ie (Pologne russe), H6pital de
femmes.
Varsovie (Pologne russe), Ouvroir.
Vienne (Autriche), Ottakring-Wilhelminenspital, Montleartstrasse, H&pital.
Villach (Autriche, Carinthie), H6pital.
Villareal (Espagne, Guipuzcoa), Ecoles.
Vivero (Espagne, Lugo), H6pital.
1892. Agde (Hirault), Ecole agricole.
Aleixar (Espagne, Catalogne), Hopital.
Badgastein (Autriche), Hospice.
Bar-sur-Seine (Aube), Orphelinat.
Bonorna (Italie, Sassari), Asile.
Bromberg (Pologne prussienne), M. C.
Budapest ,Sainte-Elisabeth, M. C.
Budapest, Sainte-Christine, M. C.
Cabra (Espagne, Cordoba), Asile.
Caceres (Espagne, Estramad.), H6pital.
Canillas (Espagne, Andalousie, par Malaga), Maison
Saint-Joseph.
Cannes (Alpes-Maritimes), M. C. *
Carabanchel (Espagne, Madrid), Asile.
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Cartagena (Espagne, Murcia), H6pita! militaire.
Cartago (Colombie), Hospice.
Castleknock, pres Dublin (Irlande), Saint-Vincent's
home.
Celbridge (Irlande), Hospice.
Cerignola (Italie, Foggia), M. C.
ChAteauvieux (Loir-et-Cher), Asile.
Chatel-Saint-Denis, pres Vevey (Suisse), Hospice
Monney.
Corte Concepcion (Espagne), Ecole.
Dos-Hermanas (Espagne, S6villa), Ecole SainteFamille.
Dumfries (Ecosse), M. C.
Durango (Espagne, Biscaye), H6pital.
El Paso (Etats-Unis, Texas), Hospice.
Fagnano sul naviglio, par Gaggiano (Italie, Milano),
Asile.
Fano (Italie, Marches), Hospice.
Friedland, pres Reichemberg (Autriche, Boheme),
Asile.
Graz (Autriche, Styrie), Rifectoire des ouvriers.
Graz (Autriche, Styrie), Hospice d'aveugles.
Gruchet-le-Valasse (Seine-Inferieure), M. C.
Ia Havane (Cuba), Ecole de 1'Immacul6e-Conception.
Madrid (Espagne), Asile des anciennes cigarikres.
Malaga (Espagne, Andalousie), Hospice.
Marglan, pres Salzburg (Autriche), Asile du Sacr6Coeur.
Mesztegnye (Hongrie), Ecole.
Mirambeau (Charente-Infirieure), Hospice.
Mittersill (Autriche, Pinzgau), H6pital.
Molteno (Italie, Como), Asile.
Montluel (Ain), Ecole.
Montmirail (Marne), Orphelinat.
Mosony (Hongrie, Ov-da), M. C.
Moulins-ls-Metz (Alsace-Lorraine), M. C.
Muruzabal (Espagne, Valence), Ecole.
Newcastle on Tyne (Angleterre), Orphelinat.
Pallanza (Italie, Novara), Asile.
Pescina (Italie), M. C.
Pescopagano (Italie, Potenza), M. C.
Rdalmont (Tarn).
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Re.hel (Ardennes). Creche.
Roenmann (Autriche, Styrie), Hopital.
Sahagun (Espagne, Leon), H6pital.
Saint-Aignan (Loir-et-Cher), Ecole.
Saint-Manin. ile de Re (Charente-Infrieure), Ecole.
San Isidro (Repubiique Argentine), Asile.
Sankt-Margare-hen, par Taken a. d. Raab (Autriche,
Styrie), Ecole.
Scansano (Italie, Grosseto), Hospice.
Schwanberg (Autriche Styrie), Alitens.
Sonsonate (Salvador), Hospice.
Tso-fou-pan tChine, Tch•-Kiang), Orphelinat.
Tworki (Po'ogne autrichienne), Hospice.
Turin (Italie), Ouvroir Saint-Joachim.
Valdemoro (Espagne, Madrid), Maison Saint-Nicolas
Varsovie (Pologne russe), Femmes aliesees.
Vienne (Autriche), Abserstrasse, 23, Enfants trou es.
1893. Almazan (Espagne, Soria). H6pital.
Aguila (Italie, Abruzzes), Hopital.
Arnedo (Espagne, Logrono), H6pital, Ecole.
Assomption (Paraguay), Asile de vieillards.
Barcelone (Espagne. Catalogne), Ecole.
Barceloneta (Espagne, Catalogne), Asile.
Barcena de Carriedo (Espagne, Santander), Asile
Saint-Joseph.
Barge (Italie), Ouvroir.
Branne (Gironde), Hospice.
Bouzonville (Lorraine allemande), Hospice.
Brixiegg (Autriche, Pinzgau), Ouvroir.
Brustave (Allemagne, Silesie), M. C.
Budapest (Hongrie). Hopital Francois-Joseph, Betlenpiatz, i.

Budapest (Hongrie), Hopital des alienes, Liopoldfelil.
Caloto (Colombie), Ecole.
Canneto-sull' Oglio (Italie, Mantora), Ouvroir.
Casamicciola (Italie, ile d'lschia), M. C.
Constantinople (Turquie), Maison Saint-Vincent, Eco'e.
Corrales (R6pubiique Argentine),M. C.
Cracovie, Fondation Prince Alexandre Lubomirski,
Orphelinat.
Csurgo-Stuhlweissenburg (Hongrie), Asile.
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Enr6d (Autriche), Asile.
Fermo (Italie, Marches), Ecole Industrielle.
Franklin (Etats-Unis, Mass.), Ecole Sainte-Marie.
Fiinfkirchen (Hongrie), voy. Pecs.
Grenade (Espagne, Andalousie), Colegio San Jose.
Grenade (Espagne, Andalousie), Orphelinat.
Guefies (Espagne, Viscaya), Ecole de la Purissima.
Jaslo, par Tarnow (Autriche, Galicie), H6pital.
Jeres (Espagne, Cadix), Asile d'enfants.
Leopold (Autriche, Galicie), Asile incurables et pauvres.
Malaga (Espagne, Andalousie), Hospice.
Martano (Ttalie, Lecce), Asile Immaculee-Conception.
Messine (Italie, Sicile), H6pital civil.
Milazzo (Italie, Messine), Hospice.
Moquega (Perou), H6pital.
Nagyszombat (Hongrie, Parsony), Hopital.
Pecs ou Fiinfkirchen (Hongrie, Porsony), Hopital.
Peretola, par Florence (Italie), Orphelinat.
Posen (Prusse), Orphelinat.
Posen (Prusse), Ophtalmie.
Pressburg ou Poszony (Hongrie), Orphelinat.
Rome (Italie), M. C. et Ouvroir Saint-Joachim.
Rugles (Eure), M. C.
Saint-Michel, prbs Alger (Alg&rie), M. C.
Sant-Elpidio al mare (Italie, Ascoli), Orpheliaat.
Sant-Elpidio al mare (Italie, Ascoli), Hospice.
Sars-Poteries (Nord), M. C.
Spinetta-Marengo (Italie, Alessandria), Asile.
Tyrnau (Hongrie, comitat Spita), H6pital.
Vienne (Autriche), Asile d'enfants, Grundsteingasse.
Yecla (Espagne, Murcia), Orphelinat.
1894. Agreda (Espagne, Soria), Hopital San Andres.
Amarante (Portugal), Hopital.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Asile de Vieillesse.
Barlin (Nord), M. C.
Besozzo (Italie, Como), Asile.
Bilbao (Espagne, Biscaye), H6pital succursale.
Brignais (Rh6ne), Orphelinat.
Budapest (Hongrie), Szt. Laszlo Spital, Ulloerstrasse,
H6pital 6pid6mique.
10

-

146 -

Budapest (Hungrie), H6pital, Atillagasse, 115, M. C.

Carrion de los Condes (Espagne, Palencia), Coll~ge
Saint-Joseph.
Castelpulci (Italie, Firenze), Alienes.
Cointe (Belgique), Asile Vieille Montagne.
Cerignola (Italie, Foggia), Hopital.
Corropoli (Italie m6ridionale), Asile.
Deusto (Espagne, Bilbao), Institution de sourds-muets
et aveugles.
Dusseldorf (Prusse rhinane), M. C.
Edimburg (Ecosse), M. C.
Fontenay-Saint-Pere (Seine-et-Oise), M. C.
Frevent (Pas-de-Calais), Hospice de Fourmont.
Genes (Italie, Ligurie), Aveugles.
Gijon (Espagne, Oviedo), College Saint-Vincent.
Gordejuela (Espagne, Biscaye), Asile de vieillards.
Gran (Hongrie), Hospice.
Grenade (Espagne, Andalousie), H6pital Saint-Lazare.
Greve (Italie, Florence), H6pital.
Grumo-Nevano (Italie, Naples), Pensionnat SaintGabriel.
Guaranda (Equateur), Hbpital.
Haubourdin, voy. Santes (1894).

La Havane (Cuba), Ecole.
Hundl (Autriche), Ecole.
Kolomea, par Lopold (Autriche, Galicie), Hapital.
Las Palmas (Iles Canaries), Ecole.
Lauro (Italie. Avellino), Orphelinat du SacrC-Caur,
gargons.
Lyon (RhSne), H6pital Saint-Joseph.
Macotera (Espagne), H6pital Salamanca.
Madrid Espagne), Asile Maria-Christina.
Madrid (Espagne), Asile d'enfants incurables.
Mlairhofen (Autriche. Tyrol), Ecole Zillerthal.
Mogente (Espagne, Valence), College.
Monaco (Principaut6), Hopital.
Montceau-les-Mines (Sa6ne-et-Loire), Ouvroir.
Mortara (Italie, Pavia), H6pital.
Muhlheim (Prusse rhinane), Hospice.
Nacqueville (Manche), M. C.
Neuilly (Seine), CEuvre espagnole.
Neutra ou Nyitra (Hongrie), H6pital
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Origny (Aisne), Hospice Saint-Vincent.
Palerme (Sicile), Infirmerie.
: alma (ile Majorque), Ecole.
Palmyra (Colombie), Ecole.
Puerto de Luz (Canaries), Ecole Saint-J+oeph.
Reinosa (Espagne, Santander), Asile.
Sacuny-Brignais (Rh6ne), Ecole d'apprentissage
Salonique (Turquie, Mac6doine), H6pstal italien.
San Juan (Porto Rico, Antilles), H6pital.
San Martin de Provensals (Espagne, Barcelone), Ecole.
Santa Cruz de la Palma (lies Canaries), H6pital,
Crlche.
Santes, par Haubourdin (Nord), Ouvroir.
Scutari (Turquie d'Asie), Orphelinat.
Serraveza (Italie, Lucca), Hopital.
Soncillo (Espagne, Burgos), Ecole.
Stanislawow, par Leopol (Autriche, Galicie), H6pital.
Stzyj, par LIopol (Autriche, Galicie), H6pital g6neal.
Sueca (Espagne, Valence), Asile.
Syra (Grace), Ecole.
Tourcoing (Nord), Bienfaisance et Orphelinat.
Toursainte, pris Marseille (Bouches-du-Rh6ne), Orphelinat de gargons.
Tudhoe (Angleterre), Orphelinat.
Turin (Italie), M. C. Santa Guilia.
Turin (Italie), Asile Maria Gazelli.
Vailate, par Caraggio (Italie, Cremona), H6pital.
Varsovie (Pologne russe), Clinique du Dr Solman,
rue Szucha.
Villasana (Espagne, Burgos), Asile Valle di Mena.
Villers-lez-Hest, pres Rhisme (Belgique), Institut
Sainte-Hortense.
Voldepp (Autriche, Tyrol), Ecole.
Wildbad Gastein, pros Salzburg (Autriche), H6pital.
1895. Alcorisa (Espagne, Saragosse), Hopital et Ecole.
Alexandrie (Italie, Alessandria), Sourds-muets.
Alfortville (Seine), M. C.
Amiens (Somme), Paroisse du Sacre-Coeur, M. C.
Amiens (Somme). Paroisse Saint-Maurice, M. C.
Aramon (Gard), M. C.
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Arezzo (Italie,Toscane), Alini.s.
Arezzo (Italie, Toscane), Hopital.
Barcelone (Espagne, Catalogne), Prison.
Bedarieux (Gard), Hospice.
Birmingham (Angleterre), Saint-Antony house.
Budapest (Hongrie), Angyalfold, H6pital des aliinas.
Burjasot (Espagne. Valence), Orphelinat.
Caceres (Espagne, Estramadure), Hospice.
Cadiz (Espagne, Andalousie), Asile de vieilles femmrs.
Cadix (Espagne. Andalousie), Ecole du Patronage
Saint-Joseph.
Canmpano (Espagne, Cadix), Ecole de la colonle
viticole.
Canneto-sull' Oglio (Italie,
Mantova),
H6pital.
Ricuvero.
Ctbu (Philippines), College de 'Immacuiie Conception.
Chiavari (Italie, Genuva), Orphelinat Marie-Louise.
CorLbil (Seine-et-Oise), Ecole Saint-Vincent.
Coulanges (Yonne), Hospice.
Croix (Nord), M. C.
Czortkow, par e1 opol (Autriche, Galicie), Fondation
Sadowski, Orphelinat.
Dallas (Etats-Unis, Texas), Orphelinat Sahit-Joseph.
Engelsfeld, prcs Budapest (Hongrie), Alienes.
Gottschee, par Laibach (Autriche, Carniole), Orphelinat.
Hohenegg, pres Cilli (Autriche, Styrie), Hospice.
Huete (Espagne, Andalousie), Hopital.
Ignacy, district de Nowoma (Russie), Ecole d'agriculture, jeunes filles.
Lautschin. pros Nimburg (Autriche, Boheme), Asile.
Laredo (Espagne, Santander), H6pital du SaintEsprit.
Lucca (Italie, Toscane), Hopital.
Mayaguez (Porto-Rico). Asile des pauvres.
Mobile (Etats-Unis, Alabama), City H6pital.
Monte, San Giuliano (Sicile, Trapani), Hospice.
Naples (Italie), rue Capodichino, Orphelinat.
Nowy Sacz, pres Tarnow (Autriche, Galicie), H6pital.
Ostende (Btlgique). Dispensaire.
Oviedo (Espagne, Asturies), H6pital Saint-Lazare.
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Punitz (Prusse, duch6 de Posen), Hopital Saint-Sta.
nislas.
Rivoli (Italie, Torino), Institut Salotto.
Sadowa Wiszma, par LIopol (Autriche, Galicie),
Fondation Bakowska, Asile.
Sainte-Foy-lez-Lyon (Rh6ne), Hospice.
Santa-Clara (Cuba), H6pital militaire.
Saint-Nazaire (Loire-Inferieure), M. C.
Santiago de los Vegas (Cuba), Hopital militaire.
Santiago (Espagne, Galicia), H6pital Saint-Lazare.
San Juan de Los Remedios (Cuba), Hopital militaire.
Sant'Qmero (Italie, Teramo), M. C.
Sancti Spiritu (Cuba), H6pital militaire.
Sully-sur-Loire (Loiret); Ecole.
Sulzy-Cologne (Prusse rhenane), M. C.
Taranto ou Tarente (Italie, Lecce), Htpital SainteThferse.
Thurn, prbs Mulheim (Prusse), Hospice.
Turin (Italie), Petit Hopital via Nizza.
Turin (Italie), M. C. San-Secundo.
Uj Pest (Pest, Hongrie), H6pital.

Utica (Etats-Unis, New-York), Enfants trouv&s.
Varsovie (Pologne russe), H6pital de femmes.
Vejer de la Frontera (Espagne, Cadix), College.
Vigo (Espagne, Galice). Ecole Oliva.
Ville-la-Grand (Haute-Savoie), Orphelinat, pr&cdlemment a Mornex.

Watten (Nord), Hospice.
Yao-tcheou-fou (Chine, Kiang-si oriental), M. C.

NOTES BIBLIOGRAPIHQUES
345. - Ruben L. OLIVARES, C. M. : Moral practica
redactata conforme al programa oficial. 2 a edici6n.
Texto autorizado por el ministerio de instruccion por
decreto del 21 de abril 1906, para que pueda adoptarse
en los colegios de la Republica. Lima, 1909. Un vol.
in-8 de 273 pages.
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t'n tout temps, on a r&digi des Traites de morale; que scrait la
sociite, si les lois de la morale et de I'honu tete en disparaissaient ?
Ciciton a jcrit son TraitE des Devoirs (de Ofciis) oh il rend hommage aux lois de la morale et indique les obligations sociales et individuelles qui en decouleot. Sn harmonieux langage, certes, charme
:'ime de quiconque a ýle forn4 a goiter tl langue de l'ancienne
Rome. M1is le lecteur attentif eprouve un sentiment de deception
iorsque, t~ut en goutant le charme litteraire, il volt, a mesure qu'il
approche du terme de l'ouvrage, les consequences s'amoindrir et ies
conc`luions ne pas repondre i Pl'lan du debut : c'est, prise sur le
fait, l'impuissance patielle de la morale purement philosophique, et
la realisation du mot de Fenelon que a la raison ne saurait aller
par elle scale jusqu'au bout d'elle-mime P. Completis par les donnees
religieuses, combien les principes de la morale et les consequences
satisfont ,iavant ge ! Qu'on lise ce qu'on appellerait. s'il s'agissait
de tableaux
la replique *, 'est-a-dire la reproduction du de Ofiiis de Cictron dans le de Oiciis de Saint Ambroise; c'est Ie meme
sujet traiti sous ls mimmes divisions, mais anime, en plus, et soutenu
par les donntes nouvelles de la morale chretienne. Ce n'est evidemment plus la purase de Ciceron avec son nombre et son harmonie,
quoique la phrase d'Ambroise soit belle aussi, et d'une richesse d'expression peu commune; mais combien le philosophe chritien de Milan
rtpond plus pleinement et plus facilement que le philosophe paien
de Rome aux queions qui surgissent dans I'esprit du lecteur sur
la nature du Devoir et sur ies regles de conduite de !a vie!
Dans les temps modernes, les philosophes se sont aussi exerces sur
cette doctrine des devoirs d6veloppýe dans les traites de Ciciron et
*i'Ambroise. Qui ne tnommerait ici ce joyau de la .littirature et de la
philosophie, le gracieux petit traiti des Devoirs des homnres trmce
par la plume aimable de Silvio Pellico ?
Aujourd'hui, c'est jusque dans Ies ecoles d'enfants que, sous la
forme de manuels, sint cnseignces ces doctrines, et I'on a des
a Manuels de morale s, des a Manuels d'education civique s, etc.
Ceux qui ne partagent pas nos croyances religieuses ridigent de ces
nanuels; c'est aux philosophes et aux moralistes chritiens de ne pas
se laisser devancer en ce travail.
Ce que nous venons de dire est, par soi-mEme Peloge du livre
aiinonnc plus haut, le Cours de Morale pralixue, ridigi par M. Oliv-res, C. M., pour ies icoles de son pays, le Perou. Ce livre, conforme au programme de 1'Etat, est pleinement chretien; il est precis,
riche de citations et d'exemples judicieusement choisis. II a etR e.dcuti d'une maniere si heureuse que It gouvernement de la R6publique
,Iu Perou a appronv6 l'ouvrage, autorisant tons les colleges a le
prendre comme texte. Presqrne tous les colleges de la Republique ont
suivi I'indication du ministire.
Parmi les 1,mmes d'elite que M. Olivarez prisente dans son
irre ia iadmiration de la jeunesse, se trouve M. Duhamel, pretre de
!a MZ'isin
A,'I

i'nt Vincent de Paul, mort au P~rou, dans le cours

'de I aanre i
L'auteur nous &eritk ce sujet : a Vous troaverez
loa.
lan
lotrrage quelques mots sur M. Duhamel. Comme ses mirites
snmt tres •.••,a
dans tout le Piron, et que sa reputation d'dducateur
de la jeae-.ee Ipruvienne et de formateur du clergi est reconnue de
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tous, ii ne semblera pas etrange que je
que je propose comme des mod:les et
k l'admiration de la jeunesse. * Nous
cation de ce livre, et nous fdlicitons
ouvrage.

346. -

l'aie plac6 parni les hommes
des bienfaiteurs de la sociktd
nous rejouissons de la publil'auteur du succes de son

C'est apres de longues recherches que M. Edouard Rosset,

C. M., a publik son intCressant volume des Notices bibliograthigues
sur les icriaiins de la Congregation de la Mission. In-8, Angouleme, 1878. C(k et 1i, on rencontre encore quelque ouvrage qu'il a

ignore. Nous en signalons un dont voici le titre :
lcaniques de Samles
Histoire et pkinomsnes du volcan et des s
i'dta mnoral et religieux de la
toris, suivis d'un Coup d'ail sr
Grhce moderme, composis en i837, par M. I'abbi Pgues, ancien
Missionuaire apostolique dams le Levant e Sufprieur de la Mission
de Santorin. Paris, imprim6 par autorisation du roi, k l'Imprimerie
royale. MDCCCXLII. Un vol. in-8 de vu-667 pages avec une
carte.
M. Pegues (Louis), n6 k Marcillac, departement de I'Aveyron, le
28 juillet 1794, fut recu par la Congregation de la Mission, le
EnvoyE i Cons22 novembre 1817 et fit les vceux le I" mai x82a. tantinople, il sejourna ensuite quelque temps & Smyrne, et fut
envoye enfin i Santorin pour avoir soin de cette Mission, dont il
fut charge jusqu'en 1837.
Le livre dont nous venons de donner le titre renferme de curieux
renseignements scientifiques, des statistiques et d'importantes indications sur Santorin, Naxie, et sur la Grece en generat. On peut y
sur plusieurs Iazaristes
renseignements
recueillir aussi divers
employs au ministkre religieux dans ces contries.

347. - Explicaciin de las Epistolas de San Pablo d
Timoteo acomodada d la explicacidn del Nuevo Testamento que se acostumbra kacer a los Sacerdotes durante
los ejercicios espirituales, por D. Miguel Pirez Anton,
sacerdote de la Congregacidn de la Misi6n. - Madrid,
imprenta de la casa central de la Congregaci6n de la
Mision. 1go9. (Explication des Epitres de saint Paul a
Timoth&e, par M. Perez.) In-12 de 340 pages.
La preface indique ce que I'auteur a eu en vue.
* Cette premiere lettre, aussi bien que la deuxieme i Timothie
et celle qui est adressee i Tite, ont e6t appeldes a Epitres pastorales N parce qu'elles s'adressent k tous les pasteurs des imes. Saint
Augustin exhorte tous les Prelats et Ministres de 1'Eglise k avoir toujours devant les yeux ces lettres, i les lire et les mnditer continuellement, comme 6crites pour eux; ils y trouveront une rggle sacerdotale.
a Comme pendant la retraite spirituelle la verit& produit une plus
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salutaire impression dans nutre esprit, ii m'a paru profitable, v6ntrabies Prctres, pendant ces jours de retraite, de remettre sous vos
yeux quelques points importants de la premiere lettre de Saint
Paul i Timothee ; nous allons nous instruire ensemble par la lecture et la mdditation, chaque jour de cette retraite, de quelqu'un des
chapitres de cette -pitre.
L'dditeur litteraire, M. Horcajada, ajoute (p. z59) :
A ce livre,
j'ai joint deux autres petits ouvrages. Le titre du premier est :
Explicacicn del A uevo Testamento 9 stan algunas reflexione,
morales, etc., c'est-a-dire : Explication du Nouveau Testament, on
Quelques reflexions morales tires des trois premiers chapitres de

la premiere

6pitre

te Saint Paul

k

son disciple Timothie, pour la

retraite de MM. les Ordinands. Ces reflexions ont Wte ecrites par un
Missionnaire dont j'ignore le nom.
f Le second ecrit porte en tkte ce titre : Novaenario Aposolitco
sobre S. Pabloa, Timoleo plara i7
uentud Eclesiastica (Neuvaine
apostolineisur Saint Paul et Timothee pour la jeunesse ecclesiasuique). Ce petit volume fut ,crit par M. Gabriel Angel, Prktre de
la Congregation de la Mission; il le dedia ! Mgr AntoineFerdinand Eschauove Zaldibar, archeveque de Tarragone, comme
tlmoignage de gratitude et de reconnaissance. An moment ot
M. Angel fit imprimer cet opuscule, en I'annie x847, il 6tait directeur du Sebminaire conciliaile de la ville de Tarragone. a

348. -

aonferencye

i przestrogi Sw.

Wincentiego

(Conf6rences de Saint Vincent de Paul aux Pr&tres de
la Mission). Traduit du frangais. Un vol. in-4 de
XII-5 3 6 pages. Cracovie, 1909.
Wyjatki

s

okolnikow

przelozonych

generalxycA.

(Extraits des Circulaires des Superieurs g6neraux sur
les principaux devoirs des Missionnaires). Traduit du
franiais. Un vol. in-8 de 212 pages. Cracovie, 1909.
C'est une banne fortune rare pour une Communaut6 religieuse
d'avoir les enseignements de son fondateur, recueillis au
jour le jour,
tels qu'il les donnait a ses premiers disciples. La
Communauti des
Missionnaires de Saint Vincent de Paul a cet avantage.
Elle le doit
au zale de quelques-uns des auditeurs du Saint, qui
recueillaient et
notaient aussit6t aprits les avoir entendues, avecleur physionomie
cacte et parfois pittoresque, les instructions ou
dations du Saint k sa Communaut6. Publics i les avis et recommanplusieurs reprises ei.
franoais, ces Avis et Conilrences ont ýte traduits d6ej en italien
l
(898) pour a commodit e et le profit des provinces italiennes des
Missiotnaires de Saint Vincent de tI 'al ; de m eme en espagnol (t9o3).
Cest cet ouvraee qui vient di-re trad l it et publi 6 en polonais (1909).
Le titrLn
i seul indiqu.
C
ue c'est le second ouvrage que nous
venons de mentiduier. Ce recucil
,
extrits a kt6 fait & Paris en i897.
I1i fut nUssi tiaduit en italien en i899.
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349. - Sous cc titre Napoldon et i'abb Hanon, Superieur des
Missions itrangires et des Srurs de Saint Vincent de Paul, a paru
dans la Revue historique, numeros de septembre et de novembre xgo9
(Felix Alcan, Cditeur, Paris, boulevard Saint-Germain, 1o8), une
interessante etude. Elle a pour auteur M. G. Canton, un erudit,
tlctdd avant que son etude fft publiCe dans la Revue historique.
L'abbW Hanon mentionne ici est M. Hanon qui fut vicaire general
de la Congregation de la Mission (Lazaristes) de 1807 1 x8t6. Le
titre de a Superieur des Missions dtrangeres a qui lui est donne ici,
s'explique par le fait que, dans les documents que I'auteur a eus
entre les mains, la Congregation des Lazaristes etant reconnue par le
gouvernement au commencement du dix-neuvieme siecle & cause des
Missions etrangeres auxquelles elle fournissait des sujets, cette denomination des a Missions etrangeres * est de temps a autre employee
pour la designer.
11 y a, dans ge travail, de curieux renseignements pris sur des
documents inedits, deposes aux Archives nationales de Paris, F' 6539
et F' 7935- Quelques renseignements doivent etre rectifids; mais, en
definitive, il y a profit i nous instruire sur notre histoire, non seulement en lisant ce qui a det dit sur nous par nous, mais aussi en ttudiant ce qui a etRd crit sur nous par ceux qui nous sont 6trangers :
chacur en voit la raison.
C'est le 15 fivrier 1x81 que Napoleon ordonnait a son ministre de
la police, Savary, de faire arrkter M. Hanon. 11 fut incarcEir k
Fenestrelle oit etaient dejýa detenus plusieurs cardinaux qui avaient
deplu a l'empereur. II ne retrouva sa libert6 qu'a 1'dpoque de la
premiere abdication de Napoleon.
350. - Souvent nous avons pens6, et de temps a autre nous avonsdit, que la valeur des publications syriaques de M. Bedjan, Pretre
de la Mission, serait decuplhe si, I c6td des nombreux volumes de
textes inedits qu'il a publi6s, pouvait etre plac6e unre traduction, soit
en latin, soit en une des langues europeennes qui sont usitees dans le
monde scientifique. Celui de ses confreres qui se fit vou6 a cette
tAche eft certes rendu un grand service. Mais ce qui n'a pu &tre fait
ni par M. Bedjan, a qui le temps n'aurait pas suffi, ni par un collaborateur attitr6, s'accomplit de temps k autre par circonstance.
C'est ce qui a eu lieu pour sa publication, faite en x888, du texte
chaldeen de l'Histoire de Mar-Jabalaa, patriarche, et de Raban
Sauma (un volume in-ia, Imprimerie orientale de Drugulin, Leipzig).
. Un savant orintaiiste: franqais, M. J.-B. Chabot, en a publi6 une
traduction il y a plusieurs anndes; nous tenons k la signaler : Histoire de Mar-JabalahaIII, patriarche des Nestoriens (1281-1317) ef
du moine Rabban faumra, ambassadeur du roi Argoun en Occident
(1287), Iraduite du syriaque et annolte par J.-B. Chabot. In-8, Paris,
Leroux, 1895.
Voici quelques passages de l'Avant-Propos mis par M. Chabot en
tkte de sa traduction : a Un pretre missionnaire Lazariste d'origine
chaldeenne, M. Bedjan, bien connu des Orientalistes par les nombreuses'lditions dont il enrichit depuis quelques annbes la litterature
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sy:;iaue, publiait, en 1888, sous le titre l'Histlire de Matr-Jahalaha,
patriarche, et de Rabban awmna, un document.incdit du plus haut
interlt.
* Une grande partie de cette Histoire, celle qui interesse sp&cialement les lecteurs de la Revue de l'Orient latin, est consacree i raconter le voyage en Occident du moine Rabban Sauma, envoye comme
ambassadeur aupres des princes chrCtiens de 1'Europe par Argoun,
roi des Mongols.
4 L'edition de M. Bedjan a ett faite d'apres une copie exicut&e k
Ourmiah, en Perse, en x887, sur un manuscrit dont il ignore l'age
et !a provenance et que fit copier ua de ses confreres Lazaristes,
M. Salomon. On ne sait meme ce qu'est devenu ce manuscrit, car le
jeune bomme entre' les mains duquel il se trouvait alors a disparu
depuis avec son volume. On salt toutefois qu'un exemplaire de cet
ouvrage - peut-6tre le meme - existe t la Mission amiricaine
d'Ourmiah.
* Le livre a dur Ctre compos6 dans 1'Adherbeidjan, par un ecrivain
nestorien, et peu de temps aprbs la mort du patriarche Jabalaha III
(1317), k en juger par les d&tails minutieux avec lesquels certains
evenements sont racont6s. L'auteur est bien au courant des usages
pratiques chez les Mongols et suppose ses lecteurs chritiens suffisamment renseignes k cet egard. II semble meme, d'apres ses propres
paroles, qu'il a t6Ctemoin oculaire de faits qui se sont pasis an
cocvent de Maragha an mois de septembre 1295.
a La parfaite concordance de certains points du recit avec les donnies
historiques connues d'autre part inspire, du reste, pleine confiance
dans la vCracite de l'icrivain; et quant i la narration du voyage de
Mar Sauma en Europe, l'auteur nous dit formellement qu'il I'a abregie du journal de ce saint personage. II lui est meme arrive pluh
sieurs fois, comme on le verra, de repreadre le recit a la premiere
personne.
a Des son apparition, ce petit volume a attire l'attention dos Orientalistes. M. Rubens Duval en a donni une analyse detailliee danm le
Journal Asialique (1889, VIII' serie, tome XIII, pp. 313 et suiv.).
Mgr Lamy, professeur a I'UniversitC de Louvain, en a fait l'objet
d'une lecture a 1'Academie rovale de Belgique, 3' sTrie, tome XVII,
n' 3, PP- 223-243, 1889). Le D' Van Honnacker, professeur i la meme

I nivrsit,,

lui a consacre un article dans le

rCuseon (tome VIII,

n' 2, avril 1889). M. Th. Noeldecke en a donn6 un compte rendu

<ians le Litterarisches Centralblalt (1889, coll.
842-844).
*Tous sont unanimes & regretter qu'une traduction complete de
cette Histoire ne la rende pas accessible a un plus grand nombre de
lecteurs.
* Je me suis impose la tiche de faire cette traduction, et le public
saura grC k la Revue de I'Orient lalin

l'avoir bien voulu publier

mon travail. L'intcret qui s'attache a ce rkcit est d'autant plus grand
qu'il nous 6claire sur un point de l'histoire des rois mongols, completement negligee par les 6crivains mahom6tans, savoir : les relations de ces princes avec les chrktiens.
a J'ai joint k la traduction des notes explicatives, emprunties soit
aus comptes rendus dont je viens de parler, soit aux notes
syriaques
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ajouties au texte par M. Bedjan lui-meme, soit aux ouvrages spciaux sur I'histoire des Mongols.
a C'est k M. Bedjan qu'est due la division de I'ouvrage en chapitres, et c'est lui qui a compos6 les titres de ceux-ci. Que ce docte
ami recoive ici l'expression de mes remerciements pour la complaisance avec laquelle il a bien voulu revoir les 6preuves de ma traduction.
a D' J.-B. CHAsOT. a
Paris, le z' octobre 1893.

351. - De Martelaren van Gorcum door Hubert
Meuffels, C. M., uit het fransch vertaald door Ignace
M. P. A. Wils, Kapelan te Langelaar (Les Martyrs de
Gorcum, par Hubert Meuffels. C. M., traduit du francais par Ignace Wils, vicaire a Langelaar). Avec une
introduction par le rev. M. Taskin. Un vol. in-8. Van
Leeuven, Hoogewoerd, 89, Leyde, 19g0o
II nous est agreable de mentionner cette traduction du beau livre
de M. Meuffels precedemment mentionn6 dans les Amrales. Le distingu6 President on Superieur du Grand Seminaire du diocese de Harlem, a Warmond, presente cette traduction an lecteur dans les termes
les plus honorables pour le livie et pour i'auteur.

352. - lao ly tsien Kiai [Brevis explicatio doctrinae
christianae] In-8; en chinois.
Ce livre a kti ccmpose par Mgr Bray, Lazariste, qui fut Vicaire
apostolique au Kiang-si septentrional. II a eti publii par Mgr Ferrant, Lazariste lui aussi, et qui, k la mort de Mgr Bray, lui a succede, k la tkte du mmne Vicariat apostolique. Ce volume a 4ti
imprimti
Ning-Po, en 1909. La publication de cet ouvrage, faite
par le successeur 'de Mgr Bray, est un bel hommage an zele de
Mgr Bray. L'impression du livre est faite avec beaucoup de nettet6;
elle fait honneur, pensons-nous, k ceux qui ont exkcute ce travail.

353. -

Monographie de la paroisse de Chouang-

chou-tze (Tchd-ly, prefecture de Suen-hoa-fou), par
M. Jean-Marie Planchet, Lazariste. In-4. En chinois.
Cette etude, qui ne pent manquer d'etre d'un grand interet, forme
un volume parfaitement autographii en caractercs chinois, et l'exemplaire que nous avons sous les yeux contient d'interessantes photographies. Ces photographies reprEsentent I'6glise de Chouang-cbou-tze
et la chr.tient6 de Sou-Kia-fang-tze, derriere le pic de Ky-ming-chan,
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refuge des chretiens lors de la persecution, en g9oo. On donne aussi
en photographie les portaits de tous les cures catholiques de Changchou-tze : MM. Eliacin Bel, Francois Geurts, Alfred Ducoulombier,
Gustave Vanhersecke, Jean-Marie Planchet, Crepinien Tison, Charles
Chocquel, Jean-Marie Planchet de nouveau, et Henri Beaubis. Mal.
heureusement, faute de numeros, correspondant sur les photographies
a cette liste, nous n'avons pu identifier tous les portraits. D'autres
planches donnent les portraits et les noms (en caract•res chinois) des
pretres originaires de Chouang-chou-tze, ainsi que le portrait de
Mgr Barone, d'abord misiionnaire en Chine, puis ev&que de Casale
en Piemont, aujourd'hui archeveque du titre de Melithene.
Ce travail est fort important, puisqu'il donne l'histoire d'une interessante chratiente. C'est aussi une indication de ce que peuvent faire
les Missiunnaires places a la tete des diffcrentes paroisses ou chr6tientes; il importe alors qu'ils laissent un exemplaire de ces Medmoires
quand ils les ont ecrits, au siege de la chretiente, et qu'ils en euvoient
un autre aux archives de leur Vicariat apostolique.
Les illustrations photographiques disparaissent malheureusement
tres vite; il serait boa de les faire exdcuter en similigravure. Pour
une vingtiline de francs, on fait faire, en Europe, le clich6 d'une
similigravure pour format in-r2, lequel sert B tirer plusieurs milliers
d'exemplaires; on bien, a un prix un peu plus 1eev4, en belle gravure
sur bois, on cliche qui permet de tirer indefiniment les exemplaires
qu'on dtsire Nous nous chargerons, quand on nous le demandera,
de faire faire, a Paris, ces cliches.
Nous souhaitenons aussi que se generalisat l'usage introduit depuis
quelque temps pour les livres ecrits en caracthres etrangers a la littirature europdenne : chinois, armnniens, chald6ens, etc.; on prend
de plus en plus, pour ces livres, 'ihabitude de mettre sur la couverture et sur le dos la traduction en langue latine et caracteres
romains au-dessous du titre de langue indighne, et aussi la traduction
du lieu d'impression et l'annee. Ces renseignements permettent de
classer !es livres ctrangers dans les bibliotheques europeennes oh ils
parviennent; cela pruvient aussi souvent leur destruction, car, combien de fois des livres importants et interessants n'ont-ils pas ete
laccrds comme inutiles, parce q'on ne savait pas de quoi ils parlaient ! On les regrettait ensuite lorsque des hommes instruits les
cherchaient conime des sources a consulter.
A. MILON.

Le Girant : C. SCHMBEYR.

Impricrim

e de J. l)urnoulin, h Paris.

t
Le mercredi, 2 mars dernier, est decedee, dans la
maison-mere de la Compagnie des Filles de la Charite, A Paris, la soeur Marie-Julie Kieffer, qui, depuis
le 22 mai 1899, itait a la t6te de la Compagnie.
Elle s'est dteinte doucement, apres une maladie
qui n'a durd que quelques jours et apres avoir recu
tous les secours de la religion.
A la cdrimonie des obseques, qui a eu lieu le
samedi 5 mars, dans la chapelle de la maison-mere
des Filles de la Charitd, au milieu d'une nombreuse
assistance, Mgr larchev6que de Paris et Mgr 1'dveque
d'9vreux etaient presents. Mgr l'archev6que de Paris
a priside et a donne t'absoute.
Un tres nombreux cortege a accompagnd au cimetiere la d6pouille mortelle de la tres regrettee Mere
Kieffer.
Aux qualites de la piete, elle joignait les dons
naturels d'une belle intelligence et d'un caractere
tres bienveillant. Elle itait Agge de soixante-quatorze ans.

R. I P.

EUROPE
FRANCE
L'INONDATION
DU MOIS DE JANVIER 1910 A PARIS.

Sur une grande partie de 1'Europe des inondations
ont exerc6 leurs ravages au cours de l'hiver de 191o,
mais c'est surtout en France et, en particulier, a Paris
et dans les environs de cette grande capitale qu'elles
sont devenues un d6sastre.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX.

£ Nous venons, disait une Revue qui se publie a
Paris, d'avoir un spectacle ternble : nos fleuves, nos
rivieres d6bordant sur plusieurs regions; la Seine inondant Paris et sa banlieue; prate, dans Paris, a renverser, face a face, le palais Mazarin et le Louvre, la
gare du quai d'Orsay et le pavilion de Flore; dans la
banlieue cernant les maisons, isolant les habitants ou
les chassant de leurs foyers, les ruinant, les livrant au
froid, a la faim, a ia maladie.
w Tout un peuple curieux, inquiet, resign6, errait sur
les bords de la Seine, avec le sentiment accablant de
l'inconnu, avec 1'horreur secrete de la fatalit6, et se
demandant, dans sa perception tragique de la faiblesse humaine, quand il plairait au ciel et a l'eau
d'apaiser leurs pouvoirs mysterieux.
' Il y avait la une diversion qui ramenait les esprits
a la simplicit6, A la bonne foi, et les coeurs a la concorde,

-

159-

a la fraternit6, dans la communaut6 de la defense
g6nrale. Ce fleuve qui, hier, passait tranquille, comme a
travers Byzance occup6e de ses disputes, de ses thbses,
de ses vanitts, de ses plaisirs, a trouvi sur ses rives,
quand irrit6, tumultueux, il les a menac6es, un Paris
actif, vaillant, humain, digne de la France. Pendant
qu'on essayait, ici, 6nergiquement, de conjurer le p&ril,
on s'attendrissait, la, devant tant de douleurs, tant de
misres, et on s'empressait de les soulager. I1y a eu un
adirirable e1an de gna&ositi universelle. C'tait une
superbe et douce 6mulation de tous les braves gens,
dans toutes les classes et dans tous les partis, oublieux,
Dieu merci, de leurs divisions; un incomparable d6vouement des soldats, des marins, des agents et de leurs
chefs; un zele et une charitA infatigables des 6veques
et du cerg. La a Croix Rouge a, si heureusement devenue une des puissances de la bienfaisance frangaise; le
syndicat de la presse et les joumaux, A 1'envi l'un de
l'autre; la pr6fecture de police et celle de la Seine;
mille administrations, mille comit6s; et, pour l'honneur
de notre temps, 1'6tranger avec ses souverains, ses gouvernements, ses parlements, ses municipalites, ont
recueilli des millions. A c6tOdu spectacle terrible, c'tait
le spectacle consolant et, ce semble, le spectacle instructif. • -

Auguste BOUCHER, le Correspondant, Io fev.

Par suite d'un automne tres pluvieux, la terre, saturee
d'eau, n'6tait plus apte a absorber les pluies qui tombaient ou l'eau qui s'6coulait, plus abondante, des montagnes. La vall&e de la Seine, habituellement si fertile
et si riante, allait devenir le th6itre d'un desastre; les
affluents de la Seine : la Marne, I'Oise, I'Yonne, grossis-

saient en meme temps.
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Le vendredi 21 janvier, les journaux disaient : la crue
de la Seine inquiite Paris. Le 22, ils crivaient : la
Seine deborde. Le 23, le 24, le 25 : 1'inondation s'eend,
et il pleut toujours.
Bient6t !'eau envahit les rues de la Lapitale, de chaqup
c6te de la Seine. Et, pendant que, dans la banlieue, les
usines qui envoient dans Paris 1'6lectricit6 pour la force
motrice et l'6clairage 6taient submergees et cessaient de

fonctionner, dans la capitale les grandes administrations
group6es au long des bords du fleuve 6taient en partie
paralysdes : le Journal oficiel cessa un instant de
paraitre, la Chambre des deputes itait cern6e par les

eaux, le palais du ministAre des affaires ktrangeres 6tait
en partie expose a Fl'croulement. Paris n'6tait pas seal
atteint, mais, dans cette ville oh la vie est si intense, le
desarroi subit et inevitable prit inmmdiatement l'aspect
d'un desastre lorsque moyens de transport, 6clairage,
tout fit defaut en mnme temps. Voici quelques details.

La cote normale de la hauteur des eaux est, au pont
de la Tournelle, non loin de Notre-Dame de Paris, en
cette saison, de I m. 66; bient6t, le fleuve monta a trois
metres, a quatre metres, a cinq; le dimanche 23, I'eau
etait a 6 m. 32; le lundi 24,

a cinq heures du soir, a

6 m. 65. A Paris et autour de Paris, on avait i d6plorer
d'immenses pertes mat6rielles, la mort de nombreuses
victimes (Cosmos).

Heureusement, des nombreux ponts de la ville, battus
par les eaux et par les 6paves qui venaient frapper
leurs arches, pas un ne broncha. En plusieurs endroits,
l'eau contenue entre les parapets des quais roulait plus
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haut que les passants qui la consid6raient : pas un de
ces parapets de pierre ne c6da. En quelques endroits sewlement, au Cours-la-Reine et au quai Debilly ot, pour
des raisons d'esthitique, les parapets 6taient moins
elevs. l'eau passa par-dessus. Dans 1'ensemble, c'est par
des voies souterraines que l'eau produisit ses ravages.
L'une des lignes du M6tropolitain qui passe sous la
ville, la ligne a Nord-Sud * encore en construction,
avait des issues sur le fleuve pour y faire passer les
mat&riaux provenant du creusement souterrain; le feuve
s'engouffra dans ce canal et remonta loin dans la ville,
jaillissant par la bouche des 6gouts. D'autre part, plusieurs de nos lecteurs ont parcouru en chemin de fer
6lectrique le tunnel qui relie la gare d'Austerlitz a la
gare du quai d'Orsay, au ceur de Paris, en longeant la
Seine; ils ont pu remarquer les fenetres ou ,, regards *
qui, dans ce tunnel, ouvrent sur la Seine et donnent
de Fair et du jour. L'eau atteignit ces regards beants
et s'y engouffra; elle d6passa sur la ligne des Invalides a
Versailles, le mur qui protege la voie en contre-bas du
fleuve, de sorte que ces voies et trois gares de chemin de
fer devinrent comme des lacs profonds, par I'envahissement des eaux.
Dans la rue de l'Universit6, dans la rue Saint-Dominique, dans la rue de Lille, sur la rive gauche, dans une
partie de la rue du Bac et de la rue des Saints-Peres, on
ne circulait plus qu'en bateau; de xnEme dans nombre
de rues de la rive droite. Un journal que nous avons
sous les yeux 6crivait Ie 28 janvier : a La circulation
se fait dans des barques dans plus de cinquante rues
de Paris. •

Dans la banlieue et le long du cours de la Seine,
cc fut un spectacle plus lamentable encore. De 1'im-
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mense nappe d'eau qui couvrait la campagne 6mergeaient des maisons, soit isolCes, soit par rues tout
enti&es, d'oi il avait fallu fuir en hate, parfois au
milieu de la nuit, abandonnant aux ravages de 1'eau et
la maison parfois prate A s'icrouler, et les meubles, et
le petit avoir, souvent seule fortune des infortunes qui
s'enfuyaient.
Ayant eu l'occasion de suivre le cours de la Seine
jusque dans le departement de !'Eure, nous avons vu
cet etrange spectacle de navires qui semblaient disperses
dans la campagne. C'&tait aupres des Andelys, ville
que longe la Seine; on ne discernait plus dans la vaste
nappe d'eau ce qui constituait le fleuve; les peniches qui
remontaient la Seine, pour porter a Paris leurs marchandises, avaient d6 s'arrkter, car l'l66vation des eaux ne
permettait plus de passer sous les ponts : par groupes,
elles avaient jet6 l'ancre et comme, autour d'elles, 6mergeaient les arbres des terrains inond6s, on avait un fantastique spectacle : on eft dit une flotte 6garie au milieu
des forats. H1las ! les maisons et l'eglise de la partie
basse de la ville 6taient envahies par les eaux et, le
dimanche, il fallut se refugier dans une chapelle plac6e
sur un terrain plus 6leve pour y c6l6brer les offices religieux.

II y eut des scenes tragiques et douloureuses. Un
journal du 28 janvier 6crivait :
Un penible incident de la crue est celui auquel nous avous
assiste hier, a Neuilly. Dans lune des petites rues aboutissant h la Seine, et oi 1'eau monte jusqu'g la moitie environ des
rez-de-chaussee, une personne etait deced6e depuis quatre
jours. On avait du la garder dans la maison mortuaire, dans
1'espoir d'un retrait des eaux, qui eft permis de c6lebrer les
funerailles.
En desespoir de cause, il a fallu, hier matin, descendre le
cercueil par la fenktre et le mettre dans une barque, qui le
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trarnporta jusqu'au corbillard, stationn6 dans une rue voisine,
encore epargnee par I'inondation. La famille, en vetements de
deuil, suivait avec les couronnes dans d'autres barques.
Sous le ciel charg6 de neige, devant la vaste 6tendue bourbeuse de I'eau, avec les r6verberes allumds - car, depuis trois
jours, on n'a pu les 6teindre - qui ajoutaient leur note lugubre
I la disolation du decor, ce spectacle etait profondement poignant.
I1 y eut aussi des scenes touchantes. On avait fait
venir des ports de guerre, Cherbourg, Rochefort, des
marins de 1'Etat et des canots lgers appels, du nom
de 1'inventeur, c canots berthons j. Ces marins se
devouerent avec un entrain admirable. Its racontaient
avec humour les circonstances os ils etaient intervenus :
cc- Oh ! disait l'un d'eux, habitud aux tempetes de 1'Ocean,
ce n'6tait pas tres dur ! L'eau etait un peu froide, mais ce qui
est dr6le, c'est les femmes qui criaient comme si l'eau passait
sur les toits.
c Seulement, ce qui vous faisait plaisir, ajoutait-il, c'est
qu'elles prdfdraient monter dans nos (c berthons ,, plut6t que
d'aller avec les mariniers, c rapport sans doute qu'elles avaient
plus confiance n. Et cela le flattait.
Un autre, le gabier breveti Saint-Saulieu, place Maubert,
se jeta a 1'eau et sauva deux personnes sur le point de se
noyer. Un autre, Totavin, sauva a lui seul, sur ses epaules,
1'eau lui arrivant a la poitrine, seize personnes !
Un autre enfin, le quartier-maitre Lefur, a raconti aussi le
sauvetage qu'il fit de cinq jeunes enfants abandonnes dans
une maison, et que leur mere dplorde, n'ayant pu regagner
sa demeure, itait venue le supplier de secourir.
Par la fenatre, en brisant les carreaux, il pendtra dans i'appartement. Les enfants 6taient la, couches, hurlant de peur.
Alors, bravement, il commenga h les habiller les uns aprbs les
autres et I les descendre dans son embarcation. Comme il ne
savait de quelle maniere transporter le dernier qui n'avait pas
un an, il prit un panier a provisions et improvisa un berceau.
Eh bien, ce sauvetage lui avait fait plaisir, disait-il, parce
qu'il croyait ktre chez lui a habiller ses enfants. - Le Matin,
3 fVvrier.

A c6tO et au-dessus de ces scenes touchantes, il y en

-

164 -

eut d'autres dont la grandeur m•ite qtue la mrmoire en
soit conservie. Tel est ce trait :
Le 22 janvier, i huit heures et demie du soir, une formidable masse d'eau s'abattait sur Juvigny, ensevelissant presque
subitement e b6tail, les maisons, les champs, tout ce qui faisait la richesse et la prospiritE de ce petit pays.
Que faire ?...
Affol~s, certains habitants proposerent un moyen de rendre
moins irreparable le desastre en facilitant l'ecoulement des
eaux. II suffisait de faire une troude dans la digue du canal,
an-dessous de Juvigny, dont le sol, formant cuvette, devait
contenir pres de six millions de mktres cubes d'eau. Ainsi, lks
eauxs a'chappexaient de l'autre cBtd du mont de Vraux. Out,
mais... jusqu'oi s'etendraient-elles ? Une telle masse d'eau,
s'ecoulant de la cuvette de Juvigny en un torrent impdtueux,
devait fatalement amener la perte de treis antres communes :
Vraux, Aigny et Conde.
Angoissant dilemme : ou se resigner au disastre, le conte-

nir, le garder pour soi tout seul ; ou s'en liberer aux dipens
des villages voisins.
Le maire de Juvigny, M. Goujard, n'hesita pas. 11 sut s'elever au-dessus de 1'interet particulier de ses administrts, les
exherter a se sacrifier 4 l'int6ret general, enfin vaincre la
resistance de plusieurs : la digue ne fut pas perce.
La commune de Juvigny, stoique et resignee, assista k sa
propre ruine. Mais les autres d.aient sauv-es.
Le journal qui a racontd ce beau fait, conclut avec.raisoa :
a Est-il une plus belle comprdhension du devoir, do divouemeat social ?._ Et cela. ne doit-il pas valeir . ces bumbles
heros notre plus pure et plus profonde admiration ?...
L'Eweil dnmacratique,ao fevrier 9ro.

***

Le spectacle fut souvent, on le voit, terrible; grice

& Dien, il n'y eut d'afiolement nulle part.
Les autorites civiles et les autorits religieuses se
port&ret avec empressemieat aux endroits oii leur pr&sence leur parut le plus utile, pour relever les ames et
pour encourager le d6vouement. Le president de la
R6publique, les ministres, le pr6fet de la Seine visitirent en baxque ou en voiture les localit&s sinistres-
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L'archevtque de Paris, les 6veques, notamment ceux de
Versailles et d'Evreux, dont les dioceses furent le plus
iprouv6s, porterent aussi A leurs diocesains, avec empressement, leurs encouragements et de premiers secours;
partout, ils furent accueillis avec respect et avec reconnaissance, ainsi que les pretres des paroisses.
Qu'il nous suffise, par exemple, de citer la visite faite
par I'archeveque de Paris, Mgr Amette, a la commune
d'Issy, qui est contigue a la capitale Voici a pen pros
le r6cit de la Semaine religieuse de Paris :
Pr•vena de la venue de P'archevpque, le cure de la paroisse
en avait, A son tour, intorm6 le maize d'Issy et la mnmicipalite avec qui, d&s le dibut du fliau, il s'ttait toujours parfaitement entendu pour une commune action. Ce fut a cette
action combinke que les sisistres durent de pouvoir etre secourus immrdiatement et le plus efficacement possible.
M. le maire d'Issy, apprenant la venue prochaine de Farcheveque, en timoigna son contentement a M. le Cur€. Aussi,
en arrivant a Issy, I'archeveque voulut-il gagner d'abord la
mairie avant toute autre visite. Recu par M. le maire et par
plusieurs conseillers municipaux, Mgr Amette dit qu'il avait
voula, en venant personnellement h Issy, donner une preuve
de sa sympathie pour la population si eprouvue. Le maire
ripondit en exprimant sa reconnaissance pour le divouement
avec lequel Te clerge, les Communaut6s religieuses et en particulier fe Grand Siminaire, s'6taient imis & la municipalit6

pour porter secours aux victimesMgr I'archeveque visita ators les priacipaux groupements
qui pretaient leur concours en faveur des sinistres.

I serait trop long d'enummrer tous les concours genereux
qui facilitirent, a Issy, ces prompts secours. Le Grand-56minaire, par exemple, s'engagea a nourrir, sur tin bon signi de
la mairie, plus de 0oo sinistrus,. pendant qu'on s'y occupait
encore de faire la cuisine pour un grand nombre d'autres. Le

lyc6e Michelet avait mis
120

a la

disposition de la municipalitE

fournitures de literie, et distribuait, chaque jour,

too

repas,

matin et soir. Grice a tous ces concours, les autres groupements de simstres n'eurent pas trop a souffrir, on leurs souffrances, du moins, furent toujowrs adoucies dans la mesure
du possible.
Mgr r'archevaque apprend tous ces d6tails en se rendant a
'hospice des Petits-Menages, oi l'inondation a fait aussi de

grands ravages. M. le Directeur de 1'Assistance publique, qui

s'y trouvait,
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viat saluer 1'archevcque et . lui exprimer ses

remerciements pour les services que le Siminaire a rendus en
faisant, deputs huiz jours, la cuisine pour les I 80o personnes
de ce grand etablissement. Conduit alors par M. 1'Econome,
Mgr Amette visite quelques salles, puis gagne l'ancien couvent des Seuurs Blanches ; et enfin, vers cinq heures, il ter-

mine cette longue visite en entrant quelques instants au GrandSeminaire.
*

Asnieres, Bois-Colombes, Clichy, furent le th6itre de
semblables desastres et aussi de semblables devouements. A Gentilly, oi se trouve la maison de campagne

des Lazaristes, la ville ne fut pas inondee, mais on eut

a recueillir des sinistr6s de la commune voisine, Ivry.
Les habitants de Gentilly, d&s qu'on leur fit appel,
s'offrirent et accueillirent dans leurs demeures les sinis-

tris d'Ivry. Aussit6t que M. Fiat, Superieur gednral, en
fut inform6, il envoya un des pretres de notre procure
de Paris, M. Hertault, pour informer M. le maire de
Gentilly que nous mettions notre maison de Gentilly a
sa disposition, pour y loger des sinistr6s. Celui-ci s'en
montra reconnaissant; il vint, avec le missionnaire qui
lui avait &t6envoy6, et, accompagne d'un autre membre
de la municipalitY, il visita la maison, examina la disposition des locaux, afin de juger combien on y pourrait recevoir de personnes. II annonga qu'il y enverrait
les victimes du d6sastre qu'on dirigerait sur Gentilly.
La crue du fleuve cessa 5 ce moment, et la commune de
Gentilly n'eut pas a hospitaliser de nouvelles victimes
de 1'inondation.
Parfois, comme a Ivry, on vit, dans des sentiments
communs d'empressement et de devouement, le cure
catholique et le maire socialiste se prodiguer pour procurer des encouragements et des secours aux sinistres.
Les associations de toute nature ont ete animnes d'une
6
mulation commune et honorable, celle de procurer le
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plus promptement possible, et le plus abondamment
qu'on le pouvait, tous les secours necessaires. On peut
dire qu'elles y ont reussi.
II. -

LES FILLES DE LA CHARITE.

Nous tenant a une vue g6nerale, nous n'avons pas mentionn6 jusqu'ici dans notre r&cit ce qui se rapporte particulierement a la Communaut6 des Filles de la Charit6
de Saint-Vincent-de-Paul. Elles ont eu leur large part
de l'6preuve; elles se sont aussi fait largement la place
du courage et du d6vouement, a Paris, dans la banlieue de la capitale et dans les departements voisins.
On en jugera par les fragments que nous allons citer
des lettres adress6es par elles a la maison-mere de leur
cor-munaute.
PARIS ET LA BANLIEUE.
Paris, paroisse Saint-Gervais, 30, rue Geoffroy-Lasnier;
3 fUvrier 191o.

Quelle semaine d'angoisses, ma tres honor6e Mere
Vendredi, 1'eau montait, toujours menaqante, et, pardessous, remplissait toutes les caves du bas de notre
rue. Sur le quai de la Seine, un 6gout crevait, la chauss6e s'affaissait, I'eau filtrait a travers notre haut parapet, examine A tout instant par une commission d'ing6nieurs. Une sentinelle y veillait nuit et jour pour donner
I'alarme. Notre quai formait. cuvette; si une seule pierre
glissait, c'6tait, en cinq minutes, un accident terrible !
Les pauvres que nous hospitalisons 6taient 6pouvant6s;
nous tAchions de leur rendre courage.
A quatre heures, je suis appel6e au bureau de bienfaisance, oii l'on me donne pain, vttements, bons, etc.,
pour les sinistr&s qui nous arrivent d'Ivry, d'A!fortville, de Vitry, etc. Je demande au rapporteur ce qu'on
C'est tenrifiant, me dit-il, pas de
dit a la mairie :
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bachcts en ce moment, pas de sauveteurs, ils sont pris
ailleurs; pas de t~elphone ! Et si notre parapet cede
sous la pression de I'eau, c'est par centaines que les habitants se noieront dans la rue et sur le quai de I'H6telde-Ville. A six heures, M. le cure se preoccupe, avec la
mairie, des moyens de sauvetage. Notre maison, placee
plus haut dans la rue, peut hospitaliser. Nous pr6parons
des lits et cherchons des radeaux. A huit heures, M. le
cure, tres alarme du peril, veut que j'envoie la nuit meme
nos enfants a la colonie de vacances, et elles partent,
par une pluie battante, avec nos deux plus jeunes Soeurs,
bien genereuses, pour rejoindre le chemin de fer du
Nord a travers les dangers.
Ce fut une nuit d'angoisses. Mais quelle reconnaissance a Dieu, .e lendemain matin 1 Le parapet n'a pas
cid, I'eau est stationnaire; puis, elle d4croit, le peril
est conjur6.
Nous n'hospitalisons que dix sinistris, mais, au fourneau, il en vient de deux a trois cents tous les jours,
sans compter les pauvres du quartier, qui sont aussi
dans la misere par le ch6mage.
De huit heures du matin a une heure et demie, puis
de quatre heures a six heures et demie, nous distribuons
soupes et portions chaudes, avec un mot d'encouragement a ces infortunrs. Ce sont de braves ouvriers; pour
la plupart, ils n'ont jamais tendu la main, et je ne veux
pas qu'ils la tendent. Nos Seeurs s'appliquent a prevenir, autant qu'on le peut, leurs besoins. Pauvres gens !
ils manquent de tout; heurcusement, nous recevons au
jour le jour linge, vetements, etc., pour des distributions
Deux baptkmes, trois premieres communions, un
manage sont acquis ici, et nous en aurons d'autres. On
revient au bon Dieu.
A l'instant, M: le maire et son adjoint sont venus
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visiter r6fectoires, cuisine et salle de travail. Ils ont dit
an mot d'encouragement partout, et ils ont exprine
toutes leurs felicitations pour le concours apporte par les
Sceurs. a Nous n'avons fait que notre devoir, Messieurs,
leur ai-je dit, nous ne sommes 14 que pour soulager les
infortunes. '
J'ai cru bien faire en vous donnant ces details, ma
Mere, ne pouvant aller vers vous.
Sceur StN9CHAL.
Paris, 26, place Jeanne-d'Arc; 24 janvier 191o.

Notre pauvre quartier subit durement les d6sastres
de l'inondation. M. le cure vient de me demander si
nous pourrions recueillir des sinistr6s, la nuit 11 a sa
disposition une immense salle de cat6chisme qu'il vient
de faire construire, et inauguree en novembre dernier,
oi ii pourra recevoir un grand nombre de victimes. Au
besoin, nous pourrions abriter dans nos preaux femmes
ou flles.
Sweur HARDY.
Paroisse Notre-Dame

de Paris, rue. des Ursins;
29 janvier 19o0.

Que je vous remercie, ma tres honoree Mere, de nous
avoir envoy6 ma Soeur Officiare et ma Sceur Chesnelong !
Elles nous ont apport6, avec un g6nereux secours pour
les pauvres, de pr6cieuses paroles de consolation. Notre
situation est bien triste; mais pouvons-nous nous
plaindre, puisque nous avons encore la possibilit6 de
soulager plus malheureux que nous !
La position de 1'ile de la Cite au centre de Paris, entre
les deux bras de la Seine, rend le nombre des submerges
tres consid&rable Toute la journke, hier, nos Sceurs sont
allkes, en s'aidant de barques et de passerelles, visiter
les vieillards et les infirmes et leur porter des provi-
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sions Grace a vous, ma tres honore Mere, elles ont pu,
dans la soiree, etre plus g6ndreuses, et, de cela ercore,
je vous remercie bien filialement.
Hier, aussit6t aprbs le d6part de ma Sceur Officiere,
j'ai requ la visite de deux architectes de la ville, envoyis
par M. le pr6fet de police. Ils m'ont certifi6 la solidit6
de la maison, mais leur avis, tout diffrent an sujet du
parti que nous devions prendre, m'a rendue tn peu perplexe : Pun conseillait notre ddpart immediat, sans
voir, cependant, d'autre danger que celni d'etre bloques
pendant huit ou quinze jours; I'autre insistait pour nous
dissuader de partir; moi, j'tais de l'avis da dernier :
une Fille de la Charite doit rester au poste jusqu'au bout.
Cependant, ne voulant pas encourir la responsabiliti de
la vie de mes compagnes et de quelques enfants que
je n'ai pu renvoyer dans leurs families, j'ai pris I'avis
de M. l'archipr&tre. Sans h6siter, il m'a dit que nous
pou.vions rester. Je lui ai demand6 l'autorisation de
donner asile a ceux qui se trouveraient sans gite; malheureusement, personne ne veut venir chez nous, tout
le monde a peur que la maison tombe ou que 1'eau nous
envahisse completement a Nous ne serions pas en sireti
chez vous s, me dit-on. C'est 1i ma plus grande peine;
j'aurais tant voulu recevoir dans nos classes bon nombre
de malheureux !
Soeur BESSON.
NEUILLY-SUR-SEINE.
NEUILL.Y-SUR-SEINE, ville aujourd'hui de 37 oo habitants,
est contigue a Paris, aupres du Bois de Boulogne, sur les bords
de la Seine.
Neuilly, rue des Poissonniers, ii; le 30 janvier 19go.

Hier au soir, nous avons requ quatre-vingt-une personnes, qui sont venues souper et coucher. Ce matin,-
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cent trois sont venues d6jeuner. Nous avons fait de
grandes marmites de soupe. Ces pauvres gens sont
affawr6s; heureusement, on est venu A notre aide, entre
autres, M. le maire et les conseillers municipaux. La
Providence nous secourt de tout 6t6. Je la remercie.
Que je suis hemeuse d'&tre Filie de la Charit6 !
Sceur GODILLOT
x" fcvrier x19o.

Ncus sommes toujours avec nos inond6s. Ces pauvres
gens ne peuvent guere rentrer chez eux; nous en avons
requ plus de cent vingt, que nous avons nourris et log6s.
Heureusement, les families riches nous ont envoy6 du
pain, de la viande, des legumes, que nous faisons parvenir a ceux qui n'ont pu venir a la maison. II nous en
arrive de partout
Que c'est triste de voir cette misere ! On nous a amene
une petite fille qui a a peine deux ans; elle s'est trouvee
s'parde de sa mere dans leur fuite pr6cipite. Je la
garde jusqu'a ce que sa mere soit retrouv&e.
Sceur GODILLOT.
Neuilly, Orphelinat Quennessen; 25 janvier 1910.

Notre maison, voisine de la Seine, menace d'etre inond6e; notre cave est pleine d'eau, qui risque d'envahir
la cuisine et le rez-de-chauss6e. J'ai 6crit a la mairie, les
pompiers sont venus ce matin et trouvent inutile de
chercher a lutter contre 1'eau, qui envahit tout notre
quartier, car on n'arrive chez nous qu'en barque. Nous
travaillons depuis hier a nous garantir, et depuis ce
matin a trois heures, nous faisons la chaine, comme
quand il y a l'incendie, pour empcher 1'eau d'entrer
dans la cuisine. Je fais d6m6nager toutes les provisions,
et le plus possible du rez-de-chauss6e, qui sera inhabitable ce soir. Dieu merci, les courages sont a la hau-
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teur de la peine. Cela, pourtant, ne suffit pas; it ne s'agit
pas de nous seulement, ce serait pen; ce sont nos pauvres
enfants qu'il faut mettre
l'abri avant tout.
M. le suprieur du coll6ge ecclisiastique serait, je
crois, dispos6 a me donner l'hospitaiit6 pour nos garoonnets; il a des dortoirs et un r6fectoire que, volontiers, le cas 6ch&~at, il mettrait a ma disposition. Je me
propose d'accepter et de placer, avec eux, deux sousmaitresses srieuses qui les surveilleraient la nuit et les
acconpagneraient en classe.
J'ai, Dieu merci, des provisions de conserve pour plusieurs jours pour nous, qui resterons ici, car je resterai
tant qu'il y aura un enfant.
Pour nos fillettes, une demoiselle de pension est venue
hier m'offrir de prendre nos plus petites; mais aujourd'hui, elle aussi, a 1'eau chez elle. II me sera plus aise
de garder nos fille au premier etage, &tant donn6 que
j'ai quelques provisions, et je fais cuire, depuis hier,
force Ilgumes.
Je me propose done d'envoyer nos garqonnets an collge, quitte a y envoyer en barque une Sceur, une ou
deux fois le jour, pour les repas.
Sceur PICRON.
NANTERRE.
NANTERRF,, autrefois village, est aujourd'hui une ville de
14 c0o habitants, du departement de la Seine, a 15 kilomttres
a l'ouest de Paris. C'est la patrie de sainte Genevieve. I1 y
a une maison des Filles de la Charitd ; la Sceur Superieure
a 6crit ce qui suit :
Nanterre, le 28 janvier ig9o.

II y a trois jours, M. le cure venait nous demander de
vouloir bien nous charger de priparer et de distribner
la nourriture aux inondes de Nanterre, qui sont au
nombre de sept cents. La chose pressait, j'ai acceptS, ma
tres honoree Mere, pr6sumant bien votre autorisation.
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C'est pres de quinze cents repas, soupe, 16gumes, viande,
vin, que nous distribuons tous les jours.
Ces pauvres gens, que l'inondation a chassis de chez
eux, la plupart d'une faqon subite et imprivue, sont
recueillis dans les appartements libres de la ville, et n'ont
pu sauver ni leurs meubles, ni leurs vetements. La vue
de ces petites habitations, construites par ces pauvres
gens au prix de tant d'industrie, d'&conomie et de
fatigue, et qui n'6mergent de cet immense lac que par
leur miserable toit est un spectacle navrant... et l'envahissement augmente d'heure en heure.
Seur DUCHATEAU.
PUTEAUX.
PUTEAux, sur la rive gauche de la Seine, a in kilombtres
de Paris, sur la route de Paris h Versailles. 14 ooo habitants.
Puteaux, 29 janvier 910o.

Quelques lignes seulement, pour vous tranquilliser, ma
tres honor6e Mere. Notre maison m&erge a la fagon
d'une ile; elle est tout inondee aussi A l'intiieur. J'ai
fait faire des passerelles dans les cours, pour arriver
aux diff6rents offices, et des troukes dans quelques murs,
aux itages du premier, pour aboutir dans les dortoirs
des enfants sans passer par le bas.
Les Sceurs charg6es de la visite des pauvres vont en
bateau dans les rues, pour les malades press6s, ainsi
que nos Soeurs de Suresnes pour les leurs. Je vous avoue,
ma trks honor&e Mere, qu'on croit rever en voyant ces

choses : il y a une rivire navigable sous nos fenatres !
Nous ne manquons, jusqu'ici, de rien; nos fournisseurs sont on ne peut plus complaisants. Ils viennent en
bateau nous porter les provisions, autant qu'il nous en
faut, car ils sont touches de voir que nous gardons tant
d'enfants a notre charge, dans cette circonstance.
Notre seule peine, c'est de ne pouvoir soulager tant
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de families qui errent de ca et de la, et qu'on ne peut
atteindre.
J'ai mis notre immeuble de Saint-Germain a la disposition des Petites Senurs de 1'Assomption, pour y recueillir quelques-unes des familles pauvres qu'elles visitent,
qua out df quitter leurs maisonnettes chancelantes.

Smur BOURGUIGNON.

DEPARTEMENTS
AUBE. -

DIENVILLE.

DI-NVILLE, commune du d&partement de 1'Aube (Champagne). Petite ville agreabiement situde au pied d'une colline

baign6e .par i'Aube, riviere qui est l'un des affluents de la.

Seine. Population, 90o habitants.
Dienville, le 25 janvier 191o.
Quelles nuits et quelles journ6es, depuis le 19 janver ! Pluie torrentielle, vent a d&raciner les arbres,
foudre, rien ne manque pour ouvrir les yeux a qui n'aurait pas su encore reconnaitre la puissance de Dieu.
Dans la nuit du 19 au 20, I'eau mugissante augmentait toujours, tenant tout le monde en &veil. A une
heure et demie, un grand coup de sonnette a notre porte
nous avertit que 1'eau envahit la rue. Nous descendimes
en hite, pour d6menager le rez-de-chauss6e, oh se trouve
la chapelle. La sainte Reserve qui se trouve dans le
tabernacle, surtout m'inquiktait; nous fimes un pont
avec des bancs, et M. le cur6, venu sur un chariot dont
le cheval avait de l'eau jusqu'au poitrail, put la mettre
en suret6 dans une petite chambre ornbe de notre mieux,
malgr6 les circonstances. Nous nous sentimes, des lors,
plus tranquilles. La nuit du 20 au a2 fut terrible : le
mugissement des eaux circulant au-dessous de -nous,
entre les portes, uni au bruit du vent, itait effrayant-
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Enfm, le samedi 22, dans l'apres-midi, l'eau commenga a se retirer. Le dimanche matin, ds la premiere
heure, nous puimes enlever la vase, haute de vingt aentiwmtres dans la chapelle, et, a dix heures, M. le cure c6l-,
bra la sainte messe.
Vous vous demandez, ma tres honoree Mere, de quoi
nous avons vicu pendant ces quatre jours, avec nos
enfants. Nos bons Dienvillois y ont pourvu, et nous
avons pu constater combien la population nous est attachbe. Ce sont les ouvriers, avec les employbs du ch&teau, qui ont organis6 le sauvetage. Chaque famille
fournissait des provisions. Deux hommes en barque nous
appcrtaient soupe chaude et autres vivres, que les
femmes avaient assaisonn6s de leur mieux; ces braves
gens n'arrivaient jusqu'Dnous qu'en barque, et au moyen
d'une 6chelle. Le vendredi, je les priai de ne pas revenir le soir, car ils nous faisaient mal A voir, luttant
contre le courant si imp6tueux. Mais ils nous repondaient : a Laissez-nous faire v; et, le soir, ils nous
appc.rtirent des ceufs cuits, tout chauds, pour les quarante-deux personnes de la maison. Mais a quel prix t
Le courant effroyable form6 an coin de la chapelle
poussa leur barque a contresens, 1'entrainant sur la
riviere, et nous les perdions de vue. Ils furent obligMs
de sauter hors de la barque et de la tirer a force de
bras, I'eau leur arrivait au cou. Le samedi, meme
devouement, mais le cheval fut remis au chariot, ce qui
offrait moins de danger.
II n'est pas jusqu'aux enfants de Marie de Brienne
qui n'aient voulu prendre part a cet assaut de charitt
Elles devaient avoir an petit gofiter a l'occasion du
mariage d'une de leurs compagnes, elles en ont fait le
sacrifice pour nous en destiner le prix.
Sceur Not.
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SEINE-ET-MARNE. -

NEMOURS.

NEMOURS, ville du ddpartement de
17 kilometres au sud de Fontainebleau.

Seine-et-Marne, I
Nemours est situi

dans une vallee entouree de collines et de rochers, d'oi descendent de nombreux ruisseaux qui se perdent dans le Loing.
Cette ville est entour6e par le canal du Loing et par la riviere
de ce nom. Population, 5 ooo habitants.
Nemours, orphelinat; vendredi a2 janvier

Vos filles

de Nemours, ma trbs

g19o.

honor6e Mere,

renaissent a l'esp6rance, apres une journ&e et une nuit

pass&es dans de cruelles angoisses. Une crue de la
riviere (le Loing) est survenue tres rapidement. Chacun
s'est hite de faire ce qui 6tait possible pour sauvegarder
l'indispensable. C'6tait un spectacle navrant, dont je ne
puis donner de d6tails exacts. Nous esp&rons qu'il y
aura peu de victimes, nous ne le saurons que dans la
journe; je tiens seulement a vous dire, ma tres honorde
Mere, que nos Sceurs se sont montries bien calmes et
courageuses, et pr&tes a tout pour sauver les chercs
enfants qui nous sont confi6es.
A I'exception d'une seule, toutes les mamans ont pu
venir chercher leurs b6b6s

a la creche. J'avais pris mes

precautions hier si, comme on !'avait annonce, le clairon
devait avertir de fuir : une ferme situ6e sur la colline
devait recevoir provisoirement tout le monde. Mais la
bonne Providence a eu pitie de nous.
Le jardin n'est qu'une riviere, les sous-sols sont pleins
jusqu'au plafond; plus de cuisine, de d6pense, de r6fectoires; I'eau montait avec une rapidite effrayante, deja
sept marches de l'escalier 6taient inondees; de nouveau,
a chaque marche encore libre (trois) nous posons une
m6daille; 1'eau n'a pas monte plus haut, il 6tait onze
heures et demie. Depuis minuit, I'eau a diminud d'un
mktre environ. II me tarde de voir arriver le jour, pour
savoir s'il sera possible de traverser la ville pour aller
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voir nos ch&res Soeurs de I'hospice. Que de fois ma
pens6e s'est report6e vers elles ! Leurs salles de malades
sont au rez-de-chauss6e, elles ont dfi avoir bien du mal
aussi.
Je ne cachetterai cette lettre qu'a la derniere minute,
je serai si consol6e de pouvoir vous donner de bonnes
nouvelles de nos Sceurs de l'hospice si une voiture peut
m'y conduire, car je doute fort que la ville soit suffisamment d6gag6e...
Six heures et demie. - Un gendarme arrive dans
notre quartier, r6quisitionner tous les tombereaux pour
porter les vivres en ville; je vais en profiter pour aller
voir nos Sceurs. II m'assure qu'elles ne manquent de
rien, pour elles et pour leurs malades, la ville, naturellement, s'occupe tout d'abord de 1'hospice. Les boulangers sont alls faire leur pain en dehors de Nemours.
En attendant, je vais partager avec elles; j'ai encore,
d'hier, dix pains. Si le bon Maitre 6tait lI, il ferait la
multiplication des cinq pains, nous avons la confiance
qu'll la fera a sa maniere.
Onze heures. - J'arrive de I'hospice, nos Soeurs ne
manquent de rien, toutes sont bien. Les malades ont pu
etre port6s dans un couloir du deuxieme itage, I'eau
n'6tant entr6e que trois heures plus tard. Et aujourd'hui, elles en sont debarrasses, tandis que nous sommes
encore dans 1'eau.
Je suis bien pr6occup6e pour nos pauvres Sceurs de
Souppes, et pas moyen d'aller a leur aide, la route pour
y aller est devenue une mer ! Que le boy Maitre les
prenne en pitie !...
Sceur DUTILLEUL.
P.-S. - Malgre tout mon d6sir de vous envoyer ces
lignes, personne ne peut aller jusqu'Z la gare; le pont
du canal est endommag-, et le chemin de fer ne cir-
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. cule plus. Je me demande si, a Paris, vous ktes en assurance ?
.S D.
Nemours, h6pital; Ie 23 janvier 1.1o.

Nous n'avons qu'a remercier Dieu, puisqu'il n'y a ici,
SNemours, ni catastrophe, ni accident grave a dplorer; mais quelle misere pour les pauvres ! quel disastre
pour les petits commercants !
A l'heure oi0je vous 6cris, il y a encore des rues oh
l'on ne peut circuler qu'en bateau ! L'eau s'est l1eve,
en certains endroits, a un metre cinquante. Tout notre
rez-de-chaussee a 6t6 completement envahi. Heureusement, nous nous 6tions mises en mesure, des le commenoement de la crue : tous les lits des malades et des vicillard. avaient 6t6 transportes aux 6tages sup&rieurs.
Nous avons monte 6galement toutes les provisions,
charbon, etc., et install6 des lits de camp en pr6vision
des bless6s, malades on pauvres sans asile qu'on ne
manquerait pas de nous amener, trop heureuses de powvoir rendre quelques services. Nous n'avons pas seui
la fatigue, je vous assure ! et nous avons trouv6 un tel
devouement autour de nous, soit dans tout le personnel
de l'h6pital, soit dans la ville, que nous en avons bmni
le bon Dieu.
Gendarmes et pompiers se succderent pendant ces
jours, soit dans de hauts chariots, soit en bateaux, pour
nous apporter des vivres, qu'ils nous faisaient passer
par les fenetres du premier 6tage. Avant que l'eau soit
completement mont6e, nous avons eu la consolation de
pouvoir recueillir dans les rues de pauvres femmes et
des enfants sur le point de se noyer!
M le maire est venu hier nous remercier. Oh ! c'6tait
bien inutile. Nous ne pensions, nous, qu'a remercier le
bon Dieu; mais enfin, nous avons accepf6 ce t6moi-
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gnage de reconnaissance pour notre chbre Communaeaut
On a bien raison de dire que le danger resserre encore
les liens de la famille et de 1'affectioa. Nots itions
mutuelkement tres inquietes les utes des autres, avec nos
cheres- Soeurs de lorphelinat, et nous avons 6th bien
heureuses de pouvoir nous prter secours.
Saur FOURNEREAF.
LA GENEVRAYE.
LA. GENavAYE, commune du departement de Seine-et-Maxne,
A 13 kilometres au sud de Fontainebleau. Population, 400 habiitants.
La Genevraye, par Montigny-sur-Loipg;
Ie 23 janvier 191o.

Ma Soeur Dutilleul m'a fait demander de vous rassurer;. ii n'y a eu, dans aucune de nos deux maisons,
aucum accident regrettable. Mais 1'ophelinat a 4t& plus
malcren6 que l'h6pital; les sons-sols, oa se trouvent coisine et r6fectoire des enfants, celui-ci de plain-pied avec
le jardin bord6 par la riviere, 6taient envahis, et Feau
montait jusqu'aux fen&tres du rez-de-chauss6e, formant
premier t age de ce c6t&
Hier, j'ai pu envoyer notre voiture, pour les provisions, et pour prendre des nouvelles de nos pauvres
Sceurs; elles 6taient occupies a enlever I'eau de leur
cuisine, leur Sceur superieure en t&te; toutes etaient bien
fatigu6es d'un travail aussi p6nible, joint a la frayeur
des jours pr&6cdents. Comme je regrette de n'avoir pu
leur faire donner un coup de main; mais la crue est
venue si vite, nous cernant de tous c6t6s ! Et puis, nous
sommies A huit kilometres.
Pour nous, ma tres honoree Mre, nous sommes
'abri, mais notre retour de Paris n'a pas eu lieu sans
inquietude. NQus avons dui coucher dans un h6tel de
Montigny, une mer immense s6parait La Genevraye de
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ce petit bourg et sur tous les points. Le lendemain, vendredi, nous diimes faire route par un autre village oi
le courant, disait-on, &tait moins rapide. Un homme
ccurageux nous passa a l'autre bord, dans une petite
barque qu'il manceuvrait avec peine, a 1'aide d'une
grande perche, lui servant en m&r e temps a sonder. 11
disait : a Si nous rencontrons un arbre, nous sommes
perdus ! Maais la sainte Vierge nous a gard&es et, apres
une demi-heure de traversee, nous d6barquions heureusement; une heure de marche encore, et nous 6tions chez
nous, pour tranquilliser Soeurs et enfants, qui ne vivaient
plus
Soeur SCORNAUX.
SOUPPES.
SOUPPES, commune du d6partement de Seine-et-Marne, A
89 kilomitres au sud-est de Paris. Population, 3400 habitants.
Station du chemin de fer Paris-Lyon-Mjditerranee.
Souppes, le 7 fivrier 1910.

Vous avez peut-tre appris que notre petite ville a
6t6 cruellement 6prouv6e par les inondations du Loing
et de la Cl6ry. La place de 1'Eglise, une des principales
rues et un village qui se trouve au pied de la colline oil
est batie notre maison sont restes pendant quatre jours
ensevelis sous trois metres d'eau. Les pauvres habitants
ont dit percer des trous dans le plafond, pour se sauver
par la toiture.
En pr6sence de ce d6sastre, ma trbs honor6e Mere, je
suis allee offrir a M. le maire des lits et un abri pour
ses administr6s qui n'auraient pas de gite pour la nuit
Le soir, les gendarmes nous amenaient toutes ces pauvres
families sinistries; nous avions jusqu'a des petits b~bbs
de deux mois, c'6tait navrant.
M. le maire et les conseillers municipaux sont venus
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plusieurs fois visiter nos r6fugiis et nous ont apport6
des secours.
Le comit6 de la E Croix Rouge z a ouvert, dans notre
asile, un fourneau qui fonctionne depuis huit jours;
nous distribuons, A chaque repas, pros de trois cents portions. Comme toutes nos Soeurs ont plus d'ouvrage
qu'elles ne peuvent en faire, en raison de leur sant6 si
delicate, je me suis constitue cuisiniere et j'iprouve une
v6ritable consolation, ma tres honor6e Mere, de me trouver en rapports directs avec les pauvres, parmi lesquels
je retrouve mes anciennes filles que j'ai 6levies; en soignant leurs corps, j'espere arriver a faire un peu de bien
A leur Ames.
En face de notre maison, nous avons un petit Messine : une montagne vient de glisser dans le canal du
Loing, entrainant dans sa chute cinq maisons; sept personnes ont 6t6 trouvies mortes sous les d6combres, et
cinq ont 6t6 retir6es avec de graves blessures. Les arbres
sont rest6s plant6s dans le canal, qui est obstru6. La
navigation est interrompue, on pr6tend qu'il va falloir
longtemps pour deblayer les d6combres. Vous jugez, ma
tres honoree Mere, de la panique qui regne dans notre
contree. Fasse le ciel que ces malheurs ramenent un peu
les Ames a Dieu !
Malgr6 ces d6sastres, nous avons bien pri6 pour la
chere maison-mere et pour toutes les maisons de nos
Soeurs qui ont &t6 6prouv6es par le tenible fl6au, et surtout pour les pauvres qui vont se trouver dans la misere
la plus profonde.
Seeur BERCHE.
SEINE-ET-OISE. -

BELLEVUE.

BELLEVUE. Cette localite, qui fait partie de la commune de
Meudon, dans le depar:ement.de Seine-et-Oise, est situde dans
une des positions les plus agreables sur la rive gauche de la
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Seine, entre Paris et Versailles. Station du chemin de fer.
Population, 60o habitants.
Bellevue, le 3x janvier g19o.

Votre bonne lettre est venue me rappeler que j'aurais
di vous tenir moi-mrEme au courant de la triste situation de notre Bas-Meudon. Nous sommes absorbees par
les secours . donner a nos pauvres inond6s.
Avec 1'approbation de M. le cur6, en nous entendant

avec la directrice de l'&cole libre, qu'il a pri6e de recevoir, dans notre ancien local, un groupe de pauvres
families, nous avons pu, des le premier jour, en nournr
un certain nombre, puis nous occuper d'en caser d'autres
dans diff6rentes maisons, tout en pourvoyant a leur
nourriture et a leur habillement. De plus, un m6nage et
quelques enfants ont etd recueillis dans Ie bUtiment de
la creche et a l'orphelinat.
Vendredi soir, M. le maire est venu nous remercier,
et samedi, nous avons eu la visite de notre 6vNque,
Mgr Gibier, qui parcourt en ce moment son diocese de
Versailles, pour encourager les familles 6prouvees.
Je crois pouvoir vous assurer, ma tres honoree Mere,
que nos Soeurs mettent tout le divouement possible pour
faire, en cette p6nible circonstance, le bien qu'il nous est
encore permis de faire.
Soeur GROSGURIN.
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.
VILLEN'EWE-SAINT-GEORGES, commune du departement de
Seine-et-Oise ; jolie petite ville sur la rive droite de la Seine,
5I kilometres au sud-est de Paris.
au confluent de I'Yerre,
Le chemin de fer de Paris-Lyon-MJditerranie y a une station
et une gare de triage des marchandises. Population, 8 ooo habitants.
Villeneuve-Saint-Georges, Triage; le 26 janvier g19o.

Avez-vous recu la dep&che que je vous ai adress&e
hier ? Je puis en douter. Aussi, un employ6 se risquant
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k aller A Paris pour nows approvisionner, moitie en
barque, moiti6 en chemin de fer, j'en profite pour vous
dire un pen notre situation et pour vous demander des
prieres, aif que Diem axrite les eaux, avant qu'eues ne
submergent notre ilie car nous sammes absolument dans
une ile.
Nous n'avons rien 1 craindre personnellement, mais
c'est pour nos r6fugi6s qu'il nous faut craindre. Nous
avons• une centaine de personnes, hommes, femume et
enfants, et il en arrive toujours; de phis, cinquante soldats, zouaves et soldats du genie, qui s'occupent des
sauvetages et de 1'approvisionnement, car il faut nourrir
tout ce monde. La Providence nous aide, c'est visible.
Mais c'est la crue de l'eau que je crains, au cas oil elle
gagnerait les murs du r6fectoire des ouvriers, car ils ne
sont pas solides comme 1est notre maison; et alors, oi
mettrions-nous tout ce monde ? Excusez mon 6criture,
j'ecris a la lueur d'un bout de bougie (le gaz a disparu),
et l'ot m'appelle A chaque instant
Priez pour nous, ma trbs honoree Mere.
Sceur GUILLEMINE.
Villeneuve-Saint-Georges,

Triage; le 4 fv-rier 1910.

Je viens vous remercier de votre si bonne lettre, que
je viens de recevoir, et vous donner de nos nouvelles,
non pas bonnes, mais un peu moins mauvaises. Les communications postales s'am6liorent un pen, puisque votre
lettre n'a mis que quatre jours A venir de Paris (le trajet
est de vingt-cinq minutes en temps ordinaire), et comme,
demain, quelques trains seront reorganis6s, j'espere que
celle-ci ne sera pas si longtemps a vous parvenir.
La Seine d6croit lentement, tres lentement. Nous
sommes encore, en partie, entour6es d'eau; on peut,
cependant, aborder ici sans barque. Mais quelles
affrcuses ruines apparaissent !
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Mgr 1'ev&que de Versailles est venu avant-hier soir,
il m'a dit que de tout son diocese certainement Triage etait
un des endroits les plus 6prouv6s. 1I m'a laiss6 une g6nereuse offrande pour parer aux premieres necessites, mais
apres? La Compagnie du P.-L.-M. fera certainement
beaucoup pour ses employes, mais ce beaucoup sera
bien pen pour chacun. Et, k c6te de ceux-l, il y a des
habitants a Triage, tout petits commerqants absolument ruin6s, puis des pauvres honteux, qui ne demanderont rien a personne et qu'il nous faudra pr6venir. Priez
pour nous.
Soeur GUILLEMINE-

YONNE. Sens,

ecole

SENS.

Saint-Maurice; Ic 28 janvier 191o.

Veuillez me pardonner mon retard involontaire k
venir vous apprendre 'es tristes evnements qui se sont
passes ici depuis dix jours.
Notre maison est, vous le savez, ma Mere, situee dans
File d'Yonne, c'est-a-dire entour6e d'un c6te par la
vraie riviere de l'Yonne et, de 1'autre, par la fausse
riviere; aussi, nous avons a redouter les inondations. J'en
ai vu beaucoup durant les quarante-quatre anndes pass&es
a Sens; ndanmoins, aucune n'a &titerrible comme celle qui
vient d'avoir lieu. Elle a commenc6 surtout le mercredi
19 janvier, jour ou nos malheureux voisins ont commenc at d6emnager; quelques rares maisons ayant un
premier 6tage, ces 6tages furent bient6t envahis par plusieurs familles riunies; 1'eau montait, au rez-de-chauss6e, a une hauteur de un a deux metres. Notre maison,
habitue par la Communaute, a eu un mrtre d'eau. Dieu,
dans sa bontA, a preserve nos classes et l'orphelinat,
qui sont dans une situation plus 6lev6e; nous nous Y
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somrces toutes r6fugiees. Des hommes devouis, montbs
sur des barques, nous procuraient, ainsi qu'aux autres
habitants, les vivres necessaires, pain, etc.; nous avions
des legumes.
Les nuits, surtout, 6taient lugubres, le bruit de l'eau
furieuse, se heurtant contre les arches des ponts, 6tait
effrayant. Les pompiers, les gendarmes, les militaires,
gardaient sev&rement 1'entr6e de ces ponts, defendant,
m&me aux pi6tons, de les traverser; on craignait que
l'un d'eux vint i s'6crouler. Les journ6es du samedi 22
et du dimanche 23 furent pleines d'angoisses; elles se
passirent 6galement, pour nous, sans messe ni communion, mais notre Sauveur et Marie Immacule furent
souvent invoqus. Je les suppliai avec larmes, pour nos
pauvres et pour nous, car 1'eau affleurait les classes et,
suivant le cours ordinaire des choses, elle devait y pintrer dans la nuit Le matin du lundi, la main du Seigneur I'avait arret6e sur le seuiL Que d'actions de
grices suivirent ce bienfait !...
Le m&me jour, a la tomb6e de la nuit, le tocsin se fait
entendre. Nous croyons a un incendie, mais des cris
affreux nous arrivent : a L'ile est menac6e, il faut partir ! * Le tumulte est affreux. En quelques minutes, il
faut r6unir seeurs et orphelines et aller, au plus vite,
demander l'hospitalit6 aux religieuses du Bon Pasteur,
dont la charitt a notre 6gard ne peut s'exprimer; elles
s'estimaient heureuses de nous rendre, disaient-elles un
peu des services que nos soeurs de Messine avaient rendus aux leurs. Les malheureux habitants furent recueillis dans les locaux des CEuvres catholiques.
Maintenant, nous sommes rentries, ma Mere. D•eu
soit beni ! L'eau, bien grande encore, s'est un peu retiree;
mais nos pauvres voisins ne peuvent pinetrer dans leurs
demeures, a cause de 1'humidit6. Leur misere est affreuse,
les lits et les autres meatbles gisent dans-la vase; je leur

viens en aide autant que Dieu me le permet. J'ose recourir a votre charit6, ma Mere.
Sear GUILLOT.
III. -

LES SECOURS.

Des les premieres heures du fleaa, les initiatives pmvees ont multiplid, a c6t6 des initiatives officielles, ks
inepuisables ressources de leurs forces secourables. On
a ccnstat;, et les feuilles publiques ont redit au jour
le jcur, ce que fut la vaillance, souvent hoique, des
milliers de sauveteurs volontaires, le courage tanquailk
et habituel des agents, l'infatigable belle humeur des
soldats et des maxins, mobilis6s et surmenis, comme en
des jours de siege.
Mais il ne suffisait pas de sauver toute une popalation de la catastrophe. I1 fallait aussi la nouriir, la
v6tir, la reconforter, la remettre en 6tat de reprendre,
une fois le fl6au passe, le cours de la vie normaile. Et
c'est alors que, de toutes parts, se sont improvises des
abris, se sont ouverts des foyers, ont afflu6 des vtements, des combustibles, du pain, de I'argent.
Les souverains, y compris le pape, envoyerent leurs
souscriptions, ainsi que les grandes associations des
diverses nations et les villes de France qui n'ataient pas
atteintes par le flau. Tous ces secours furent utilisis
aussit6t, avec une promptitude et une intelligence a
laquelle il est juste de rendre hommage.
Voici ce qu'a fait le gouvernement :
II demanda, des le d6but, au Parlement de voter an
secours de deux millions d'abord, pour les nacessit6s
immediates.
II demanda ensuite vingt millions, et la creation
d'une caisse de cr6dit de cent millions, que la Banque
de France s'engagea a avancer.
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Pour les premiers fonds provenant soit des fonds
vot6s par le Parlement, soit des souscriptions volontaires, its farent employbs avec promptitude et de la
meilleure manire, c'est-a-dire en secours en nature.
* On s'est abstenu, dans les premiers jours, sur la
demande mmne des maires, de proc6der a des distributions d'argent qui, souvent, ne profitent qu'aux professionnels .de Ia mendicit6. On a estimi que ce qui s'imposait avant tout, c'tait d'assurer des asiles aux pauvres
gens chass6s de leur demeure, de les recueillir, eux el
leurs enfants, de leur procurer des boissons chaudes,
des aliments chauds, des couvertures, du linge, des vktements. C'est a quoi-ont tendu les premiers secours. x
On se trouvait, en outre, en pr6sence d'ouvriers qui
subissaient un ch6mage dont la durwe ne peut ýtreencore d6terminde; en face de m6nages qui ont 6ti chass6s par l'eau des maisons qu'ils habitaient; leurs habitations ont 6t6 d6vast6es, et les objets mobiliers qui les
garnissaient ont &t6 d6truits ou mis hors d'usage. II faut
donner a ces sinistr6s les secours en argent qui leur
sont indispensables pour leur subsistance pendant le
ch6mage forc6, pour la reconstitution de leur foyer.
Cest a cet emploi que sont destin6s les vingt millions
qui furent vot6s ensuite. Ils seront donnis, et recevront
une double affectation : secourir le chomage et reconstitue: un mobilier familial.
De plus, il y avait des petits industriels, des petits
agriculteurs, dont les moyens de travail ont &et aniantis.
Il n'est pas possible de songer pour eux a une indemnit6 en argent : ce qu'il leur faut, c'est un large credit,
de longue dur6e, et a un taux d'inter&t infime, afin qu'ils
puissent reconstituer leur commerce, leur industrie, leur
culture. C'est en leur faveur qu'a &6t cr66e la caisse de
cr6dit de cent millions, avanc6s, sans int6r&ts, par la
Banqcue de France.
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De cette caisse de credit, il sera fait deux parts :
l'une, des trois quarts, a pr6ter aux petits commergants
et industriels, a concurrence des sommes pouvant
atteindre, pour chacun d'eux, un maximum de trois
mille francs; I'autre, de 25 millions, destinie aux proprietaires, pour la r6paration ou la reconstitution de leurs
immeubles.
Nous avons donne ces details parce qu'ils indiquent
ce qui peut 6tre fait, sagement semble-t-il, dans des
malheurs publics. L'Etat n'y doit pas pritendre au
r6le de Providence universelle, faisart disparaitre a
lui seul les cons6quences d'un d6sastre; mais il doit
preter son concours en encourageant et en aidant, dans
la mesure du possible, chacun de ceux qui ont souffert
un dommage, a r6parer leurs pertes et a se refaire une
situation. Les mesures que nous avons mentionnkes nous
paraissent aptes a obtenir, dans la mesure du possible,
le but a atteindre.

Nous terminerons le r6cit qu'on vient de lire par ces
religieuses considerations.
( Les eveques gouvernant les dioceses situes dans le
bassin fluvial de !a Seine eurent encore, plus que les
autres, la douloureuse occasion de faire entendre les
appels a la charit6, pour secourir de si nombreuses
miseres, et leurs accents religieux. pour fortifier les
coeurs et animer tous les courages : a Plusieurs regions
£ de notre diocese, ecrivait Mgr Dadolle, 6v&que de
* Dijon, telles que la plaine, le ChAtillonnais, 1'arriere£ c6te, out subi leur trop large part des d6sastreuses
a inondations. Pouvons-nous prevoir mnme quel sera,
I pour les populations 6 prouves, le lendemain des
4
ruines deji accomplies ? * Mg'* Dadolle rappelait
alors qu'il y a un an environ, c'6taient les terres loin-
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taines du midi de 1'Italie qui s'effondraient dans
le cataclysme d'un tremblement de terre, et qu'a
I'appel des 6veques de France repondit une magnifique offrande en faveur des sinistr6s de Messine et de la Calabre. Aujourd'hui, nous avons
participel
la charit6 de nos freres au nom de la foi,
au nom d'une solidarit6 patriotique et chretienne. Car il
importe, selon Mgr Dadolle, que l'on se souvienne que
la solidarite est d'origine chr6tienne, et qu'avant 1'Evangile nul n'avait song6 a dire pratiquement le mot de
saint Paul : a Qui est-ce qui souffre, sans que je compatisse ? b Et nous n'avons pas le droit de laisser tomber
dans I'oubli ce merite de notre divine foi, qui a &t6
d'unir les hommes dans l'efficace fraternit6 sons la
paternit6 du Pere celeste. - Semnaine religieuse de Paris
A. M.

DEPARTS DE MISSIONNAIRES
On lit dans les Missions catholiques, numero du
tembre r909 :

o1sep-

Se sont embarques :
A Saint-Nazaire, le 9 juillet, pour 1'Equateur,
MM. Bret (Lyon), Carrera Victor (Equateur), Ortiz
Antoine (Equateur), Villavicencio Charles (Equateur),
Van Bussel Frangois (Hollande);
A La Pallice, pour le Brsil, le 15 aotit, Bros Leon
(Rcdez), Peyr6 Leon (Bayonne), Onclin Pierre (Rotterdam) et Sarneel Pierre (Hollande);
Et pour la Chine, MM. Hubrecht Alphonse (Cambrai), Tiberghien Emile (Cambrai), Fleury Louis (La
Chaux-de-Fonds, Suisse), Estampe Pierre (Rodez),
Verdini Humbert (Plaisance, Italie), Zigenhorn CIment (Hollande), Smet Th6ophile (Hollande), Roussez
Emile (Nord), Boisard Frangois (Maine-et-Loire);
A Marseille, le 21 aofit, pour Madagascar-Sud,
MM Huguet Lucien (Longwy, Nancy), Gracia Michel

(Bayonne);
Et pour la Perse, MM. Saint-Germain Paul (Belgique), Clarys Antoine (Hollande) et le frere Broutin
Lon, coadjuteur (Cambrai).
Tous ces missionnaires appartiennent a la congr6gation des Lazaristes.
SOUVENIR A UNE FILLE DE CHARITE
LA SCEUR MARIE BOSSAN.
Les Missionnaires et les Sceurs qui partent pour les pays
lointains savcnt quel pricieux concours ils trouvent aI' u Ofice
des Missions n, chez les Filles de la Charit6, rue du Bac, 140.
Leur souvenir reconnaissant accueillera, nous n'en doutons
pas, avec un vif inteirt auquel ils joindront une priere, les
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lignes suivantes consacries k la respectable Seur Marie Bossan, dkc'dee recemment, et qui se devoua si longtemps I
F a Office des Missions ».

L'offioe des Missions n'tait qu'i son commencement
lorsque la Saeur Marie Bossan fut appel6e a en faire
partie, et nous rappellerons ici comment elle y a colla-

bore.
Apses sa prise d'habit, la Soeur Bossan resta a la maison-m.re, a Paris, et elle fut destin&e aux Missions,

pour etre- la devou&e collaboratrice de la Sceur Cailhe.
A cette 6poque (1852), cet office faisait partie de celui
du secretariat; on ne s'y occupait guere que de l'orga-

nisation des departs, de la correspondance avec les missionnaires; mais M. Etienne, touch6 de compassion de

voir les missionnaires parfois si peu pourvus des choses
les plus n&cessaires pour de si longs voyages, en confra

avec Ia Saeur Cailhe qui, avec son intelligence et son
d6vouement bien connus, entra dans les vues de
M. Etienne.
En raison de 1'accroissement que devait prendre cet
office, et du maniement mat6riel qu'il occasionnait, il
fut ditach6 di secretariat et, jusqu'A la mort de la Sceur
Cailhe, il fut sous son enti&re direction, sanctionn6e par
la Sceur iconome. Ce n'est qu'en 1871, apres sa mort,
que cet office fut reuni a l'conomat.
La Soeur Demaude et la Scur Bossan furent de puissants auxiliaires de la Soeur Cailhe. La Sceur Bossan
avait toujours desir6 I'6tranger, et elle trouvait ala maison-mere les moyens de satisfaire cette ambition en
travaillant avec ardeur, et de tout son coeur, pour ceux et
celles qui partaient en missions.
Au d6but, on organisa une reserve de lingerie. Le premier emplacement choisi fut le dessous d'escalier vis-,vis la porte du. cabinet de M. le Directeur; puis, dans
une chambre, aupres de la coupole de la chapelle ;
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ensuite, dans la piece qui est maintenant affect6e au
bureau des 6coles, et enfin -au premier 6tage du
numero 136 de la rue du Bac, a proximiti du magasin
des Missions.
C'est la Soeur Bossan qui veillait a ce que, pomu chaque
missionnaire, fut pr6pare, au depart, tout ce qu'il lui
fallait, et sa charit6 ing6nieuse savait glisser dans les
malles a des surprises

,.

Que rien ne manquit 6tait sa

proccupation de tous les instants. Elle faisait toutes
choses avec soin, mais, avec quel recueillement'eile prparait les chapelles de voyage ! C'6tait pour elIe un
bonheur inappr&ciable, et son grand age 1'ayant oblig6e
de laisser a ses compagnes 1 initiative de plusieurs
autres choses, elle voulut garder encore ce privilege.
Et qui pourrait dire sa douleur le jour auquel elle
oublia de mettre la pierre sacrie dans une de ces chapelles ! Elle pria, elle promit des messes aux ames du
purgatoire, elle passa une nuit sans sommeil, dans une
inquietude qui ne fut calm6e que lorsqu'elle apprit, par
d6p&che, qu'une maison de Filles de Charite, au port
d'embarquement, avait pu fournir ce precieux objet aux
missionnaires partants.
Quelques mois seulement avant sa mort, elle taillait
encore elle-meme les aubes, le linge d'autel qu'elle faisait confectionner, et Dieu sait avec quel soin des
d6tails : c'6taient des choses saintes i
Aux premiers d6parts des Seers qui eurent lieu, la
Commanaut6 ne se contentait pas de les faire accompagner a-x gares de Paris seulement; c'est jusqu'au bateau
a vapeur qu'on les conduisait, et la chere Seur Bossan,
a qui cette faveur fut accord&e plusieurs fois, racontait
avec enthousiasme ces voyages, ces embarquements bbnis
par la sainte messe c616bree a bord du navire, au matin
da d6part, toutes choses qui lui avaient laiss6 de si
douces impressions.
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A mesure que la Conmunaut4 envoya plus de Sceurs
a 1'6tranger, 1'office des Missions s'organisa pour servir
d'interm6diaire aux 6tablissements doutre-mer pour
leurs divers achats. La Sceur Bossan 6tait charg6e des
emballages, et qui pourrait dire avec quelle intelligeate
bont6 les trous des caisses 6taient bouch6s par mille
petits riens, gracieux presents qui faisaient, a leur arriv6e, le bonheur des destinataires. D j. avanc6e en age,
elle faisait encore les pes6es, la r6partition de chaque
emballage, marquait les caisses, veillait aux exp6ditions
avec la plus grande sollicitude; et il 6tait touchant de
voir avec quelle humilit6 elle acceptait les cons6quences
des petits oublis qui se glissent, in6vitablement, dans
la manipulation d'un si grand nombre de choses.
C'est ainsi qu'elle v6cut et travailla sans relAche dans
cet office des Missions, sous le regard de Dieu, avec une
invariable 6galit6 de ferveur et de d6vouement Dans
I'humilit6 et l'obscurit6, elle a su cacher des goits artistiques distingu6s, un talent remarquable pour la peinture, et c'est a peine si, de temps a autre, qn a obtenu
d'elle l'aveu que le sacrifice qu'elle avait fait de son art
en entrant en communaut6 avait &6t un de ceux qui lui
avaient coft6 davantage.
Puissent ces quelques lignes provoquer pour elle an
souvenir au saint autel.
Soeur TERRIS, conome.

SYNDICATS PROFESSIONNELS FEMININS
DE LA RUE DE L'ABBAYE, 5, A PARIS.
Nous avons expose precedemment dans les Annales l'organisation

et le but de ces syndicats feminins auxquels la communaut6 des
Filles de la Charit& porte un particulier intdrat (Annales, annie xg98,
page 224). Aussi nous publions volontiers le compte rendu suivant
oil l'on peut trouver d'utiles indications.

SEANCE
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INTERSYNDICALE

DU 23 JANVIER

1910

Le dimanche 23 janvier, les repr6sentantes des cinq
syndicats professionnels et de leurs principales sections se reunissaient au siege social, pour la lecture de
leurs rapports de l'ann6e 1909.
Les amis les plus d6voubs des syndicats, venus nombreux, t6moignaient, par la bienveillante attention pret6e
a cette lecture, de l'int&ret profond qu'ils portent aux
associations professionnelles. Remarque dans l'assistance : M"" Goyau-F6lix-Faure, vice-pr6sidente de
l'Association des syndicats professionnels, Corbin, de
Contenson, Caubert de Cliry, Achille Fould, Charles
Milcent, Mu" Poucet; MM. Henri Lorin, Louis Milcent,
de Contenson, Raoul Jay, M. le comte de Mun s'est fait
excuser, en exprimant, une fois de plus, la grande sympathie qu'il porte aux syndicats f6minins M" la comtesse Jean de Castellane est retenue dans le Midi par
la convalescence de M. de Castellane, mais sa pense est
parmi nots, nous le savons, et notre reconnaissance en
est grande.
Le rapport du Syndicat des institutrices privies, lu
par M" Decaux, constate que les institutrices sont au
nombre de 935; que leur secretariat a r6alis6 212 placements en 1909; que les cours du jeudi ont &6t suivis
par Io6 syndiques. Aux diffjrents examens professionnels, le syndicat a obtenu 17 certificats d'aptitude pidagogique, 1 brevets suplrieurs et 9 brevets 616mentaires
Les institutrices demandent que plus d'6galith soit
6tablie dans le traitement des directrices d'6coles, que
les adjointes soient mieux r6tribu6es et puissent esperer
un avancement base sur 1'acquisition des grades, sur

l'anciennet6 et le m6rite.
Tr&s respectueusement, le syndicat exprime le voeu

-

195-

que le choix des adjointes soit conserve aux directrices,
qu'il n'y ait pas de changement fix6 d'6cole a &cole, et
que les institutrices libres ne soient pas disqualifi6es
quand elles se marient. Le rapport attire l'attention sur
la situation des institutrices dans les pensionnats ou les
6coles oiu elles sont internes, regrettant que, parfois, la
somme allou6e pour la nourriture soit insuffisante et le
travail trop constant
La part prise au Congrbs de la Fedration des Syndicats de l'enseignement libre par les d6l6gu6es da
syndicat, et les succes obtenus a 1'Exposition de SaintEtienne sont signal&
M"* Couronne, pr6sidente du Syndicat des dames
employees, donne ensuite lecture d'un tres interessant
rapport Nous y relevons que les employees y sont au
nombre de I 730 et ont fait 359 placements; que les
commissions sont fort actives, notamment celle des
cours professionnels qui vient d'instituer un examen de
frangais, pour les jeunes filles, avant leur admission au
cours de st6nographie, et pr6pare l'institution d'un certifica d'6tudes commerciales. La commission de la cooperation a distribu6 684 fr. 65 d'escomptes, corresponjussi
a
dant i 17 ooo francs d'achats. Le syndicat a r
faire entrer sa secr6taire, M" Del6tang, dans la commission departementale du travail des femmes et des
jeunes filles. Sur I'initiative de la F6deration des syndicats de l'enseignement libre, il a present6 au Congres
de Saint-Etienne un rapport sur l'orientation des cours
suprieurs primaires vers l'enseignement commercial et
industriel et sur le a pr6apprentissage -.
Les employ6es r6clament : la coutume de la £ semaine
anglaise a qui, seule, pourra assurer l'application de la
loi sur le repos hebdomadaire et la fixation du repos
du dimanche; 3'interdiction de l'installation des
bureaux dans les sous-sols; la diminution des heures
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de travail des caissieres de cafes et de restaurants; une
reglementation des rendus, dans les grands magasins,
qui n'enlive pas, en cas d'Echange, la a guelte 2 a la
premiere vendeuse. Elles demandent aux catholiques de
s'atstenir d'achats et de commandes le dimanche, dans
les magasins ouverts, afin de demontrer aux commerýants la possibilite d'une fermeture g6n6rale.
M" ' Beckmans, pr6sidente du Syndicat des ouvrikres
de l'kabillement, commence son rapport par un remerc'ewtiet tres profondiment senti et tris delicatement
exprimi a M. le comte de Mun pour le d6p6t de son
projet de loi sur le salaire minimum des femmes. Elle
anncnce que le syndicat compte 650 membres et f6licite les jeunes filles de leur assiduit6 aux cours professionnels de coupe et aux cours de francais du soir,
apres leur laborieuse journ6e. Elle aussi preconise le priapprentissage, permettant a la jeune fille d'etre
a debrouill6e ' et mise en 6tat de choisir en connaissance de cause entre les diff6rentes professions feminines, dans 1'ann6e qui suit sa sortie de 1'&cole. Les
ouvrinres de l'habillement souhaitent que la loi sur les
veill6es soit partout appliquee, et que les ouvrieres ne
se fassent pas complices des ruses par lesquelles les
patronnes trompent parfois l'inspection du travail. Le
syndicat rclame aussi, pour les jeunes filles de la banlieue, qui prennent les trains du matin et du soir, des
wagons r6serves oi elles puissent &chapper aux voisinage. gtnants ou dangereux.
Le rapport du Syndicat Le Minage, lu par Mu" Brivelet, r6clame centre les veillees, trop longues quelquefois, impos6es aux personnes de service,. et demande
qu'il soit d6fendu que les portes des chambres da
sixieme 6tage puissent &tre ouvertes par une m&me clef.
Le Syndicat des gardes-malades,dont le porte-parole
est M"' Grare, forme le vceu que ses adhrentes puissent
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suivre les cours professionnels fond6s a la Glaciere.
Les rapports les plus int&ressants des sections syndicales furent ceux de la rue Caulaincourt, de la rue de
la Tour-d'Auvergne, de la rue des Bernardins, de la
rue d'Hauteville, de Plaisance (rue de Vanves). Dans
cette derniere section, les employ6es ont prosp&6, et
leur rapport fait voir quel intr&&t elles apportent a la
discussion des questions professionelles; les ouvrieres
expcsent en toute franchise les causes qui ont ralenti
leur developpement, et souhaitent de recevoir, du siege
social, une impulsion plus accentu6e.
Le rapport de la section de la mode, rue Chomel, est
plein de vie et d'intr&t. M"' Richard y expose la difficult6, pour l'apprentie modiste, d'acqu&rir le goat,
I'inspiration, ainsi que la dext&rit, manuelle qui fait de
sa profession un art veritable, sans passer par certains
ateliers dangereux pour la jeunesse. L'atelier de la rue
Choicel, v6ritable &cole des modes, ouvert aux syndiquies, leur assure, dans un milieu honnfte et sain, la
direction d'un professeur aussi exp&rimente que remarquablement dou.
Cette s6ance intersyndicale marque, depuis un an, des
progres remarquables de chacun des syndicats et, dans
les sections, une compr6hension plus complete des id6es
syndicales et des 6tudes professionnelles.
Avant de se s6parer, 1'assistanoe peut entendre la
parole autorisee et pleine de vie de Mu" Ponoet, fondatrice des syndicats f6minins de Grenoble et de Voiron,
qui oomptent plus de 2 ooo ouvrieres de la grande industrie
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Nous publions avec plaisir la lettre suivante, qui donne la physionomie d'un des interessants orphelinats diriges k Paris par les Filles
de la Charite.

Lettre de la Swur PRESSAC, Fille de la Charitk,
M. MILON, secretaire gineral de la Congregation
de la Mission, a Paris.

h

Maison de Charit6 de Saint-Augustin, 9, boulevard de Courcelles
k Paris; le xg janvier 1gro.

Puisque vous me demandez de vous dire un mot du
bien qui se r6alise dans notre ouvroir interne, je crois
pouvoir vous r6pondre que nous tachons d'honorer la
chariti de Notre-Seigneur, qui veut que 'on soit heureux a son service.
Nous avons essay6 de donner a nos cheres orphelines
toute la latitude possible dans leur situation, de stimuler le gout qu'elles dc.ivent avoir pour leur mitier de
lingeres, et de r6veiller le sentiment l6gitime de l'intr&t
mat6riel qu'elles doivent en retirer. Ceci leur crie une
petite responsabilit6 qui les relkve a leurs propres yeux
et les place au m&me rang que les jeunes filles qui travaillent dans les ateliers, leur en 6vitant seulement les
dangers. Pour cela, un petit reglement a kt6 mis en
vigueur, chacune l'a 6crit a la premiere page de son
livre de comptes, en voici la copie :
. Le travail doit itre consciencieux et soigne; on le
fait plus l6gerement et plus vite si la commande est
telle: mais, en gineral, I'ouvrikre intelligente et habile
prend le temps n&cessaire pour la perfection et le fini
de son travail : il est juste qu'on lui confie ce qui a plus
de valeur ct de difficult6.
La maitresse distribue l'ouvrage selon qu'elle le
juge convenable, et elle le confie a deux, trois ou plus
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d'ouvrieres, si elle le croit utile, quitte a partager le
gain en raison du travail de chacune.
a Chacune achete son fil et ses aiguilles, sauf pour
les travaux exceptionnels.
a La journee de couture commence des que les
m6nages sont entierement finis, c'est-a-dire ordinairement a huit heures et demie. On suit les reglements
habituels de l'ouvroir et on ne peut ni veiller, ni travailler en r6cr6ation, ni forcer le travail sans une permission sp6ciale de la Superieure de la maison.
* La maison 6tant surtout une maison de famille,
chacune doit tenir a honneur de contribuer au soin du
meilleur entretien. On retardera l'ouvrage, on le suspendra mnme entierement, pour les grands m6nages,
aider a des travaux communs tels que lavage, repassage,
aller an marchM onu la cuisine, porter de l'ouvrage en
ville on remplir toute autre obligation, au jugement des
maitresses.
a Chacune tiendra un compte exact du travail qu'elle
a fait, du prix de revient, des petites d6penses de fournitures qu'il lui a occasionnkes et qu'elle doit soustraire
du gain. Elle doit aussi calculer un tant par jour,
qu'elle laisse pour sa nourriture et son entretien. Ce
compte doit 6tre fait chaque samedi, c'est--dire le total
de ce qu'elle a gagni et de ce qu'elle a d6penss. L'excedent lui appartient et lui sera remis ala fin de chaque
mois.
a L'argent ainsi mis en reserve sera place a la caisse
d'6pargne, chaque fois que la somme des 6conomies

atteindra 50 ou 6o francs.
a On ne pourra en disposer autrement sans une autorisation spciale et tres motiv6e. 2
Tel est le petit reglement
Les resultats sont que l'ouvroir s'est peuple de jeunes
filles qui d6sirent y demeurer jusqu'd 21 ans, et plus
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encere, s'il est possible T e travail est tenu par des
mains ind6pendantes, qui Ic font parce qu'elles veulent
le faire, ii n'y a point de thche fixe, tant pis pour les
paresseuses. Leurs visages annoncent 1'entrain et la
gaiet6, le bon esprit est g6n&ral, les communions sont
beaucoup plus fr&quentes, et tout nous porte a croire que
c'est leur bonne conscience qui leur fait dire qu'elles
;ont au paradis des internats.
J'ai l'honneur, Monsieur, etc...
Sceur PRESSAC.

ESPAGNE
NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION EN ESPAGNE

Les principales p6riodes de l'histoire de la Congregation de la Mission en Espagne se groupent autour de
ces dates prindpales : o 1'6tablissement a Barcelone, et
la maison de Barcelone devenant centre provincial des
autres 6tablissements (dix-huitirme sidcle); 2° Madrid,
et le transfert de l'administration provinciale en cette
capitale, oi les missionnaires r1siderent successivement
dan-- les maisons de Barquillo, de la rue d'Osuna et,
aujourd'hui, du quartier de Chamberi (dix-neuviinme
siicle); 3° Enfin, vu la prosperite et I'accroissement du
nombre des maisons, la r6partition des maisons en deux
provinces : celle de Madrid et celle de Barcelone (vingtietme siecle).
Les notes historiques suivantes donnent principalement le rcit de la fondation des divers 6tablissements.
PREMItRE EPOQUE
L ESPAGNE; CENTRE PROVINCIAL

A BARCELONE

Des 1657, les 6veques d'Espagne avaient exprimn

a

PLAN DE MADRID
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saint Vincent lui-meme le disir d'avoir des missionnaires Leur voeu fut exauc6 en 17o4. Baroelone fut la
terre natale de la Congr6gation en Espagne.
Dans son Histoire de la Congregation de la Mission,
qui va jusqu'en 1721, M. Joseph Lacour ecrit ceci
(Annales, t 66, p. 571) : A la demande de l'6veque,
en 1704, on envoya des missionnaires a Barcelone
en Catalogne. Le nom de 1'6veque 6tait Salaz, ci-devant
religieux b6n6dictin et puis cardinal, nomm6 par 1'empereur Charles II, ayant embrass6 son parti avec chaleur, dans le temps qu'il disputait la couronne d'Espagne. *a A l'instance de deux des plus illustres de son
clerg6, - l'un 6tait M. de Pages, chanoine de la cathidrale, qui mourut quelque temps apres, - Mgr de Barcelone, dit M. Watel, ayant demand6 a Sa Sainteti des
pretres de notre Congr6gation, elle leur en envoya trois
avec deux freres; nous avons fait sup6rieur de cette
nouvelle maison M. Orsese, qui est Genois. Ils ont de6j
un petit s6minaire interne compos6 de deux ou trois
eccl6siastiques de bonne esp&ance et de deux laics;
M. Balcone, Milanais, en est le directeur, et le procureur
est M. Navarese, Espagnol, qui 6tait entr&. depuis environ dix ans dans la Compagnie, au s6minaire de Rome.
Ils s'exercent deja aux fonctions pour les retraites, le
s6minaire et les ordinations. * ls logeaient dans une
maison assez pros du palais oi Charles II tenait sa cour;
ce prince allait assez souvent dans leur petite 6glise, et
il a eu la occasion de connaitre la Mission, tandis qu'il
a fait son sejour a Barcelone.
a Le Pape voulut que ce nouvel 6tablissement, tout
comme les Missionnaires qu'il avait envoy6s &Avignon,
d6pendit de la province romaine et du visiteur d'Italie,
jusqu'd ce qu'il y eit un nombre suffisant de maisons en
Espagne, pour en faire une province particulibre. ,
La maison de Barcelone appartint a la province d'Ita-
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lie ou de Rome jusqu'en 1736, comme toutes les autres
maisons d'Espagne. Mais, en 1736, elles ont 6t6 toutes
rattach&es A celles de la Lombardie, province que
M. Watel avait formte en 1704, sur 1'avis de l'Assembl6e
gen&rale. (Circ. I, 241.) C'est en 1774 que fut forn.e

la province constitu6e par les maisons d'Espagne, ayant
son Visiteur provincial qui risidait A Barcelone.
Nous donnons d'abord ce qui concerne la maison ellem&me de Barcelone.
I. - BARCELONE, 1704.
(Annales, edit. espagnole,

99og, p. 65; traduct.).

Barcelone, en espagnol Barcelona, en latin Barcino,
grande cit6 d'Espagne (Catalogne), autrefois capitale
de la capitainerie gn&rale de la Catalogne, aujourd'hui
chef-lieu de la province de Barcelone, est une
ville de 273 ooo habitants et de 5ooo00
avec ses fanbourgs. C'est un port de mer sur la M&diterran6e, a l'embouchure du Llobregat, et a 500 kilometres au nord-est
de Madrid. Fond&e vers 230 avant J6sus-Christ, par
Hamilcar Barca, Barcelone appartint successivement
aux Carthaginois, aux Romains, aux Goths, aux Franqais, aux Arabes; elle fut prise par Philippe V, en 1714.
Ce que nous avons Aexposer ici, c'est comment, a Barcelone, fut etablie la premiere maison des prtres de la
Mission cr6e en Espagne.
Otigine. -

Le fondateur de cette maison fut le tres

vertueux pr&tre barcelonais D. Francisco Sent-Just y
Pages, qui fut chanoine d'Urgel, prieur de Santa Oliva,
enfin, membre de la Congr6gation de la Mission et archidiacre de la sainte 6glise cath6drale de Bar, dignit6 a
laquelle il fut elev6 par Sa Saintet6 le pape Clement XI,
en r6compense de son ilevouement pour introduire la
Congregation de la Mission dans la p6ninsule Ibrique.
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Voici l'occasion de cette fondation. Le nonce de Sa
Saintet6 ayant publiC, en i68o, un Bref du pape Innocent Xl qui prescrivait aux 6vques de ne donner, dor6navant, les saints ordres qu'i ceux qui auraient fait les
exercices spirituels dans quelque maison religieuse, ainsi
que cela se pratiquait dejh i Rome et en d'autres
endrcits, M. Sent-Just y Pages crut que, pour obtenir
desdits exercices les r6sultats que le Pape desirait, il
fallair un institut sp6cialement applique a cet emploi.
II consacra a cette entreprise toute son activit6 et tout
son zble, renoncant au canonicat d'Urgel et aux autres
dignit6s, et se r6servant uniquement le prieur6 de Santa
Oliva, afin de travailler a la r6alisation d'une ceuvre si
impcrtante.
M. Sent-Just y Pages avait aussi le desir ardent de voir
des pretres particulikrement appliques a 6vangeliser les
habitants des campagnes. Dans ce but, il acheta une
maison A Barcelone, afin de r6unir les ecclesiastiques
qui voudraient se joindre h lui pour ce ministere. Mais
dix-huit ans s'6coulerent sans qu'aucun pr&tre vint s'unir
a lui: son oeuvre devait se realiser par un moyen diff&rent.
Voici comment cela arriva. Le to aoCt 1697, Barcelone fut prise par le due de Vendome, gen6raI de
Louis XIV. Des troubles succ6derent. Comme on etait
pres de l'ann6e 1700, M Sent-Just partit pour Rome'
en pelerinage, afin de gagner le jubile. I quitta Barcelone le 17 septembre 1698, et, apres avoir visit6
diverses 6glises c6lkbres d'Espagne, de France et d'Italie, il arriva a Rome en octobre 1699; il y resta sept
mois, visitant avec beaucoup de ferveur tous les principaux sanctuaires.
II y avait pea de jours que M. Sent-Just 6tait a Rome
quand Don Benito Vadella, archidiacre de Besalu, lui
parla de la Congregation de la Mission et le conduisit
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A la maison de Montecitorio. Les missionnaires le
recurent avec 6gards; piusieurs fois, il y alla cel6brer
la messe et, informi du but et des fins de leur institut,
il rendit graces a Dieu d'avoir rencontr6 dans l'Eglise
une congregation qui s'employait pr&cisement au ministere qu'il aimait tant, et, sans rien dire aux missionnaires, il r6solut de travailler avec ardeur, A son retour
en Espagne, pour fonder une maison de leur congregation a Barcelone.
En effet, de retour en Espagne, M. Sent-Just mit la
main A l'oeuvre. Apres avoir obtenu la permission du
roi et surmont6 les grandes difficult6s que lui suscita
Mgr Benito Sala, 6v.que de Barcelone, A qui d6plaisaient les privilbges dont jouissent les Missionnaires, et
celles qui lui vinrent de la part du conseil de la ville,
M. Sent-Just vit enin ses d6sirs accomplis. I eut la consolation de voir arriver a Barcelone, le 8 juillet 1704,
MM. Dominique Orsese et Jean-Baptiste Balconi, Italiens, et Luis Narvaez, Espagnol, pr&tres de la Congregation de la Mission, qui venaient d'Italie, envoyes par
M. Lazare-Marie Figari, Visiteur de cette province.
Ils s'installkrent dans la propre maison de M. SentJust, situ6e dans la rue de Taller. Cette maison, petite
alors, fut, plus tard, agrandie par les Missionnaires et
devint un beau et vaste 6difice, qui subsiste encore, converti en h6pital militaire depuis la guerre de 1'Ind6pendance.
Ainsi, en substance, se fit la fondation de la maison
de Barcelone 1.
(Euvres des missionnaires de cette maison. - Les
I. On peut voir la relation avec tous ses details dans 1'edition
espagnole des Annales de notre Congregation, tome I, page 524;
tome II, page 312 et tome XII, pages 62 et suivantes. On peut
aussi voir au tome X des Annales frangaises, pages 44 et suivantes,
mais il faut avertir que dans cette relation se sont glissees quelques
inexactitudes dans les noms et dans les dates.
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pretres de la Congregation de la Mission nommes plus

+-aut,qui vinrent fonder la maison de Barcelone, que
bient6t le peuple appela la Sainte Maison, 6taient des
hormmes exemplaires et z6lis. Is s'appliquerent a l'exercice des emplois propres a la Congr6gation de la Mission :exercices spirituels aux ordinands, aux pr&tres et
aux seculiers; conferences ecclksiastiques; enfin, en 1717,
ils commencerent les missions. A la fin du dix-huitieme
silcte, les missionnaires de cette maison de Barcelone
avaicnt preche environ un millier de missions'.
r.

MM.

SUPRIEURS

DE

LA XAISON

DE BARCELONE

ORSESE (Domingo) .............
..
.17o04
BARRERa (Salvador) ..... . . ...
. . . . . . .. .
1712
FERaARI (Policarpo) ...
.. . . . . . . .
. 1732

ToaT (Jose)....... ...
..
........
..
TELLA (Gaspar). . . . . . . . . . . . . . ....

1736
1748

PINELL (Esteban) . . . . . .
. . . . . .
..
MELCION (Victor). ..
. . . . . . . . ...
.
tERRERa
(Vicente), i' visiteur dc le province d'Espagne . .......
..
. . ...
. . . .
.

752
1763
770

M. Ferrer (Vicente) fut le premier Visiteur de la province d'Espagne. II fut nommi en 1774 par lettre de M. Jacquier, superieur
giueral, en date du 30 juin (Circul.

II,

99).

Cette lettre porte

a

ta connaissance des autres provinces 1'drection de la province d'EsI~agne. 11 fut remplacb par M. Nualart en 1781.
MM. P1 (Rafael) ..

. . . . . ...

...

NUALART (Fernando), 2* visiteur ......

...

..

. .... ..

1775
178t

MI. Nualard (Ferand) fut le deuxieme Visiteur d'Espagne. II
su:ccLda a M. Ferrer dans cet emploi le 18 avril 1781 (Circul.
II,
14S). M. Pi lui succbda en 1789.
MM.

Pi (Rafael) pour la 2e fois, 3' visiteur . . ....
SonBIE (Felipe), 4 e visiteur ..
. .........

.

1789
.1796

M. Sobies (Philippe) fut nomm,- le 6 octobre 18to c Vicaire
gindr:al des maisons de la Congregation en Espagne
,. On employa

(ette appellation a cause des difficiles circonstances oi
se trouvait
IEspaglne par suite de la guerre de 'Ilnd6pendance. M. Sobies
ccciupa cette charge jusqu'en 1814, date probable de
sa mort.
M. Segura (Antoine) eut apris M. Sobies, en 1814,
le titre de
Vicaire gdnsral des maisons de la Congregation en Espagne,
et
ii le garda jusqu'en 1819 oil la province d'Espagne
fut de nouve;au soumise a la juridiction du Vicaire gcndral,
M. Antoine Bac-
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Le. missionnaites n'omirent pas d'ouvrir un s6minaire, pour 1'Aducation de ceux qui voudraient appartenir i la Congregation de la Mission. Ainsi, nous lisons
dans un document du i" janvier 1705, que ledit s6minaire se composait de trois pretres novices de bon esprit
et de grandes esp6rances, et de deux freres coadjuteurs.
C'6tait le petit grain de s6nevd qui, plus tard, devait
se changer en un arbre robuste et fertile en fruits. Nous
voulons parler des maisons de Palma de Majorque, de
Guisona, de Barbastro, de Badajoz, de Valencia et de
Madrid. Celle-ci fut fond6e en 1828, et fut constitute
maison centrale de la province d'Espagne.
Suppression et restauration.- Les ceuvres de Dieu
doivent tre *prouv6es. I en fut ainsi pour la maison
de Barcelone. Nke dans des temps difficiles, A cause de
carl, nomm6 cette meme annee. M. Segura mourut le 6 janvier 1830
ayant go ans d'age et 65 de vocation.
MM.

RsOLL..EDA(N.)............ .

.

RoIG (Juan). . . . . . . . . ....

........

.. .. . .

i

t8t3

CAMPRONDOW (Francisco), 5' visiteur. ......

...

FEU (Fortunato), 6e visitcur ...

..

. . .....

1817

z5

M. Feu (Fortun6) fut superieur de la maison de Barbastro;

1825, ii fut nomm6 sup&rieur de

la

en

maison de Barcelone. Enfm,

en 1828, ii vint & Madrid fonder la maison de la Mission doat il

fut le premier superieur; it y mourut le 27 novembre r833, ayant
64 ans d'ge et 43 de vocation.
VILERA (Juan), jusqu'A la Revolution d'Espagne .

t828

RESTAURATION

SAnz (Ramon), Restauration.
. . . .
.... . .
BoSCH (Francisco) . . . . . . . . . . . . . .
RIsAS (Benito) ..................
*.
.......
.
MASFERRER (Francisco) .......
. . . ..... .
CASARRAMONA (Jose). . . . .....
JAUME (Juan), I" visiteur de la province de Cata......
logne . .................
OmaIoLs (Manuel), z" visiteur de la province de
Catalogne ...................
GEL.AnET (Jaime), 3. visiteur de la province de
. . . . . . . . . ...
.
Catalogne . . . . ...

867
868
1875
189o
895

1902

19o5
1907

--
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la guerre de succession a la couronne d'Espagne entre
Philippe V et Charles III d'Autriche, elle fut exposie
a beaucoup de perils et, dans certaines occasions, a
manquer du n6cessaire pour vivre, ainsi qu'on le
remarque dans une note du i" janvier 1723. Mais Dieu
les aida, et pendant environ cent trente et un ans, depuis
juillet 1704 jusqu'a juillet 1835, les missionnaires de
Barcelone travaillerent avec zile dans les divers ministeres de la Congr6gation de la Mission.
Une plus grande 6preuve encoie tait r-serv6e a la
maison de Barcelone. On connait les tristes ev6nements
qui suivirent la mort de Ferdinand VII, arrivie en septembre 1833. La guerre civile, le massacre des religieux,
les iniquit6s commises par les gouvernements libraux,
tous ces 6v6nements obligerent les missionnaires-de Barcelone t fermer leur maison, ce qui dut se r6aliser en
juillet 1835, car le Livre des messes de cette maison, que
j'ai entre les mains, se termine en juin de cette ann6e-la
Les pr&tres de cette maison, ainsi qu'il est 6crit dans
ledit livre, sont les suivants : MM. Vilere, Daviu, Coll,
lacinto, Costa, Perucho, Figuerola, Armengol, Sampera, Perramon, Serreta, Herrera, Rogent, Casajuana,
Marsal, Serrato, Vives, Peregri, Sersa, Puigeanet, Cardona, Campas, Aguilar, Puig et Soley.
Pendant trente-deux ann6es depuis 1835 jusqu'a 1867,
la maison de Barcelone fut ferm-e. En 1852, la Congregation de la Mission fut r6tablie en Espagne, et les
Missionnaires penserent a ouvrir de nouveau l'tablissement de Barcelone, mais ils ne le purent qu'en 1867;
1'&v&chM de Barcelone 6tait occup6 alors par Mgr Pantaleon Monserrat, et le Visiteur de la province d'Espagne etait M. Mailer.
Depuis lors, on vit toujours Barcelone dans le Catalogue des maisons de la Congregation de la Mission, et quoique i cause de la r6volution de 1868 cette
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maison eft de grandes difficult6s 1 surmonter, elle se
soutint avec plus ou moins de vie jusqu'x l'avnement
du roi Alphonse XII au tr6ne d'Espagne (dicembre 1874).
Alors, on commenca a jouir d'un peu de tranquillit6,
et les missionnaires ont pu donner plus d'activit6 aux
diverses fonctions de l'institut.
Ils 6difiarent la maison et la belle 6glise de Saint-Vincent-de-Paul, situ6es dans ia rue de Provenza, 212.
En 1902, la province de Catalogne itant form6e, la
maison de Barcelone fut constitu6e maison centrale de
la nouvelle province, qui comprend les r6gions de Catalogne, Valence et les iles Baleares. Jusqu'a I'ann6e 1908,
le noviciat a t6 dans Barcelone m&me, et maintenant,
on l'a transf&re, provisoirement, a Majorque. Pour maison d'6tudes, on a choisi la maison de Bellpuig, dans la
province de LUrida.

ASIE
CHINE
Nous lisons, dans les Missions catholiques,num3ro du
4 mars 1910 :
Sur la proposition de la Sacree Congregation de la Propagande, S. S. le pape Pie X a nomm6 :

3. Vicaire apostolique du Tchi-li Central (Chine), M. Joseph
Fabregues, der pr6tres de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul
(Lazaristes).
Le Vicariat apostolique du Tchi-ly Central, nouvellement
&rige aux depens du Tch-ly septentrional, comprend le district de Pao-ting-fou et compte 225 6glises ou chapelles,

38 pr6tres lazaristes (europeens ou indigenes) et 70 ooo catholiques. L'eveque residera a Pao-ting-fou.
Nous donnerons dans ie prochain numero des Annales
des renseignements sur le nouveau Vicariat.

LES CONDITIONS

ACTUELLES DE L'EVANGELISATION
DE LA

CHINE

Les considerations qui suivent ont WtE publides par la
Semaine i eligieuse de Paris (18 decembre 1909) et sont empruntees en partie a la Semaine religieuse de Rome.
Ce sont des vues g6ndrales qui sont utiles pour apprecier
certains details particuliers des oeuvres. Celles-ci, suivant les
temps, prennent n6cessairement des aspects particuliers.

Pour quiconque 6tudie, au point de vue religieux et
social, la r6partition de la population de notre globe,
deux remarques s'imposent

a l'esprit. La moiti6, ou a
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peu pres, de la race humaine - 700 millions d'tres
vivants sur les I 4oo accord6s par les geographes a Ia
population de la terre - se trouvent rassembl6s en
Chine et dans l'Hindoustan. De plus, ces deux empires
qui n'occupent, sur la carte, que la dixieme partie des
trois continents et qui recelent, le premier 4oo millions
de Chinois et le second plus de 300oo millions d'Hindous,
restent infdodbs, pour une tres notable partie, aux deux
fausses religions qui ont ith les plus anciennement suivies par I'humanit6 : la religion de Confucius et la religion de Brahma.
Le mahom6tisme a pu entamer ces pays a son tour,
niais il est loin, bien loin, de les avoir conquis. On ne
connait pas le chiffre des adherents que Mahomet a pu
recruter dans ces immenses agglomnrations asiatiques,
mais il n'est probablement pas superieur i joo millions
d'hommes et, si nous en croyons les voyageurs, le r6le
du mahomitisme paraitrait d6jA termin6 en Asie. C'est
qu'il a maintenant affaire i des populations de plus eq
plus en contact avec l'Europen; et l'espece de superiorit6 qu'il s'6tait acquise sur le boudlhisme et le brahmanisme, par les emprunts que Mahomet avait eu I'habilete de faire au christianisme, n'en impose plus aux
Chinois et aux Hindous.
Quant au christianisme, dernier venu sur ces terres
d'Extreme-Orient 1, le nombre des chritiens cathoi. Une interessante etude composee par un missionnaire lazariste,
M. d'Addosio, nous a et communique (Pikin, 96 pages in-8). C'est
un sommaire chronologique qui donne une utile vue d'ensemble sur
la marche des missions de Chine jusqu'au xIx' si&cle. Nous en
publions la table des matieres. - Note des Annales.
NOTES HISTORIQUES SUR LES MISSIONS DE CHINK DEPUIS L'ORIGINE
JUSQU'A LA PIN DU XVIII* SIECLE

TABLE
Article premier. -

LES ORIGINEs.

Les traditions relatives a I'ap6tre saint Thomas en Chine. vtI siicle, les nestoriens en Chine.

Au
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liques de l'Inde et de la Chine est a peine de deux
millions aujourd'hui. Celui des protestants est moindre
Suite

i

Article II. -

la note de la Fage Fricedente.
Au x11i SkICLE; LES MISSIONNAIRES FRANCISCAINS.

L'apostolat des Missionnaires franciscains en Chine : 1246. Jean
de Plan Carpin. - i253. Rubruquis ou Ruybrock. 2x90. Jean
de Mont-Corvin. - 1307. Jean de Mont-Corvin, premier eveque de
Peking. - Chritientes de Fou-kien. - 1314. B. Oderic de Frioul.
-

1330. Mort de Mont-Corvin. -

1333. Frire Nicolas. -

1x7o. Guil-

laume de Prato. - 1391. Dernier envoi de missionnaires : FF. Roger
d'Angleterre et Ambroise de Sienne. - Etat florissant de l'Eglise
de Chine k la fin du xIv' siecle.
Article 111. -

Au xvt* SIECLE, DIVERSES TENTATIVES D'APOSTOLAT.

Nouvelles conditions geographiques des voyages d'Europeens en
Chine. -

1552. Saint Francois-Xavier

a San-tziang. -

pard de la Croix, dominicain, a Canton. de l'ordre de Saint-Augustin, au Fou-kien.
Article IV. -

1556.

Gas-

1575. Martin de Rada,

LES PiRES JiSUITES EN CHIaE.

158o. Les Peres Jesuites de Macao resolus & s'appliquer a l'evangelisation en Chine. - x581. Le PFre Ruggiero. - r582. Les Peres
uggiero, Pasio et Ricci. r583. Premiere r6sidence i Tchaoking-fou. 1598. Deuxieme residence i Tchao-tcheou-fou. Le costume chinois. - Le P. Ricci parmi les bonzes. - i594. Le
P. Ricci & Nan-king. - 1594. Chretient6 de Nan-tchang-fou. 1598.

et

Chr

ient6

de

P. Ricci a Peking. Peking. -

Sepulture
tion. -

Yang

Nan-king.

-

Le docteur Ly (Leon). -

&

1599.

Premiere

tentative

z6oo. Deuxieme tentative du P.
161o. Mort du P.

Che-men, vulgairement Cha-la-eul. -

Ricci. -

i6r 5 .

1617. Decret d'expulsion des missionnaires. -

du

Ricci i
Persecu-

Le docteur

Michel an Tchd-kiang. - x625. Requete des docteurs Shu et
Ly. -- 625. Rentree des Peres a Peking. - 1627. Etat prospere
des chretientes.
Article V.

-

APRES LA DYNASTIE DES MING, AVANEMENT
DE LA DYNASTIE
ACTUELLE DES TSING.

z664. Avenement de la dynastie des Tsing. 1646-1662. L'empereur Choun-tje. - 1657. Premiere 6glise de l'Immacule-Conception, dite du Nan-t'ang. -

Progris du christianisme dans le Sud. -

1658. Institution des Vicaires apostoliques. -

1663. Commencement

66
des Missions etrang res, & Paris. 1 5-1671. Pers6cution. - Gr&
goire Lou, premier ev6que chinois. s666. Kangsi, empereur. Le PFre Verbiest, jdsuite. 1671. Premier Edit en faveur de la
religion. - 168o. Arrive de nouveaux missionnaires : frauciscains,
dominicains, missionnaires de la Propagande, pritres des Missions
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encore, bien que ceux-ci aient ben6fici6 de divers avantages : I° de I'appui de 1'occupation anglaise dans
Etrangeres. i685. Mission francaise de Peking. r688. Mort
du P. Verbiest. - 1690. Ev6ches de Piking et Nanking. - 1692.
Deuxieme Edit en faveur de la religion. - z693. Deuxieme residence & Peking. - 1699. Deuxieme iglise ou Saint-Sauveur, dite
6glise du Pi-tang. - Troisieme eglise, Saint-Joseph, dite eglise du
Tcung-t'ang.
Article VI. -

QUESTION DES RITES CHINOIS.

Origine de la question des Rites chinois; Controverse. - 1697.
Venue de Missionnaires lazaristes : MM. Appiani et Mullener. 1704. Premiere condamnation des Rites chinois par un decret du
Saint-Office confirme par le pape Clement XI.
Article VII. -

QUESTION DES RITES CHINOIS (suite).

1705. Legation de Mgr de Tournon. - 1706. Edits de persecution. - 1707. Promulgation de la Condamnation des Rites chinois.
- Emprisonnement du Legat. - 17o6. Emprisonnement de M. Appiani. - M. Pedrini, lazariste, en Chine. - 1710. Mgr de Tournon
promu cardinal. - Mort du Cardinal de Tournon. - 1711. M. Pedrini h Piking. - 1710. Clement XI confirme le dicret de condamnation des Rites chinois. - 1715. Deuxieme condamnation des Rites
chinois par la Constitution Ex illa die de Climent XI (9i mars). 1716. L'ev&que de Peking promulgue la Constitution.
Article VIII. -

QuESTION DES RITES CHINOIS (suite).

Legation de Mgr Mezzabarba. 1721. Mandement de
-lgr Mezzabarba. Les huit permissions. Suites de la ligation
de Mgr Mezzabarba. - 1722. Mort de Kang-si. - Young-tcheng,
empereur. - 1723. Eglise Notre-Dame des Sept-Douleurs, dite du
Si-t'ang. - M. Appiani; sa captivite. - M. Mullener; son apostolat dans la mission du Sse-tchuen. - 1724. Edit de persecution. Exil de la famille du prince Sourmia. - 1725. Benoit XIII envoie
une lettre ak 'empereur Young-tcheng pour le feliciter de son av6nement au tr6ne. - 1732. Deportation des missionnaires k Macao.
Mort de M. Appiani. ,- 1735. Kien-loung, empereur. - Premier
Edit de persecution. I742. Troisiime condamnation des Rites
chinois par la Constitution Ex quo de Benoit XIV (li juillet). 1742. Mort de Mgr Mullener. - 1746. Mort de M. Pedrini. - Les
missionnaires lazaristes chinois, Paul Sou et Etienne Shu.
1719.

Article IX.

-

RECsUDESCENCE

DE LA PERSECUTION.

1747. Martyre des Pires Sanz, vicaire apostolique
de ses quatre compagnons. Mort de M. Paul
Martyre des Pires Henriquez et Athemis, j6suites. secutions. - Services rendus par les missionnaires de

du Fo-kien, et
Sou. 1748.
Effets des perPeking a 1'em-

-

214 -

I'lnde; 2" des sommes immenses se chiffrant par centames de millions dont disposent les missionnaires de
la Reforme pour leur apostolat; 30 de ce fait que les
pasteurs protestants, mari6s, peres de famille, commergants et hommes d'affaires menent un mode d'existence,
un genre de vie compr6hensibie et abordable aux Chinois qui sont, comme on le sait, les premiers trafiquants
du globe. D'autre part, ce qu'on reproche aux catholiques, ce n'est pas seulement le petit nombre relatif
de leurs coreligionnaires en Chine et dans l'Inde, c'est
encore la qualitA mame de ces adherents, surnommes
d6daigneusement les K chr6tiens de riz s parce que,
trop souvent, dit-on, ils appartiennent aux classes les
moins 6iev6es, les plus n6cessiteuses, et ne vont chez le
missionnaire que pour manger a leur faim. Quant aux
classes suprieures de la population, non seualement elles
ne se sont pas converties, maiS obhctine dans leur
orgueil, elles auront continue, jusqu'a ces derniers temps,
a m6priser les a nouveauts a de ceux qu'elles appellent
les a diables de l'Occident s.
Cependant, tout arrive, mame en Extr&me-Orient. Un
r&veil a semble se produire au sein de ce vieux corps,
endormi dans les traditions de quatre raille ans. A
F'exemple des Japonais, voici que les Hindous, les Chinois, s'efforcent d'6tudier, puis d'imiter i'Europ6en, dans
ses usages et ses organisations militaires et administraConfesseurs de la foi de la Socifti des Missions EtranAndrE Ly, souffrances endurIes pour la foi. - Mgr Pottier persecute. Le christianisme confondu avec les societes
secretes. - 1769. M. Gleyo, des Missions ktrangeres, jeti en prison.
pereur. gcres. -

Article X. -

I.A mISSION DE CntNE A LA FIN nDUxVm* SI~

E.

1771. La suppression de la Compagnie de Jesus. - 1775- Incendie
de la premiere Eglise de 'Immaculee-Conception on du Nan-t'ang.
- Dons de l'empereur Kien-loung aux missioanaires da Nan-t'ang.
- 1774-1784. Decadence de la mission de Peking. - 1784. La mission de Peking est confie& la Congregation de la Mission des Lazaristes.
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tives Hier, ne nous annoncait-on pas que le gouvermement chinois adoptait jusqu'd notre systeme metrique ?
Bref, une revolution s'accomplit, qui pose, pour nous,
catholiques, un probleme nouveau dans l'essai d'6vang6lisation du monde oriental. La modification des
moeurs, qui ira vite maintenant, rendra-t-elle mois plrilleuse l'action des missionnaires ? Peut-etre. On comptera sans doute parmi eux moins de martyrs, au sens
tragique et sanglant du mot Mais 1'6vang6lisation du
missionnaire sera-t-elle plus fructueuse ? Tout est la.
11 est possible qu'avec la disparition de leur protond
attachement aux coutumes erron6es de leurs ancktres,
disparaisse un premier obstacle. Mais les nouvelles
mneurs ne les empecheront pas de voir que, sans avoir
la religion des Europ6ens, ils ont pu cependant les 6galer, meme les ddpasser quelquefois, dans les choses positives et pratiques du commerce, de l'industrie et de la
guerre. II s'agira, pour les missionnaires, de prcher le
catholicisme i des gens que leurs propres progris auront
rendus sceptiques, ou dont l'esprit patriotique, nouvellement 6veille, accordera moins d'attention encore a des
pr6dicateurs 6trangers, et ne voudra entendre qu'un
clerg6 national. Enfn, il y a lieu de r6fl6chir au grand
nombre de voyageurs de toutes sortes : touristes, hommes
d'affaires, Europdens, Amricains, qui iront visiter ces
1l'Europeen, et qui
contries devenues plus abordables
porteront avec eux, non seulement de l'argent, mais des
idees et des mceurs nouvelles, plus ou moins saines. Ils
seront, oes voyageurs, dans une certaine mesure, de veritables missionnaires, repr6sentatifs des idbes et des doctrines actuelles de 1'Europe ou de l'Am6rique.
Ne nous plaignons pas, au contraire.
Et d'abord, le pretre du vrai Dieu, le missionnaire
sans patrie terrestre, qui s'6tait fait Chinois parce qu'il
croyait ainsi mieux pen.trer I'impen&trable Empire du
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Milieu, trouvera intir&t a redevenir quelque peu Europeen, afin d'utiliser, au profit de Jesus-Christ, cette
force nouvelle que pr6sente ce compatriote, ce coreligionnaire venu en Extreme-Orient.
g II est certain, dit a ce sujet la Semaine religieuse
de Rome (n° du 4 d6cembre 1909), que, pour annoncer la
Bonne Nouvelle, il faut aujourd'hui, dans le monde
entier, employer des moyens un peu plus complets
qu'autrefois. Le niveau intellectuel des populations
s'est 6lev6, les esprits sont plus curieux et, en meme
temps, plus envahis par les soucis et les difficult6s mat6nelles de la vie... A mesure que les progris industriels,
scientifiques, politiques se d6veloppent, les exigences
intellectuelles, les objections de tous genres se multiplient, et il convient de pouvoir y satisfaire d'une faqon
premptoire. L'esprit positif que r&clament les moeurs et
les n6cessit6s de la vie moderne, n'est pas, en g6neral,
un obstacle pour recevoir la foi. Saint Paul a trouve
plus d'6cho a Corinthe, ville de commerce, qu'A Athines,
ville de philosophes et de rh6teurs. Les hommes d'affaires, en effet, ont une tendance A toujours chercher le
c6te s&rieux des choses, et il est indispensable de le leur
bien exposer. •
En outre, il 6tait naturel que les peuples, dits contemplatifs, que les tribus nomadisantes de l'Arabie et
du nord de l'Afrique, se soient laisses prendre au vague
fatalisme et aux promesses fantasmagoriques de 1'Islam.
Mais il est logique d'admettre que les peuples h
esprit calculateur et positif, comme les Chinois et les
Japonais, et, a un moindre degr6, les Hindous, doivent
6tre accessibles aux dogmes chr6tiens, 6tay6s sur les plus
solides assises du raisonnement. Aussi bien, rejouissonsnous, en somme, des victoires que la civilisation europeenne et americaine remporte enfin, dans le domaine
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du simple progres materiel et industriel, sur la routine quatre fois millenaire des Orientaux. Cest le premier coup de pioche donne dans la muraille de la
Chine. Et lI oi le Progres r6ussit a passer, la Religion
catholique passera. La mere suivra son enfant.
H. FERRIERE.
LES CONVERSIONS EN CHINE.

Dans sa Circulaire du I" janvier g19o, M. le Suprieur
g6nral dit :
4 La Chine est notre plus grande et plus consolante
mission; elle compte, pour le moment, sept vicariats. Les
ben6dictions de Dieu continuent d'y f6conder les rudes
travaux des ouvriers 6vang6liques. L'annie qui vient de
s'&couler a vu s'accroitre le nombre des catholiques de
vingt-quatre mille adultes, admis au saint bapt&me
apres leur cat6chumenat, non compris plus de deux
mille convertis a I'heure de la mort. Bien que le chiffre
des bapt&mes d'adultes soit inf6rieur a celui de Pannee demiere, il s'6klve pourtant a pres de vingi-six mille,
et celui des enfants paiens a cinquante-six mille. Ce
sont vraiment des fruits bien consolants.

LES DEUX SEMINAIRES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION EN CHINE

M. le Superieur g6n6ral, dans la Circulaire pr&c6demment citee, dit aussi : a Je dois ajouter que 1'ouverture
d'un second seminaire interne, a Cha-La, pres P6kin,
s'annonce comme devant notablement favoriser les vocations 0
Kia-shing, dont la cr6ation fut d6cid&e en 1902, et
Cha-la-eul, ouvert en 1909, sont done les deux maisons
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de formation qm contribueront particulierement au
recrutement du personnel, pour desservir les Missions
confices a notre Congr6gation en Chine, I'une, Cha-laeul, pour les vicariats du nord, 1'autre, Kia-shing, pour
ies vicariats du sud.
Tcutes deux acheties aux frais de la Congr6gation
de la Mission, ces maisons sont la propridtd de la Congregation. Par cette constatation, on entre dans les vues
de la Sacr6e Congr6gation de la Propagande, qui a
recommand6 a plusieurs repr ses, aux Vicariats apostoliques de faire avec soin ia distinction des diverses propri6ts : d'une part, les biens, meubles on immeubles, qui
sont la propriedt du Vicariat ou de la mission, parce
qu'ils ont 6et donn6s au Vicariat cu proviennent d'argent
fourni soit par Ia Propagande, soit par 1'(Euvre de la
Propagation de la foi; d'autre part, les biens, meubles
ou immeubles, qui sont la propridte soit de personnes
prives, religieuses ou missionnaires, soit de diverses
communaut6s religieuses, parce qu'ils ont &tdacquis
avec l'argent qui appartenait a ces personnes ou a oes
communaut6s, lesquelles ont tout naturellement droit
d'en garder la proprite6.
On voit facilement combien sont sages ces recommandations de la S. C. de la Propagande.
Nous avons donn6, pr&c6demment, quelques renseignements historiques sur ces deux maisons. Celle de
Cha-la-eul, on le sait, a &t6 bitie a l'endroit oi se trouvait I'ancien cimetiere des missionnaires europdens au
dix-huitieme siecle, cimetiere dont les tombes ont &te
d6truites et profanees par les Boxeurs, en Igoo, et oi
I'on a dlev6 une chapelle expiatoire; celle de Kia-shing
a &td construite au Tch&-Kiang, aupres de cette grande
ville, sur les bords du canal imp6rial. Les bitiments du
seminaire de Kia-shing furent b6nits et inaugurbs le
25 janvier 1904. C'est le 3 juillet 1909 que les semina-
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ristes de la Congregation de la Mission arriverent h

Charla.

CHA-LA-EUL
EGLISE COMMM•ORATIVE SUR LEMPLACXENET DU CIMBT13RE (1902)

SOUVENIRS DE LA GUERRE DES BOXEURS, EN I9go.
Nos lecteurs se rappellent le recit detaillt qu'ils ont lu dans nos
Annales de la terrible situation des Europeens dans la ville ie
Pekin lorsque, en 1goo, cette ville etait au pouvoir des Boxers. 11
y avait dans la cit6 deux enclaves assi4gies par les soldats chinris
,le cette revolution et par la foule; c'etaient le quartier des fgations oil residaient les diplomates et, n,%n loin de la, la residence
des Missionnaires catholiques, le P6-tang, oft s'abritaient les chatiens chinois avec les misslonnaires lazaristes et les Sceurs de saimt
Vincent de Paul. L'evqjue rTsidant au P~-tang etait Mgr Favier et
son coadjuteur, Mgr Jarlin. Une escouade de marins francais, eOm'S
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mandis par 1'enseigne de vaisseau Paul Henry, avait ete envoyee
pour protbger la residence du Pe-tang. Pendant deux mois, cette
poignce de heros dut soutenir le siege, tenir tete au canon, a la
fusillade, aux mines creusees par les assi6geants. Le jeune chef fut
tue, les vivres et les munitions a la fin manquaient; mais on tint
bon jusqu'A I'arrive de l'armee de secours.
Le gouvernement frangais, en souvenir de cet exploit, vient de
donner le nom de l'Enseigne-Paul-Henry 1 l'un des navires de la
flctte de guerre. A cette occasion, M. J. Mantenay a ecrit les lignes
suivantes
PAUL HENRY.

Il repose du sommeil 6ternel, dans un petit cimetiere
du pays de Tr6guier... Les nombreux pilerins qui se
.rendent g Plougrescant pour prier devant la statue en
albatre de la Vierge sainte, et ven6rer les reliques de
saint Fanery, ont, sans doute, une pens6e pour ce marin
patriote, qui fut un si bon serviteur de la France et un
si fervent chr6tien.
Plus de neuf ans se sont 6coul6s depuis sa mort, et
1'on reparle de lui aujourd'hui, parce que le ministre
de la marine a decid6 de donner le nom de a Paul
Henry D un nouveau bAtiment de notre flotte de
guerre.
Si nombre de Francais ont oubli6 deji le nom du
jeune officier, nos lecteurs, eux, s'en souviennent. L'enseigne de vaisseau dont on vient d'honorer la m6moire
commandait, au mois de juin 19oo, le petit d6tachement
qui avait pour mission de d6fendre I'enclave du P6tang
contre les Boxers. Ces braves, qui resisterent pendant
deux mois aux assiegeants avec une t6nacit6 ind~fectible, ces braves 6taient presque tous trbs jeunes, et
leur chef 6tait un enfant (Paul Henry avait a peine
vingt-deux ans), mais ce n'est pas la premiere fois que
des conscrits franqais font des merveilles. La grande
lev6e de 1813 opposa aux vieilles troupes de la coalition des soldats imberbes. Ce furent les h6ros de
Leipzig; ils se montrerent dignes des v6terans.
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Pendant deux mois, je l'ai dit, Paul Henry et ses
hcmmes, accabl6s par le feu des assi6geants, defendirent
opini5triment leurs murailles. Is avaient resolu de tenir
bon jusqu'd la dblivrance de la place, et ils furent
fiddles A cet engagement.
H6las ! le vaillant enseigne 6tait mort; il avait requ
deux balles dans la poitrine, le 30 juillet. Dans la citadelle improvis6e, Paul Henry 6tait le seul officier. Ce
fut un simple quartier-maitre qui le remplaqa, mais ce
dernier, se souvenant des nobles exemples qu'il avait
reCus, sut accomplir la redoutable mission qui lui incombait.
Ce n'est pas seulement par sa mort, c'est encore, c'est
surtout par son endurance, par son abnegation, par sa
sollicitude pour ses compagnons, que Paul Henry a bien
m6rit6 du pays. Lorsque des hommes supportent, sans
faiblir, de telles privations et de tels perils, on peut
dire hardiment qu'ils ont eu un chef g6nureux et brave.
Notre intr6pide enseigne ne quittait guere le rempart. C'est a peine s'il prenait chaque- jour quelques
heures de repos sur son 6troite couchette - lit de soldat, lit de moine, - toujours pret a courir au danger.
* I1 dormait comme une sentinelle a, a dit un de ses
subordonn6s.
Paul Henry 6tait profond6ment croyant Lorsqu'il
6tait embarqu6, il donnait une grande part de son temps
- son service termin6 - aux exercices spirituels. II
semble qu'au d-but du siege, il ait eu le pressentiment
de la mort, car il voulut 6crire son testament, chose a
laquelle les jeunes gens ne pensent gure. On lit en
t&te de cette page la sainte formule : a Au nom du
Pere, du Fils et du Saint-Esprit. N
Les officiers de l'Enseigne-Paul-Henry pourront
raconter A leurs hommes ce que fut la courte et glorieuse
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carriere du patron du vaisseau. Quelle legon vaudrait
celle-li ? - J. MANTENAY. (L'Univers, 20 janvier 1910.)

TCHE-LY SEPTENTRIONAL
LA PAROISSE DE CHOUANG-CHOU-TZE.

Sous le titre de Pao-An Kiao-tckoan, une brochure en
chinois, que nous avons mentionn6e pr&cedemment (cidessus, page 155), compos6e et imprim6e A la mimeographie par un des missionnaires lazaristes du Vicariat
de Tch6-ly Nord, nous fait connaitre la paroisse de
Chouang-chou-tze. Ce missionnaire, ne pouvant compulser des archives et des bibliotheques qui n'ont jamais
exist6, a patiemment recueilli les documents relatifs A
1'6vang6lisation des diff6rentes chr6tient6s qui font
partie de la paroisse de Chouang-chou-tze; il y a joint
les souvenirs 6difiants laiss6s par les divers missionnaires qui ont 6vangilis6 cette r6gion, depuis le ven6rabl. missionnaire lazariste, M. Su6, que les chritiens
ne cessent de nommer encore aujourd'hui avec veneration, jusqu'a lui, I'auteur de la monographie. Voici le
r6sume de 1'histoire de cette paroisse de Chine.
Les habitants de Chouang-chou-tze sont des immigr6s; ils ont &t transport6s de la province du Chan-si
par le fondateur de la dynastie des Ming, tres probablenrent. Le nom du village de Chouang-chou-tze (les
deux arbres) lui vient de deux ormes s6culaires, qui
croissent pris de la source qui alimente le village.
Les origines de 1'6 vang6lisation de Chouang-chou-tze
ne sont pas tres reculees (cinq a sept g6n6rations). C'est
par une jeune veuve chritienne de Yao-tze-too, marieL la
famille Ly, que, suivant la tradition, eut lieu l'introduction de la foi dans ce village. A cette famille Ly appar-
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tiennent notre confrere lazariste M. Ly (Pierre), deux
missionnaires de Paoting-fou, et quatre s6minaristes de
Pkin. A ces origines se rapportent les tribulations des
vieux missionnaires quand, sous les pers&cutions, ils
devaient visiter leurs chr6tiens pendant la nuit, dire la
messe de grand matin et disparaitre avant le jour, pour

porte! les secours de leur ministere ailleurs.
Ce n'est qu'en 1881 que Chouang-chou-tze a 6t6 rigee
en paroisse ind6pendante, autour de laquelle sont grou-

pies plusieurs chr6tient6s. Jusque-lU, ce n'6tait qu'une
station oii, chaque ann6e, un pr&tre de Suen-hoa-fou
venait donner la mission. On raconte que les cat6chistes
profitant du passage de Mgr Delaplace, en tourn6e de
confirmation, le prierent de vouloir bien donner, pour
Chouang-chou-tze, un pretre t poste fixe. Mgr Delaplace, peut-&tre comme moyen dilatoire, r6pondit qu'il
consentait a faire droit a leur demande, mais a condition qu'ils se cotisent et qu'ils puissent payer les six
cents tails qu'en ce temps il 6tait de regle d'exiger des
chr6tiens, pour aider a l'entretien du missionnaire. Huit
jours apres, Mgr Delaplace 6tait de retour d'une chr6tient4 voisine. 11 voit tout a coup les cat6chistes, en grand
habit de c&r6monie, tli apporter, sur un plateau, douze
lingots d'argent. C'etaient les six cents tails exiges.
Mgr Delaplace dut s'ex6cuter.
Apres 1'rection de la paroisse, on s'occupa de la construction de l'6glise. Elle a 6t6 batie en grande partie
avec les ressources des chr6tiens, car ce village a toujours en la r6putation d'etre d'une grande g6n6rosite
pour ce qui regarde le culte divin. Le plan fut donn6

par M. Favier, alors provicaire, regarde, en ce temps,
comme 1'architecte du Vicariat. Avant la construction
des grandes 6glises, bities un peu partout depuis 1900,
I'eglise de Chouang-chou-tze 6tait r 6 putie une des plus
belles de la mission de P6kin.
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En oo1900,
Chouang-chou-tze, se d6roulerent les 6venements de la pers6cution des Boxers. On sent, dans le
recit 6crit jour par jour par vn t6moin oculaire qui
raconte ce qu'il a vu, on sent les angoisses des chretiens
demoralis6s par le manque de nouvelles certaines, d6courag6s en voyant les chritientes voisines s'effondrer l'une
apres I'autre, et attendant, presque avec impatience, le
coup qui mettra un terme A tant de douloureuses apprehensions Enfin, le 22 juillet, leur tour arrive. Au premier choc, tout faillit ktre perdu. Les soldats chinois
entrerent dans ce village sans coup ferir, et arriv6rent
jusqu'au pied du mur d'enceinte de l'6glise. Mais la
mort d'un officier, qui s'etait avanc6 trop loin hors des
rangs, refroidit I'ardeur des Boxers, et, vers le soir, ils
se retirerent dans leurs cantonnements. Les chretiens
u'avaient eu qu'un seul mort et, jusqu'A la fin, il n'y eut
pas d'autre accident. Le lendemain eut lieu une nouvelle attaque, mieux repouss&e que la premiere. Deux
jours apres, nouvelle et furieuse attaque, oi le cur, de
Chouang-chou-tze fit lui-meme le coup de feu. Alors,
d&sesp6rant de r6ussir jamais A forcer I'entr6e du village, soldats et boxers quittent la place et s'en retournent
a Suen-hoa-fou, sans avoir rien fait Ce journal de
guerre se termine par une note plut6t triste, relative au
spectacle peu 6difiant donn6 par quelques chretiens, qui
profterent de l'6tat de troubles pour se venger, et surtout pour s'enrichir.
A cette etude sur Chouang-chou-tze sont jointes deux
listes : la premiere donne les noms de tous les cures qui
ont administr6 cette chr6tient6, la dur6e de leur sejour
et leur portrait Parmi ces norns, nous lisons celui de
Mgr Geurts, aujourd'hui vicaire apostolique de Youngping-fou. La seconde liste est celle des pretres originairei de la chr6tient6, 6galement avec leur portrait.
Nous y relevons les noms de deux lazaristes chinois :
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M. Cosme Ma, mort en i890, et M. Pierre Ly, mort
en 1909.
A l'histoire de Chouang-chou-tze sont joints des renseignements sur chacune des chr6tientes qui en
d6pendent, en glanant les l6gendes que les vieux chr6tiens se sont transmises de g6neration en g6n6ration.
Voici, par exemple, deux recits qui ont plus qu'un intir&t local.
Le premier est ce!ui de cette jeune femme de Sintchouang-tze qui, marine a un paien absolument oppos6
a la religion chretienne, pendant plus de vingt ans, s'industrie pour n'omettre aucune de ses pratiques religieuses. Ne pouvant faire ses exercices de piet6 le jour,
elle profite des ombres de ]a nuit et du sommeil de son
brutal mari pour s'ageaouiller et prier. Surprise, une
fois, en flagrant dWlit de priere, elle pr6texte une indisposition qui I'empche de rester longtemps couch6e.
En cachette, elle 6 leve son fils dans la foi, et le fait
baptiser a vingt et un ans, aussit6t apris la mort de son
mari.
Le second recit nous fait admirer une profession de
foi absolument originale. L.ou (Simon), cat6chiste de
Hoang-t'ou-p'ouo, p&re d'un ap6tre, M. Leou, est arret6
et somme d'apostasier, sous peine d'-tre envoyi en exil
dans les steppes de la Tartarie, sur les confins de ]a
Russie. II s'y refuse. Au cours de l'interrogatoire, Leou
Simon est questionn6, par le mandarin, sur la croix que
les chr6tiens sont cens6s adorer. Le chr6tien, ne voulant
ni mentir, ni r6veler nos mysteres a un profane, s'en tire
par ce que l'on appellerait en France une a gasconnade s. Mettant les bras en croix, il r6pond, :
Voili
notre croix. * Le mandarin lui demande les m6dailles
que les chr6tiens portent sur eux. Leou Simon, continuant son r6le, lui tire la langue, affirmant que c'est la
medaille que porte chaque chr6tien. Le mandarin,
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d&.out6, lui ordonne alors de reciter une de ses prieres.
Notre hros, avec pr6sence d'esprit, choisit aussit6t la
pri•re des Sept demandes ( en chinois Ts'y K'y K'iou),
damt l'une a pr6cishment pour objet d'implorer Dieu en
fiveur de 1'empereur rxgnant, des mandarins, et d'obtenir la tranquillit. Des que le mandarin entend cette
priere, il t6moigne sa joie et s'&crie : a Mais cette religion est excellente ! C'est bien ! Tu peux t'en retourner.
Continue a prier pour l'empereur ! *
Autour de Chouang-chou-tze, nous l'avons dit, sont
Iparses diverses chr6tient6s. L'une des plus importantes
est au village de Meng-Kia-fen. Ce village, tout chr&tien, mais qui fut assez souvent la croix des missionnaires, fut, autrefois, et pendant une vingtaine d'anness, le centre religieux de toute la pr6fecture, avant que
la guerre de 1860 eCt oavert les portes de la ville de
Suen-hoa-fou. A l'6poque de la guerre des Boxers
(igco), ce village tout entier, hommes, femmes, enfants,
animaux de toute espece, escalada, par une nuit pluvieuse, le pic du Ki-ming-chan, situ6 a quelques heures
de Meng-Kia-fen, et I1, log6s dans une espece de Grande
Chartreuse, lieu de pelerinage assez fr6quent6, pendant
deax ou trois inois, ces .migres braverent les Boxers;
ils assisterent, unpassibles, aux combats de Chouangchou-tze, et ils virent l'empereur Kang-Siu et l'imperatrice douairiere defiler au pied du rocher oh ils 6taient
perches, pendant I'exode de la cour au Chen-si.
La brochure que nous analysons se termine par le
plan du cimetiere de Suen-hoa-fou, avec les noms de
tous les missionnaires qui y reposent leur dernier sommieil, et par une lettre touchante d'un ancien missionnaire de cette r6gion, Mgr Barone, plus tard devenu
6vtque de Casale, en Italie, puis appel6, par la confiance
de.S. S. Pie X, au siege archiipiscopal de Sienne, oh il
esf mort prnmatur&nent (09og).
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Cette simple analyse fait toucher du doigt les perles
qu'avec un peu de sollicitude on peut retirer de la poussiere de 1'oubli. Ce que l'auteur de cette monographie a
su trouver a Chouang-chou-tze doit se trouver, 6quivalemment, partout ailleurs. Chaque missionnaire qui prend
int&ret a recueillir ces documents contribue a 6crire
l'histoire g6nirale et si precieuse de sa mission; il s'assure la reconnaissance des g6n6rations chr6tiennes
futures, qui seront heureuses de connaitre ceux dont
Dieu se servit pour les amener k la vraie foi.

TCHE-LY ORIENTAL
Nulle nouvelle ne pent etre plus agreable k ceux qui s'interessent
i la diffusion ou i l'affermissement de la foi chretienne, que I'annonce de la crdation d'un seminaire. La est I'avenir d'une chretient6 ou d'un diocese. Or, un seminaire vient d'etre organis6 dans
le vicariat du Tchd-ly oriental, recemment cr•6. Voici d'interessants
details sur le seminaire et sur les s6minaristes de Young-ping-fou.

Lettre de M. Francois WiLLEMEN, pritre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieur ginral.
Young-ping-fou, 24 novembre 1909.

Depuis mon arriv6e en Chine, je ne vous ai encore
tcrit qu'une seule fois, c'tait tout au commencement, il
y a sept ans. Apres six mois d'apprentissage dans la
langue et les coutumes du pays, aupris de Monseigneur,
6
j'ai passe trois ans en mission; apres cela, j'ai 6te plac
au s6minaire, oui je suis elcore.
Nous avons ici, actuellement, seize s6minaristes. Onze
sont inscrits sur le compte rendu de l'ann6e courante;
cinq nouveaux sont entres apres les grandes vacances :
cinq enfants qui ne s'imaginent ni les difficuls. qu'ils
auront a surmonter, si le bon Dieu les appelle vraiment
au sacerdoce, ni les grandes esp6rances qu'on fonde sur
eux et le bien qu'ils sont appel6s a faire, au milieu de
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leurs malheureux compatriotes. Ce sont de petits enfanti
de onze a douze ans qui, vu leur peu d'acquis en fait de
langue chinoise, ne peuvent pas encore commencer
1'6tude du latin. Pendant certaines r6cr6ations du soir.
un de leurs ain6s - eleve de seconde - leur doane

A YOUNG-PING-FOU
M. WILLRMEN IT

.TCHE-LY\

LBS SEMINARISTES

(1909)

pourtant quelques notions sur la c lecture * du latin, afin
qu'ils puissent, le plus tSt possible, apprendre le chant
de 1'Eglise. Sur la photographie qui accompagne cette
lettre, ils sont au premier plan. A ma droite est le professeur de chinois - cette figure plus grande et plus
ag-e. Devant, et entre le professeur de chinois et votre
missionnaire se trouve notre a grand-s6minariste ,, le
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premier et le seul que nous ayons; il vient de commencer
sa philosophie. Les autres enfants se r6partissent ainsi :
six 616ves de seconde et quatre 616ves de cinquieme, et...
c'est tout, mon tres honor6 Pere : c'est le pusillus grex.
Je voudrais vous interesser a ce cher petit troupeau,
l'espoir de Monseigneur et du Vicariat. J'ai, en effet,
plusieurs graces a vous demander pour eux. Ils sont
dignes de votre int&kt ! Ne sont-ils pas - il faut i'esp&rer du moins de la bont6 de Dieu - de futurs ouvriers
d'une partie de la vigne confi6e a vos enfants ? Et, qui
sait ? Peut-tre, et m&me assez probablement, le bon
Dieu fera de plusieurs d'entre eux vos propres enfants !
Ils sont done pour vous plus que des s6minaristes ordinaires. Sans doute, vous voudrez bien, mon tres honor6
Pere, demander pour eux a la bonne et a puissante
Vierge > d'en faire des a amis P z6bls de son Divin Fils.
C'est la premiere et la plus importante grace que j'ai a
vous demander pour eux; Nisi Dominus edificaverit
domum in vanum laboraverunt qui adificant ear !...
Entre les autres graces que j'ai a vous demander est
celle-ci : Que vous obteniez d'une Ame charitable la
somme n&oessaire pour commencer a bktir a nos jeunes
616ves un seminaire.
Vous vous dites peut-tre que je devrais m'adresser
d'abord h Monseigneur. II y a longtemps que cela est
fait, mais Monseigneur me donne tout juste la r6ponse
que vous suipposez. Son coeur voudrait donner, mais sa
bourse s'y refuse. L'ceuvre des catechumlnats, la construction de lieux de prieres chez les nouveaux chr6tiens
(qu'on ne peut pas m6me suivre, au point qu'il y a m&me
de vieilles chr6tient6s qui attendent enccre leur petite
chapelle) et l'achevement de la cath6drale, qui a attendu
aussi neuf ans, tout cela fait des trou6es 6pouvantables
mais n&cessaires, dans son coffre-fort.
I1 n'y a plus qu'une ann&e et demie qui s6pare les
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6leves de seconde (tous des sujets qui donnent de
serieuses esp6rances) de leur entree au grand s6minaire;
il faudrait pourtant, avant cette 6poque, leur arranger
un petit batiment, pour qu'ils ne soient pas oblig6s d'6tudier a c6t6 des petits s6minaristes Je fais abstraction des
avantages tres r6els que cette s6paration partielle produirait au point de-vue de la discipline. 11 y a ceci en
plus : Vous savez, sans doute, que les petits siminarites, comme tous les 6coliers chinois, chantent tout
haut en apprenant leurs lecons. Imaginez-vous une philosophie 6tudiant sa leqon en compagnie d'enfants qui,
pendant la moiti6 de la journ6e, crient a tue-t&te ! Je
ne vois vraiment pas comment on s'en tirera dans un an
et demi.
Mon id6e est de construire un petit bitiment, un pen
s6par6, dans lequel les grands s6minaristes pourraient,
convenablement, faire leurs exercices de pi6t- et d'itude.
De cette sorte, Monseigneur pourrait attendre, sans
nuire a la bonne marche du s6minaire; et, plus tard,
alors, quand il le pourra, mieux faire et si des secours
en argent lui arrivent encore, achever la bAtisse du s6minaire, d'apres ce commencement d'un plan g6nral qu'on
ex&cuter-i-avec ce~ sE vou~-' "pur nous procurer, a
quoi, je 1'espere, M. le Visiteur ajoutera quelque chose.
Je vous ai parl6 de livres de chant i leur procurer.
Oh ! comme alors, dans notre nouvelle cath6drale, ils
chanteront bien les louanges de Dieu et de ses saints,
confesseurs et martyrs ! Eux-memes sont fils de confesseurs et de martyrs, tous enfants de vieux chr6tiens qui,
pendant la terrible ann&e des Boxers, ont donne des
preuves non douteuses de leur attachement a notre
sainte foi. Plusieurs comptent des martyrs dans leur
famille, on meme sont fils de martyrs, et les parents de
tous - sans exception - ont souffert pour la foi.
Les deux enfants, par exemple, qui sont de la vile
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m&me de Young-ping-fou ont, eux-memes, di fuir
devant les Boxers et ont subi plus ou moins de vexations; 1'un d'eux fat emporte dans les bras de sa mere.
Ils etaient petits a cette 6poque, et c'est a cette circonstance qu'ils doivent de n'avoir eu que pen de souffrances a endurer. Plusieurs de leurs parents ou grands
freres ont df fuir jusqu'en Mongolie, exposes journellement au p&ril de mort.
Cette ann6e-ci est entr6 au s&minaire un enfant dont
le grand-oncle fut le premier martyr du Young-pingfou, en mrme temps qu'il 6tait, de son vivant, un chr&tien. des plus fervents. Ce modele des catichistes 6tait
assez fervent pour faire fr6quemment cinq heures de
marche pour aller entendre la sainte messe. Aussi, quand
il avait accompagn6 le directeur du district pour aller
assister, a P6kin, le 29 avril 1902, au sacre de Mgr Jare
lin, le missionnaire n'avait pas craint de r6pondre, une
observation plaisante sur ce compagnon qui payait peu
de mine : a C'est un saint, et le meilleur chr6tien du
Young-ping. * I1 a 6t6 notre a proto-martyr ,.
Voici les faits, tels qu'ils ont 6te consign6s, au lendemain des Boxers, par les missionnaires de l'endroit,
sur la parole de t6moins encore en vie. Je passe sur les
details de l'arrestation et la fuite des autres membres
de la famille Parmi ces derniers se trouvait notre petit
s6minariste (emport6, lui aussi, comme son petit compagnon de la ville, entre les bras de sa mere), son pere
et son grand-prIe, le troisibme frere du martyr. Ils
eurent la vie sauve, pr6cism&ent parce que les Boxers en
voulaient surtout a Ignace (c'est le nom du martyr),
comme catechiste z616 et chef de la principale famille
catholique du village. Vous savez sans doute, mon tres
honor6 Pere, que les Chinois conservent le plus possible
la vie de famille, c'est-4-dire que, meme aprEs leur
mariage, ils continuent a demeurer dans la mnme cour,
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les chambres seules sont s6par6es; un mur entoure toute
la propriet6, dans laquelle se trouvent souvent plusieurs
genbrations avec femmes et enfants. Dans ce cas, le
frere le plus ag6 est consid6r, par les autres villageois,
commie le chef de toute la famille. Les Boxers done,
apres avoir arr&t6 ce chef de la famille, se mirent a lui
donner des souffiets, des coups de poing et de pied,
et a le frapper avec la lance, surtout an bras droit, prbs
de l'6paule, et & la cuisse gauche, qui furent l'un et
l'autre traverses de part en part. Pour le faire apostasier, deux Boxers, entre autres, lui dirent : a Renonce
a ta religion et nous ne te frapperons plus.
Le martyr r6pondit : Frappez a mort, je n'en serai pas moins
catholique. » Suit alors une s&rie de traitements plus
barbares les uns que les autres, qu'il serait trbs long
de narrer dans tous leurs details; enfin, un coup d'un
marteau tres grand et Ltete ronde, applique avec plus
de violence, cassa l'epine dorsale d'Ignace, qui inclina
la t&te, vomit du sang et expira. Un instant avant sa
mort, il refusa encore, par des signes de tte, de se faire
6ter ses liens pour braler de l'encens aux idoles.
La mort du pere de notre a grand-s6minariste * n'est
pas moins 6difiante; mais il faudrait aussi des pages
entieres pour la raconter dans tous ses d6tails. II eut la
tete tranch6e en mame temps que onze autres chr6tiens
de son village qui furent, tous ensemble, menbs au supplice et profess&rent a plusieurs reprises notre sainte foi
avant d'expirer. Pendant ce temps, dans sa famille, les
femmes et les enfants, parmi lesquels notre a philosophe * actuel, se pr6paraient au martyre par un jeine
rigoureux qu'ils s'imposerent volontairement. Les Boxers
les 6pargnerent, et m&me, quand les femmes allrent
d'elles-mnmes s'offrir aux bourreaux, les repoussrent,
sous pr6texte que ce n'6taient que des femmes et des
enfants.
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D&capiti aussi fut le pere de notre chef de section du
s6minaire actuel - 1'enfant qui est en seconde en ce
moment Le martyr alla s'agenouiller sans crainte, releva
sa natte par-dessus la t&te, la prit entre ses dents et pr6senta son cou au bourreau qui, litt6ralement, se mit a
la hacher, car la tate de ce glorieux martyr ne tomba
qu'au dixieme coup de sabre !
Cette id6e d'avoir devant moi des enfants de martyrs et de confesseurs m'a souvent soutenu, quand
jeprouvais quelque crainte sur 1'avenir des s6minaristes. II semble, en effet, que ce n'est pas sans un dessein sp6cial de sa divine Providence que Dieu a attir6
au s6minaire des enfants de tels parents et que, plus
que n'importe qui, ils ont espoir d'arriver a la pr&trise.
N'est-ce pas, Monsieur et tres honor6 Pere, que notre
pusillus grex est digne d'intret! Je crois vous avoir
fait plaisir en m'6tendant sur ces glorieux d&tails. En
terminant, Monsieur et tres honore Pere, je vous prie
derechef de vous souvenir, dans vos prieres, de ces chers
enfants, et aussi de leur directeur, et je vous prie
d'agr6er, etc...
Francois WILLEMEN.

KIANG-SI MERIDIONAL
Lettre de M. Felix BONANATE,. pfrtr ede la Mission,

i Mgr CICERI, vicaire apostolique.
Yang-Kio-choei, 23 novembre igog.

Monseigneur,
II y a rprs d'un an, je faisais, pour la premiire fois,
le tour des trois sous-pr6fectures oij Votre Grandeur
m'avait envoy6.
En quittant Lo-tang pour me rendre A Kiu-men-ling,
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je n'etais installk dans une petite barque, pour jouir a
loisic du beau spectacle qu'offxent les montagnes s1elevant i pic sur les deux rives du fleuve. C'est, peut-6tre,
le plus beau site du Kiang-si meridional.
Pendant que la barque glissait doucement, entrainke
par le courant, entre les deux rives bien bois6es, le
soleil disparut i l'horizon.
Le fleuve, qui dabord coulait enserrt entre deux
montagnes, s'6largit tout i coup et, dans la demi-obscurit6 du soir, apparut au loin dans la plaine une masse
noir. et imposante. C'6tait un village fortifi&
Je demande a mon barquier : c Quelle ville y a-t-il
par ici ? -

C'est Yang-Kio choei, me r6pond-il. -

Y

a-t-il des chr6tiens dans son enceinte ? - Pas un; et
il n'y en aura pas de si t6t. Tel fut notre dialogue.
Alors, debout sur le devant de ma petite barque qui,
en ce moment, 6tait arrivie au-dessous des fortifications,
je fi-;
a Dieu, du fond de mon coeur, I'4terelle priere
du missionnaire : a Mon Dieu, que votre royaume arrive
pour ces pauvres paiens. * Ma priere n'6tait pas finie
que j'eus l'impression qu'elle 6tait exauc6e, et je donnai
comme patron a cet endroit tout paien le bon saint Vincent de Paul, sir qu'il en ferait la conquete.
Cependant, ma petite barque s'1loignait toujours, et
bientbt le village mur6 disparut au loin dans la nuit.
Depuis lors, j'ai revu souvent Yang-Kio choei et ses
fortifications; j'attendais toujours que le souffle de la
grkc- passit sur ces murs et fit germer le bon grain.
Ayant rencontre un chietien qui habitait non loin du
village en question, je l'envoyai y ouvrir un oratoire,
pour essayer.
II refusa d'abord, craignant d'etre maltrait6 par les
hatitants; il s'y resigna ensuite, et ala ouvrir un oratoir2 dans un faubourg voisin.
Mais, soudain, le bon Dieu y mit sa main puissante.
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D'un coup, une centaine de families se dclarrrent chr6tiennes. L'oratoire du faubourg ful transpoitt au coeur
du grand village, oi on nous offrit une des meilleures
maisons. Nos cat6chumwnes se mirent a 6tudier avec ferveur. L'6lan du premier moment ne s'est pas ralenti, et,
ce matin meme, l'eau du bapteme coulait sur le front
des quinze premiers chr6tiens. Le royaume de Satan est
entam6, puisse celui du Christ triompher sur ses ruines !
Mes quinze baptis6s seront sfirement quinze ap6tres,
et, Dieu merci, la moisson sera plus abondante encore.
Une annee a peine s'est &coul6edepuis le moment oi,
passant pour la premiere fois sous les murs de YangKio-choei, le barquier me disait : 4 I n'y a pas de chr6tiens, et il n'y en aura pas de si t6t.
Felix BONANATE.
P.-S. - Tous les lettris de cette localit6 sont pour
nous, je prie Votre Grandeur de m'envoyer quelques
cadeaux pour eux; peut-4tre nous aurons le bonheur de
gagner toute cette localite, puisque tous les habitants
sont d'un meme sing (nom).
F. B.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. J. BAETEMAN, Pfrtre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supirieurgdeiral.
Alitiena, 26 novembre

90o9.

II y a un certain temps que je vous ai 6crit; mais
M. le Visiteur aura du vous donner de mes nouvelles.
En ma qualiti de consulteur, je m'en vais vous donner
un petit aperqu de ce que nous avons fait cette annie.
Peut-tre sera-ce pour votre cour une consolation.
Quand je suis venu ici, de tous c6t6s on essayait de
me d6courager. Quoi ! Aller en Abyssinie ! Mais il n'y
a rien a faire en cette triste mission ! Voila ce qu'on
disait, ce qu'on dit et ce qu'on croit encore aujourd'hui.
Nous ne pouvons pas, comme mes confreres de Chine,
vous donner des listes de baptemes, un nombre consolant de conversions, de communions, etc.
Ce que nous essayons, nous, de faire, c'est le plus de
hien possible avec le moins de facilit6s possible ! J'ai
renonc6, cette fcis, A courir dans mes tristes montagnes,
pour faire le catichisme, raccommoder les mariages,
glaner quelques Ames. II faut, pour cela, une sante plus
robuste que la mienne.
Mais j'ai une petite armre de cat6chistes et deux
pretres indigenes, je les fais 6voluer dans toutes les
directions, et voici les r6sultats de cette annMe : Mariages
de concubinaires, 13, sans compter les reconciliations de
menages brouill6s. C'est une plaie ici ! Les filles sont
donn6es A leurs futurs comme on donne une chivre;
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elles ne sont jamais consult6es, ce qui fait que les lunes
de miel, ici, ne durent parfois mane pas un jour. Quelle
patience il faut pour tout raccommoder, pour replatrer
ces mariages, et il nous faut, pour certains, recommencer tous les trois mois 1Nous avons, en outre, ramen6
85 schismatiques ou apostats. Enin, nous avons fait
fair- leur premiere confession et premiere communion
a 98 grandes personnes qui, jusqu'ici, vivaient avec et
comme leurs bates ! En plus de cela, mon petit bataillon d'enfants me donne aussi des consolations:
36, cette annee, ont fait leur premiere communion; la
plupart continuent a communier tous les dimanches, et
les meilleurs communieront bient6t deux on trois fois
par semaine. Parmi eux, quelques vocations se dessinent
deja, 1'un d'eux, qui a huit ans, m'a diej dit, tout confidentiellement, qu'il y pense deja depuis l'age de quatre
ans; A c6te de la cabane de son pere, il s'est bati une
petite 6glise et y fait ses devotions conmme un petit
ermite. II faut dire qu'il avait un pere, ancien brigand converti, qui communiait tous les jours et qui
6tait le plus pieux des chrrtiens; quand il allait an
march, avec ses mnes, la nuit, dans le desert, il ne dormait pas, il passait son temps a r6citer des chajelets !

Tous nos Irobs, h6las! ne lui ressemblent pas. Mais
on fenne les yeux sur leurs trop nombreux defauts,
pour ne regarder que l'autre c6te de la m&daille; avec
un peu d'esprit de foi et un gros peu de bonne voloatd,
on y arrive encore !
Somme toute, nous ne perdons pas absolument notre
temps, surtout si vous ajoutez A cela notre Bcole, qui
compte environ 60 gargons, parmi lesquels plusieurs
vocations srieuses se dessinent Nous serons done tout
prits, quand le bon Dieu voudra nous faire partir plus
avant.
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En attendant, nous avons pos6 une premiere ligne
(j'allais dire de sentinelles), de cat6chistes dans 1'Agami6, ils font I'6cole et nous pr6parent des catholiques
pour plus tard. A l'aile droite, pros de Gondar, deux
pretres et un cat6chiste sont partis depuis trois mois,
pour essayer de s'installer, comme ils le pourront, dans
cette grande tribu paienne des Camantes, qui nous
demande depuis si longtemps; ils ont la consigne de
s'y maintenir, cofte que cofte, de s'y 6tablir comme ils
le pourront et d'y rester jusqu'i la mort inclusivement.
Des que les circonstances le permettront, un autre pritre
ira s'6tablir a l'aile gauche, a Ankober. L, nous avons
environ 300 catholiques, absolument abandonns. Le
Pre capucin d'Adis-Abiba fait son possible pour venir
a leur secours, mais, la-bas, ils souffrent beaucoup de
n'avoir pas assez de pretres indigenes alors que nous,
pour le moment, nous en avons presque plus qu'il nous
en faut. Ces pauvres chr6tiens sont obliges, quand ils
ont un malade en danger, de le lier sur deux branches et
d'aller le porter au pretre catholique le plus proche,
c'est-k-dire

a trois ou quatre jours de chez eux !

Vous me demanderez peut-tre pourquoi nous ne
tentons pas de p6netrer dans ces contr&es nous-memes,
quoi qu'il advienne. S'il ne s'agissait que de nous faire
couper le cou, ce serait vite fait; et notre sort meme,
peut-etre, amenerait a la mission bien des nouveaux
travailleurs ! Mais l'&re n'est plus, malheureusement,
l'&re des martyrs, nous risquerions tout simplement de
nous faire reconduire a la frontiere plus ou moins poliment, oe qui serait, apres tout, une promenade comme
une autre; mais, surtout, d'amener une nouvelle pers6cution, qui nous chasserait de ces derniers remparts oi
nous nous cramponnons avec l'6nergie du d6sespor !
Vous ne pouvez vous imaginer la haine du clerg6 indigene contre nous ! Parmi nos r6centes conversions, nous

Echele
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avons deux a lidjs ,, ou. petits chefs, d'une province
toute rapproch6e; leur 'conversion a fait sensation, mais
les pretres indigenes sont furieux contre nous ! Dans
leur village (environ 450 habitants), il n'y a pas moins
de 60 pretres ou diacres; la plupart d'entre eux ne
savent m&me pas lire ! Mais un jour, ils voulaient venir,
avec toutes leurs croix, les supplier de redevenir schismatiques; sur leur refus, ils voulurent discuter avec eux,
mais, comme ces deux nouveaux catholiques sont fort
savants, ils refutirent tous leurs sophismes et les confondirent. Que de catholiques nous trouverions, mais la
sempiternelle question des champs est 1a ! Ceux qui se
convertissent sont excommunies, on leur prend leurs
champs; quant aux diacres et aux pr&tres qui se convertiraient, ils perdent leurs champs ipso facto ! Des
lors, comment vivre ?
Lors de mon r6cent voyage i Gouala, j'ai pa constater d'une faqon plus curieuse la peur que nous leur inspirons et la haine qu'ils ont pour nous. Apris le depart
des 6l1ves, j'allais passer un mois A Gouala, pour
changer d'air. Ici, A Aliti&na, c'est un four oui, vingt
jours sur trente, on ne respire qu'un air charg6 d'orage
et de fiivre. LA-haut, on a un air plus pur, et nos pauvres
poitrines se dilatent un peu ! Un jour, je voulus escalader une montagne de 3 150 metres, qui se trouve pres
d'Adigrat, a deux heures de Gouala. Je partis un
matin avec mon mulet et deux hommes annms, precaution ncessair4 par le temps qui court. J'arrivai au sommet sans incident, mais je ne me doutais pas de l'impression produite par mon passage : en me voyant
monter, un homme courut A la ville annoncer au chef
qu'un Italien avec deux soldats avait envahi le pays
et s'installaient sur la montagne. Aussit6t, les voila
partis a mes trousses. Peut-tre aurais-je eu un siige A
subir, si un de nos amis ne les avait rassurbs en chemin;
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nbanmoins la nouvelle tait lance, et deux jours apres,
on savait dans toute la province qu'un Italien avec trois
cents (!) soldats avait envahi l'Agamie ! J'en ris encore.1
faisait si froid au sommet, que je fus oblig6 d'en descendre bien vite ! Et le plus fort est que les gens furent
tout 6tonn6s de me voir redescendre sain et sauf, car une
superstition du pays raconte qu'au sommet de la montagne il y a un diable arm6 d'un fusil, et quand an
itranger y monte, ce diable tire trois coups sur lui.
Le sommet de la montagne est une immense table,
absolument plate, d'un kilomntre carr6 environ. Quelle
vue splendide ! Et quand on se retourne et qu'on voit,
par derriere, les pics arides et brfils de nos montagnes
d'Aliti6na, quel contraste ! Enfin, je descendis.
Vers deux heures, nous nous reposions a l'oabre
d'un rocher quand nous voyons venir i nous un grand
gaillard . moitie nu, brandissant un casse-tkte. Je li
dis : < Comment avez-vous passe la matine ? , II iae
me r6pondit pas et resta la environ dix minutes, nous
regardant sans sien dire, avec un regard qui n'tait pas
du tout rassurant. A la fin, impatientC, je fis signe A
un de mes deux guides, qui mit une cartouche dans son
fusil, et notre homme partit en ricanant !
Un autre jour, 6tant all6 notre station de Mai Brazio, je voulus aller voir l'6glise schismatique; elle est
comme coll6e au flanc d'un mur immense, form6 par les
rochers. Comme j'en approchais, un homme nous cria
d'en has : a N'entrez pas ! Par le dos de MWnlick, je
Ce n'6tait, d'ailleurs, pas notre
vous defends d'entrer ! G
intention; mais 1'euss6-je voulu que je n'aurais pa forcer, car il avait le droit, d'apres la loi, de me tirer nn
coup de fusil on de me trainer devant le juge. oit j'aurais 6ti condamn6 5 payer 12o thalers. Ces petits faitsIa sont pen de chose en soi, mais j'ai voulu vous les
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raconter, afin que vous jugiez, d'aprbs cela, des sentiments des schismatiques a notre 6gard !
Je vous disais plus haut que, quand les circonstances
le permettront, un prktre partira. C'est que, pour le
moment, il y a une espece de xrvolution, apais6e aujourd'hui, mais qui en laisse pr6voir bien d'autres, quand le
roi viendra a mourir. Le Ras Sebeath, nomm6 gouverneur de 1'Aganie, venait prendre possession de son
fief, quand un autre chef lui barra le chemin. 11 fallut
faire venir des soldats, et, bientot, les deux annues
furent en pr6sence. II y avait environ 8 ooo combattants,
le combat eut lieu non loin du lac Achanghi, a quatre
jours de Gouala. II dura trois heures et fut si acharne
qu'il y cut environ 4 900 morts et 750 blesses 1 Mais le
chef r6volt6 fut vaincu. Ce qui apgmenta la tuerie, ce
fut que les deux partis ne se connaissaient mbme pas;
il y avait bien un mot de passe, mais tous ne le connaissaient pas, et, dans le fort de la bataille, ceux qui
ignoraient le mot de passe de leur chef itaient tu6s par
leurs propres freres d'armes.
Comme je vous le dis plus haut, la *rvolte, pour le
moment, est apais&e; peut-6tre pourra-t-on profiter de
cette &claircie pour donner suite a ce projet, qui nous
tient tant a coeur.

Joseph BAETEMAN.

MADAGASCAR-SUD
Nous avons, pour donner une idee exacte de la mission de Madagascar-Sud, publiC au fur et a mesure de leur creation des details
sur les diverses residences : Fort-Dauphin, Tulear, Farafangana, etc.;
nous avons mentinnd l'accroissement successif des diverses oeuvres
et les principaux ivinements qui ont marqud P'histoire du Vicariat.
Nous avons donni plusieurs lettres humoristiques du Vicaire apostolique par lesquelles on pouvait se faire une ide g6ndrale du cli.
mat et des moeurs du pays.
Le moment nous paraissait venu de presenter une vue d'ensemble
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comme nous le faisons de temps & autre, par exemple, pour nos missions de Chine, indiquant la superficie approximative du vicariat,
le nombre approximatif des habitants et celui des catholiques, le
nombre des ouvriers &vang6liques, la nature et les fruits spirituels
des diverses ceuvres. Au cours de I'annee derniere, nous avons prii
le Vicaire apostolique, Mgr Crouzet, de nous fournir ce tableau,
soit pour nos Annales, soit pour les Annales de la Propagation de
la foi. Des que ce tableau paraitra, nous le publierons.
En attendant, en voici comme une esquisse. Ce sont quelques pages
de l'ouvrage publi6 en 9gog : La France & Madagascar, Histoire
politiue et religieuse, par Pierre Suau (in-I2, Paris, Perrin, i9og),

pages 332 et suiv.
Madagascar, les iles adjacentes non comprises, a une superficie de
592ooo kilometres carr6s; c'est A pen pris la superficie de la France
(536408 kilometres carres), de la Belgique (29ooo kilometres carris)
et de la Hollande (33 000 kilometres carres) reunies.

Inquiet des ames que, faute de missionnaires, il ne
pouvait atteindre, et dont it avait cependant la charge
spirituelle, Mgr Cazet, j*suite, vicaire apostolique de
Madagascar, demandait, depuis longtemps, a la Propagande, des auxiliaires qui se chargeassent d'une partie
de son vicariat. Des 592 ooo kilometres carr6s que comptait Madagascar, 50 ooo seulement 6taient d6frich6s. Le
P. Chenay, principal ap6tre des c6tes malgaches avant
1890, en avait visit6 les points principaux. Des 1893, il
avait, en vain, essay6 de grouper les Antanosy de FortDauphin, qui comprena:ent beaucoup de catholiques
baptis6s A la Reunion ou a Maurice. Deux Peres fond&rent une paroisse a Fort-Dauphin, et l'un d'eux y
s6journa deux ans. N6anmoins, les visites i Mah6la, a
Vatomandry, A Mananjary, a Fort-Dauphin, a Tulkar,
a Majunga, a Diego et g Vohemar avaient 6tt temporaires et intermittentes. Du centre, il devenait urgent de
detacher le nord et le sud de 1'ile. Pendant un voyage
en Europe, en 1895, Mgr Cazet obtint du suprieur des
Lazaristes qu'il reprendrait, a Fort-Dauphin, l'euvre de
saint Vincent de Paul, si la Propagande le d6sirait Le
16 janvier 1896, Mgr Jacques Crouzet, ancien vicaire
apostolique de l'Erythr6e, 6tait nomm6 vicaire aposto-
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lique de la partie m&ridionale, qui va du cap SainteMarie au vingt-deuxieme parallle.
**

Presque rien ne restait, dans cette region, des fondations 6tablies avant la guerre. A Fort-Dauphin, le livre
des baptemes ne contenait que 99 noms. Tout &tait a
crier, et la difficulth des communications, l'6tendue de
la c6te, l'impbn6trabilit6 des tribus du centre (Bares
et Mahafaly), promettaient au courageux &vEque un
laborieux apostolat. Le 7 avril 1896, il d6barquait a
Fort-Dauphin avec cinq Lazaristes. C Les protestants,
ecrivait-il peu aprKs, ont, jusqu'ici, &t6 les maitres de la
situation, dont ils ont abuse. Les moyens employ6s
autrefois ne sont plus de mise aujourd'hui. a
L'ann6e suivante, Mgr Crouzet comptait trente pensionnaires, reunis sur un terrain loue par lui, et cinquante
petites filles, group6es dans les anciennes paillotes de
la mission. Mais, ni professeurs, ni materiel scolaire, ni
eglise. On 6leva une chapelle en planches.
En 1897, des Sceurs de Charit6 venaient fonder un
ouvroir et on dispensaire. L'ouvroir eat bient6t quatrevingts lkives; le dispensaire ne d&semplissait pas. Passant a Fort-Dauphin, le 23 juin 1897, le gn&aral Gallieni rendit publiquement hommage auw efforts et aux
succes des missionnaires lazaristes. a Vous savez, leur
declara-t-il, que je compte sur vous pour faire p6n6trer
dans le sud' 1esprit franqais. Vous connaissez ma pens&e; elle a toujours &6t claire. J'ai confiance en votre
ceuvre. Vous pouvez compter sur moi. Mon concours vous
est assur6. II n'y aura d'autres limites que celles ind6pendautes de ma volont6. v En France, le Temps
publiait les 6loges merit&s par Mgr Crouzet.
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Cette m6me annie, un poste 6tait fondi a Tulkar.
A partir de 1898, les Lazaristes s'avanqaient dans la
brousse, a 50 lieues de Fort-Dauphin, et s'6tablissaient
i Ampasimena, a Ambohipeno, a Farafangana. Mais
les Antaimoros de Farafangana et les Antanosy de
Fort-Dauphin n'avaient pas, depuis Flacourt, chang6 de
caractere. Leurs rivoltes, a partir de 1898, causerent la
mort de plusieurs administrateurs; i nos troupes, plus
de pertes qu'on n'a os! le dire; et, i l'6veque, la rine de
deux 6glises et d'une dizaine d'6coles. La revolte de
rgo5 fut surtout redoutable et odieuse. Le 3 d6cembre,
M. Cotta n'&chappa A la mort qu'en se jetant a la nage
dans le fleuve, et en fuyant, a travers bois, jusqu'h FortDauphin. Les Europ6ens s'y 6taient r6unis, dans l'ancien fort Flacourt, et, sans I'arriv6e d'un corps de Sn&,galais, la trag6die de 1673 oi, une nuit de Noel, perirent
tous les blancs, se serait renouvel&e. De cette revolte,
rendre les missionnaires catholiques tant soit peu responsables serait d'autant plus odieux qu'on sait parfaitement quelles s&veritts administratives et fiscales en
furent le pr6texte, et queues excitations 1'alimentirent.

En janvier 1902, M. Lasne, sup6rieur du district de
Farafangana, avait, sur un terrain de 25 hectares, 6lev6
les cases d'une 16proserie, que cent lipreux d'abord, et
ensuite cinq cents, occuperent. Ils fonnaient six villages,
comptant 106 cases. La moiti6 des malades 6tait encore
assez valide pour venir au dispensaire se faire soigner. Les Seturs de Charith allaient panser les autres
dans leurs cases. A genoux dans le sable brfilant, 'pendant plusieurs heures, elles lavaient, hmilaient, pou-
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draient les membres ulc6rs. Une d'elles faisait la classe
A une centaine de 16preux; d'autres allaient enseigner
les enfants des villages voisins. Maternellement, elles
choyaient leurs malades. Mais en amenant ceux-ci a
l'h6pital, 1'administration leur avait dit, par maniere
de consolation : a Patience ! dans deux ou trois ans
vous serez gu&ris.
Ils attendirent trois ans, et, le
13 mars 1905, sournoisement, sans qu'aucun des cinq
cents malades ne songeAt a prevenir les infirmieres, sans
que leur attitude r6v6lat leur dessein, fls r&solurent,
pour s'affranchir, de tuer toutes les Sceurs, ainsi que le
Pere, leur aum6nier. C'est le soir, tandis qu'elles
allaient de leur chapelle A la maison, qu'on devait les
massacrer. Un des chefs, plus timide et plus prudent,
persuada aux autres que le mauvais coup, loin de leur
rendre l'independance, leur attirerait du malheur. On
se ravisa, et on se contenta d'aller saccager le petit
cimetiere des Sceurs, de retirer de terre et de disperser
les ossements d'une religieuse, morte depuis tun an.
Seule, cette profanation fit connaitre le danger auquel
on venait d'6chapper.
Detail 6trange, et qui donne A penser. Quelques
pieuses dames, venues avec les Sceurs et, qu'a tort, on
croyait Anglaises, les aidaient A soigner les 16preux.
Or, la consigne avait 6te donn6e aux meurtriers de tuer
les Francaises, mais de respecter les Anglaises.
Depuis, les Sceurs de Charit6 n'en ont pas temoign6
moins d'amour A leurs lipreux. Pas plus que les membres
gangren6s, les aLres ingrates ne les rebutent pas. C'est
pour se dilivrer de l'internement impos6 par l'administration que les 16preux de Farafangana avaient conqu
leur projet de meurtre.

Actuellement, le Vicariat de Mgr Crouzet compte trois
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%vang6is6s par vingt-cinq Lazaristes et quinze
districts,
Soeurs de Charit& II comprend quatre mille fideles.
A titre de renseignement, nous donnerons sur le vicariat de Mada.
gascar-Nord quelques indications analogues i celles qe n.ous avons
transcrites sur le vicariat de Madagascar-Sud. Conmme MadagascarSud, Madagascar-Nord est un d6membuiemeut de l'important vica-

riat de Madagascar-Central.

En I879, les Peres du Saint-Esprit avaient pris la
charge de Nossi-BR et de Mayotte. En les appelant a la
desserte .de ces postes, le ministere des colonies s'tait
engage a leur fournir un traitement. Ce traitement fut
supprime, pour Nossi-B6, en 1902, pour Mayotte en
1905. Sainte-Marie 6tait dans l'abandon, surtout depuis
la laicisation des 6coles et le d6part des Soeurs, en
avril 1899. A Diego-Suarez, devenue colonie frangaise
apres la guerre de 1885, et oil, pendant la guerre, le
PNre Albert Cros avait rempli la charge d'aum6nier,
deux excellents pretres bretons firent, quelque temps,
le service des h6pitaux. M. le chanoine Murat, ancien
cur6 de Saint-Denis, vint ensuite s'y consacrer a un
apostolat auquel il ne pouvait suffire. II crba des ecoles,
appela, pour les diriger, les Filles de Marie, developpa
toutes les ceuvres. De deux prtres de la Reunion aope16s par lui, un mourut, I'autre dut 6tre rapatri6. Enun,
le II juillet 1898, le Vicariat apostolique de Madagascar-Nord fut constitu6. Il s'6tendit jusqu'au. 18° et com-

prenait aussi les petites iles. Il fut confi6 a Mgr FrancoisXavier Corbet, ancien pr6fet apostolique de Pondich6&y,
et, depuis 1877, superieur du s6minaire colonial de Paris.
Parmi les Peres du Saint-Esprit qui l'accompagnaient,
plusieurs 6taient des vt~rans du Zanguebar et de la
Guyane.
Au milieu de populations molles, dont plusieurs
6taient gat6es par le voisinage et l'influence des Comoriens, sur une cote 6tendue et malais6e a visiter, la nou-
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velle mission allait se heurter a d'immenses difficult6s.
Cependant, en 1904, Mgr Corbet avait 6levi 21 6glises
ou chapelles, 23 6coles, 25 ouvroirs, plusieurs orphelinats. Les h6pitaux de Majunga, de Di6go et de Mayotte
occupaient encore 5 Sceurs de Saint-Joseph.
Comme les autres, ce Vicariat ressentit les effets de
la laicisation. De File Sainte-Marie, un missionnaire
ecrivait : t Le 1" janvier 1905, nos Acoles seront ferm6es. La population, noire et blanche, nous porte beaucoup de sympathie, mais l'6preuve est bien dure pour
nous : il faut tout recommencer. x
Qnelques Pr6montres sont venus aider les Peres du
Saint-Esprit. Actuellement, Mgr Corbet dispose de
25 missionnaires pretres, de 8 freres et de 4 instituteurs
laiques europeens, de 6 instituteurs indigenes, de 22 cat6chistes, de 12 religieuses (Sceurs de Saint-Joseph, Filles
de Marie, Franciscaines de Marie). Us dirigent 12 stations, avec missionnaire residant.
La population catholique est de 1600oo ames sur
430 000 habitants.
Extrait d'une lettre de M. LASNE, pfitre de la Mission,
d M. A. FIAT, Suprieur ginral.
Farafangana, 29 novembre

g199.

... Les trois missionnaires de Farafangana sont tous
trois heureux de la part qui lear est &chue.
Mais que faites-vous done a Farafangana? al4ez-vous
me dire. Nous travaillons a gagner des Ames A Dieu, tout
simplement. Nous faisons le cat&~hisme, le matin, avant
1'ouverture de l'6cole officielle. Nous le faisons a netf
heures
ala proserie, de une heure A deux a l1'glise, et
dans le courant de la soir6 e aux malades, aux infirmes,
dans les diverses villages qui forment I'agglomeration
de Farafangana.
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La mission de Madagascar n'est pas une mission
ingrate. Elle offre, au contraire, au missionnaire zd•6,un
champ presque illimiti. Ce champ ne demande, pour
produire, qu'a atre d6frichi et ensemenc.
M. Fabia nous est rentre il y a un mois, completement
guri, semble-t-il. Son absence avait ralenti notre marche
en avant. Nous voili de nouveau en train de guerroyer
plus que jamais pour le bon Dieu.
Veuillez agreer, etc...
Ch. LASNE.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
On lit, dans la Circulaire du I" janvier 1910, de M. le

Sup6rieur g6neral : c Le Visiteur de la province orientale des Etats-Unis, M. Mac Hale, m'icrit a la date du
i1 novembre 1909 : t J'ai

a vous donner des renseigne-

"
"
"
"
a
a

ments consolants sur 1'6tat de nos missions. Nos missionnaires de Germantown ont donn6 40 missions, de
septembre 19o8 a juillet 1909, dans diffrents diocdses; les communions de ces missions montent au
chiffre de 45 ooo. Les missionnaires de Springfield
ont 6vangelise dans d'autres dioceses; les commu-

£

nions, dans ces missions, ont e6t de 35 ooo0. La maison

•
a
•
c

de Niagara a donne des missions dans les dioceses
voisins; les communions, dans ces dioceses, ont 6te de
25 ooo. Nous avons donc donni, dans cette province,
dans le cours de I'annee pass6e, 90 missions dans
220 dioceses; sans parler des retraites nombreuses aux
• Filles de la Charit6 et a d'autres Communaut6s. •

AMERIQUE CENTRALE
HONDURAS
a Au Honduras, dans l'Amnrique centrale, nous avons
di, press6 par le d6l6gu6 du Saint-Siege, accepter la
direction du s6minaire dioc6sain h Tegucigalpa, et nous
l'avons place sous l'autoriti du Visiteur de l'Alle-
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magne a (Circulaire de M. le Supirieur gn&6ral, du
I" janvier 1910.)
Vcici quelques renseignements g6ographiques sur le

Honduras et sur Tegucigalpa :
HONDURAS,

republique de

'Amerique

centrale, bornee aa

nord par le golfe de Honduras (mer des Antilles), a I ouest
par le Guatemala, au sud-ouest par le Salvador et au sud-est
par le Nicaragua ; la superticie est de 1I9 82o kilometres carres et la population de 381 94o habitants. La capitale est Tegucigalpa. Un plateau de i ooo mbtres est domiiu par les montagnes plus hautes de Pacaya ou Sierra Madre et de San Juan.
Les principaux fleuves sont tributaires de I'Atlantique, sur une
c6te basse, souvent transform6e par les alluvions, longue de
650 kilomrtres. Sur la c6te du Pacifique (zoo kilometres), est
la belle baie de Fonseca. Le Honduras jouit dun climat varii
et possede, avec de grandes richesses mindrales, caf6, indigo,
coton, cacao, plantes mddicinales, bois de teintures et d ebnisterie.
Le Honduras fut decouvert en 15o2 par Christophe Colomb,
conquis A partir de 1523 par Cristoval de Olid, Pedro Alvarado, etc. Sous la domination espagnole, il forma d'abord un
gouvernement particulier, mais en 1790 il ne fut plus qu'une
intendance du Guatemala. Devenu independant en 182z, i1
fit d'abord partie de la Confederation de 1'Amirique centrale.
I1s'en sipara en 1839, et depuis ii forme un Etat distinct, une
republique, avec un president dlu pour quatre ans par le suffrage universel et un congres de 32 membres. Le territoire est
divis6 en 13 d6partements.
TEGUCIGALPA est la capitale, depuis 1880, de la republique

de Honduras. Cette ville a une population de 15 ooo habitants;
elle est situie au milieu de riches exploitations de mines d'or
et d'argent : d'oik son nom, qui signifie en langue indienne
a Colline d'argent ».
Au nord de la republique de Honduras est le Honduras
anglais, possession de l'Angleterre et reconnue comme telle
par 1'Espagne en 1786. La ville principale du Honduras
anglais est Belize.

-

255 -

ILE DE PORTO-RICO
NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION A PORTO-RICO,
PAR M. DANIEL MEJIA, C. M.
Tradducion. -

Suite, voy. ci-dessus, t. 74, p. 488.)

VIII
Premieres difficultis et premiers moyens de ddfense :
L' a Iddal catholique a.
Apres 1'arrivie des Am&ricains, en vertu de la libert6
des cultes, on vit arriver bient6t, dans 'ile, des ministres
de plusieurs des sectes religieuses qui existent aux EtatsUnis Ils ouvrirent des chapelles de ces diff6rents cultes.

ar

r

Les missionnaires distribuerent alors de petites feuilles,
on tracts, avec la permission de 1'autorit6 eccl6siastique.
On y d6voilait les erreurs des nouveaux arriv6s. Ces
feuilles durent blesser les protestants, car voici la communication que M. Vicario, missionnaire, requt du maire
de Ponce, communication que celui-ci avait reque du
gouverneur militaire du d6partement : a Le gn&aral
Henry, gouverneur de ce d6partement de Puerto Rico,
me fait part, dans sa communication du 14 de ce mois
actuel, de ce qui suit : a Les nombreuses circulaires
a intransigeantes qui ont 4t6 publibes par les pretres

-
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a de cctte vule doivent tinir. Faites-leur savoir qu'ellcs
, ne scront plus pernises et que, s'ils continuent, je
" m'informerai des auteurs, et je leur ferai quitter i'ile.
" Dans ce pays est 6tablie la libert6 des cultes, et je ne
1crmcttrai
e
pas que nulle secte cherche a nuire a une
« autre confession ou a l'attaquer. Veuillez me faire
£
part des moyens que vous avez pris. x Je vous fais
connaitre cette communication, et j'espere que vous ne
donncrez pas lieu a ce que cette mairie se voie oblig6e
de faire part an gouverneur de choses peu favorables
pour vous. -

Ponce, le 17 decembre 1898. -Iouis Porrata Doria. .

M. Vicario conut alurs

Le maire,

idee de publier un journal

hebdcanadaire catholique, afin de rcmplacer les tracts.
Ayant obtenu la permission du R. Pere g6n6ral et de
I'autorit6 eccl6siastique, on publia le premier num6ro de
1'ldal calholique, -- c'est le nom qui lui fut donn6, le 15 aotit 1899, sous la direction des Peres de SaintVincent-de-Paul (Lazaristes). A force de sacrifices, on
put acqu6rir une modeste typographie pour i'impression
de 1'Idal. Aujourd'hui, c'est une des meilleures typographies de cette ville. Pie X et l'6veque dioc6sain out
lou6 cette conduite. Ce furent douze ans de combats.
Avant de continuer notre recit, je veux vous dire un
mot du cyclone de San Ciriaco, qui eut lieu au temps
qu'on commenga i publier le deuxi&me num6ro de
I'Idcal Une grande misere suivit ce cyclone. Elle fut
si 6pouvantable que de pauvres gens de la campagne
resterent sans foyer, parcourant les places et les rues
de la ville, presque mourant de faim, en demandant
secours. Les missionnaires 6taient impuissants i secourir
une telle misere; mais, se souvenant de la grande charit6 de saint Vincent, et se confiant en sa protection, ils
se r6solurent A l'imiter et a faire tout ce qui leur 6tait
possible.

La maison 6tait spacieuse et, dans les appartements
du premier 6tage, ils purent loger un grand nombre de
pauvres. II fallait aussi soulager un grand nombre de
malheureux qui mouraient de faim; a cet effet, les freres
coadjuteurs distribubrent, deux fois par jour, un abondant potage, afin d'apporter quelque soulagement i
ces malheureux. Cela dura plus d'un mois, pendant
lequel il y eut lieu d'offrir i Dieu bien des sacrifices.

IX
• L'Association ratholique v.
Luttes relatives ealea propriedt de l'glise et au cimctire.
En suivant rigoureusement l'ordre chronologique, il
aurait fallu d6ji mentionner, dans ces notes, un &vnement important pour le catholicisme de Ponce. Je
veux parler de la fondation de 1'Association de catholiques; et je parle d'elle avec une sp6ciale satisfaction,
ayant &t6 un des meilleurs succes obtenus par les missionnaires lazaristes dans la ville de Ponce.
Partout les hommes sont, en g6n6ral, plus indiff6rents
Sla pratique de la religion que les femmes, mais ceux
de ce pays le sont a un degr6 6tonnant. Il y a peu
d'hommes qui entendent la messe les jours de fete, et
presque aucun ne se confesse; pourtant, presque tous
passent leur vie, disant qu'ils sont catholiques. Le lecteur peut s'imaginer la peine qu'eurent les missionnaires
a r6unir une dizaine d'hommes de bonne volontd qui
eussent le courage de se presenter, ensemble, dans
I'6glise pour, apres s'&tre confess6, communier, tous ruunis i un jour d6termin6
On y arriva, et ces douze hommes ont 6t6 le noyau
de 1' a Association des catholiques v de Ponce. Le jour
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de l'Assomption de la sainte Vierge de 1898, ils firent
le premier acte officiel, communiant tous ensemble a
sept heures du matin. L'ann6e suivante, a la mmae date,
ils 6taient 60 et, d&s lors, le nombre d'associ6s augmenta
chaque ann6e. Depuis le 15 aodt 1898, I'Association des
catholiques a etC comme la sauvegarde du catholicisme
i Ponce, et on doit a son influence le retour de beaucoup de personnes qui, depuis longtemps, 6taient 6ioign.e- de l'Eglise.
Les membres du Conseil seconderent, en tout, M. Vicario, I'aidant toujours a proteger les interkts catholiques,
ce qu'ils ont fait plusieurs fois avec un grand courage.
Avant l'arrivie des Americains, on ne connaissait pas, a
Porto-Rico, les luttes de religion; mais, a partir de ce
moment-1h, les luttes commencerent. On les constata
dans toute 'ile, et surtout a Ponce, oi elles durerent sept
ans, et causerent bien des soucis aux missionnaires lazaristes charges de la paroisse.
Aussit6t que les Amricains eurent occup6 1'ile, le
maire de Ponce s'empara de deux paroisses, celle de la
ville et celle de la plage. Elles furent inscrites au
cadastre comme proprite's de la mairie, en vertu, uniquement, du droit du plus fort. Mais, quand il fallut
d6lib6rer sur la destination qu'on devait donner aux
eglises, les membres du conseil municipal ne furent plus
d'accord : les uns voulaient que celle de la ville fflt
convertie en magasin, les autres en bibliothbque, et enfin,
les plus senses jugerent bon de la laisser aux prftres,
mais moyennant un prix de location. Cette derniere opinion privalut sur les autres et, dans le premier exercice 6conomique, on la chargea d'un loyer de Ioo piastres
par mois. Mhis, avant de faire connaitre au public
la nouvelle situation, le maire communiqua au recteur
de la province la decision du conseil; communication
que celui-ci envoya, a son tour, au procureur g6neral de
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San-Juan, le chef-lieu de F'ile. La riponse ne se fit pas
longtemps attendre. On r6pondit a M. le maire que la
r6solution du conseil etait arbitraire, puisque la question
n'*tait pas encore resolue par les tribunaux, et qu'il ne
pouvait prendre encore aucune mesure. Aujourd'hui, la
question est r6solue difinitivement : elle I'a &6ten faveur
des catholiques, grace a l'impartialith et a la justice du
tribunal supreme des Etats-Unis.
La municipalit6 s'empara aussi du cimetire. Mais ce
fut pour tres peu de temps, parce que la population
ayant augment6 d'une mani're considerable de ce c6telM, le conseil du bureau d'administration le fit fermer.
Je fais remarquer cette derniere circonstance, parce
qu'elle a exerc6 une grande influence dans la construction du cimetiere Saint-Vincent-de-Paul. La mairie,
constata alors qu'elle n'avait pas d'endroit pour donner
la sepulture aux morts, elle se vit oblig&e de les faire
enterrer dans un champ qui n'ttait pas cl6tur6, et, par
cons6quent, expos6 a toutes sortes de profanations. Un
associ6 catholique 6tant mort, M. Vicario, profitant de
cette occasion, rAunit le conseil, afin de rappeler le
besoin qu'on avait de poss&der un terrain convenable
pour donner s6pulture aux chritiens. Aussit6t, on nomma
une ccmmission, compos6e de M. le Recteur lui-meme et
de deux associ6s; ils recueillirent les fonds n6cessaires;
on acheta un terrain et, bient6t, les catholiques eurent
la consolation d'assister i Ia b6n6diction solennelle du
nouveau cimetiere catholique.

X
Nouvelles lutics : I'Nglise, 'kdtpital.
II y avait surtout un m6decin, oficier du bureau d'administration, qui suscita mille tracasseries aux Peres et
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aux catholiques, par les plus ridicules exigences; par
excmple, il dcfendait de prendre de I'eau benite dans
les eglises, parce que c'#tait contre l'hygiene; puis, il
voulait faire fermer i'eglise, parce qu'il disait que le
manque d'air genait la respiration, et que les nouveaux
bancs qu'on avait mis dans 1'6glise empechaient de
sortir vite, en cas d'incendie.
Une autre fois, il voulut empecher de faire la procession du Bon Pasteur, dans laquelle on porte la communion aux malades; mais surtout il jura que, si on la
faisait, elle n'entrerait pas dans l'h6pital Tricoche, oi il
etait le directeur-midecin. Cet 6tablissement 6tait desservi par les Filles de la Charite. La procession, cependant, eut lieu; il dffendait aussi la recitation du chapelet dans les salles, ainsi que de faire aux malades
le cat6chisme, et il ne voulait voir aucun signe de religion dans les salles. Mais, cependant, il permettait l'entr6e aux ministres protestants et les laissait pr&cher leur
Bible Pendant tout ce temps-li, le cur6 et le president
de l'Association de catholiques ne cesskrent pas d'envoyer des d6p&ches et des lettres i Monseigneur
1'6v&que, au gouverneur civil, au procureur g6neral, et au
chef du bureau d'administration, demandant i tous
seccurs et justice, et protestant 6nergiquement contre de
semblables proc6d6s.
XI
Suite de la lutte :
Les Filles de la Charitisont obligdes de quitter Pl'pital.
En meme temps que se developpaient les &v6nements
que je viens de mentionner, I'auteur de toutes ces
attaques conqut un projet qui fut, malheureusement,
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bien funeste pour les catholiques. 11 s'agissait de faire
sortir les Soeurs de I'h6pital Tricoche. Mais les Soeurs
se proposaient de subir toutes les tracasseries, plut6t que
d'abandonner les pauvres; alors 1'adversaire redoubla
ses attaques jusqu'a ce que les Soeurs, n'en pouvant plus,
quittassent I'hbpital, !e 14 avril 1902, a quatre heures du
soir, apres y avoir exerc6, pendant quatorze ans, la charit6 avec abnegation et h6roisme.
Mais Notre-Seigneur, du mal, tire le bien ! Le jour
meme oit les Soeurs quitterent 1'h6pital, se forma une
Association de dames catholiques, sous le nom de a Propagande de la .Foi *; el!es se proposaient d'riger une
6cole d'enfants, dirig&e par les Sceurs, et sous le nom
mime de 1'Association. 11 en fut ainsi jusqu'en 1906, oi
M. Vega, Lazariste, cur6 actuel de Ponce, changea le
nom primitif en celui d' * Ecoles paroissiales de SaintVincent-de-Paul v.

Le 8 d6cembre 1904, on fit une grande procession, a
l'occasion du cinquantiime anniversaire de l'Immaculte
Conception. Ici finit la partie orageuse de cette histoire,
et alors commenia I'6poque de paix. Alors aussi cessa,
pour M. Vicario (Franqois), la charge de vicaire, comme
on dit ici, c'est-a-dire de cur6 de Ponce. C'6tait en 1905.

XII
La paix :
Ach/a de la maison et des Ecoles paroissicles.
Depuis longtemps, on voyait !a nicessit6 d'acheter une
maison pour les Lazaristes qui desservent la paroisse,
et, heureusement, on en trouva une, fort convenable, et
qui 6tait tout pros de 1'6glise. On convint du prix, et
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M. Vicario signa le traite; a M. Vega (Louis), qui lai
succeda dans la charge de cure, rtsta la charge de mettre
la maison en etat de recevoir les missionnaires qui
allaient l'habiter. A c6te de cette maison, M. Vega en
acquit une autre, assez grande, avec quatre grandes
salles, oi il installa les &coles paroissiaks.
Une autre oeuvre d'tvidente utilit6, et necessaire
aussi pour la paroisse, a 6t6 la construction de deux chapelles, I'une a neuf kilometres, et I'autre a onze kilometres de la ville, oir les Lazaristes de la maison de
Ponce vont, tous les dimanches, dire la messe et faire
le cat6chisme. Autrefois, on avait lou6 deux maisons
dans la ville a cette meme fin, mais c'etait insuffisant
pour le but que l'on s'6tait propose.

XIII

Schnes d'illumizisme.
Etablissemnent dinitif des missiounaires h Ponce.
Je ne veux omettre un etrange ph6nomene qui arrive,
depuis quelque teimps, dans les campagnes de PortoRico, particuierement dans celles du sud; ii a des effets
extraordinaires et curieux.
Les paysans de Porto-Rico sont indolents et apathiques, quoique rus6s. On tit dit qu'il n'y avait pas de
pouvoir au monde capable de les faire sortir de cet
6tat d'indiff&rence religiease, dans lequel ils vivent et
meurent Cependant, comme les gens ignorants, ils sont
superstitieux; il suffit qu'un ktre quelconque se presente en public, ayant un certain regard myst6rieux, ou
affirmant qu'il a eu je ne sais quelles revelations, pour
qu'ils le croient et le suivent
II y a peu pris deux ans qu'une reunion de ces ins-
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pir s parcoururent les champs de Ponce; ils representaient toute la cour c6leste. Quelques-uns disaient que
i'esprit de Michel 6tait en eux, d'autres disaient qu'en
eux, c'etait celui de Raphael, d'autres l'esprit d'Augustin et de divers docteurs de 1'Eglise; enfin, d'autres s'appelaient le frere Joseph on la soeur Marie, etc., etc. A
les entendre, on eiit cru que la cour c6leste avait laiss4
les ddlices de la gloire, pour s'introduire dans ces cr6atures naives. Des foules, compos6es de gens de la campagne, 6coutaient avec attention tout ce qu'ils disaient,
pendant trois ou quatre h-ures (selon le temps qu'ils
recevaient la grace, comme ils disaient), sans se lasser.
Les canmpagnards croyaient qu'il y avait quelque chose
de divin en eux, et ils obbissaient a leurs ordres, comme
de doux agneaux. Au milieu des folies qu'ils d6bitaient,
ils disaient d'ailleurs aux paysans de ne pas aller au
culte protestant, de ne pas vivre en concubinage, de se
marier a l'6glise, d'aller a confesse et de faire la communion. II 6tait curieux de voir les foules de gens qui
descendaient de la campagne ala ville, pour se mettre
au pied du confesseur, d'autres pour se marier ou faire
baptiser leurs enfants; et, tout cela, parce que
1' , homme-dieu • ou la a sceur Pepa
ou
o a votre
mere ,, comme s'appelait une autre, le voulaient ainsi.
Je crois que si vingt z616s missionnaires avaient parcouru les campagnes, ils n'auraient pas fait la centibme
partie de ce qu'ont fait ces malheureux, qui n'entendaient pas la messe et jamais ne se confessent. Mais il
est certain qu'a ces d6mons pr6dicateurs on doit un
normbre extraordinaire de mariages et de baptemes, qui
se sent faits dans la paroisse de Ponce et dans d'autres
,'illages de 'ile.
Maintenant, on ne parle plus de ces illumines.
Grace aux d&marches que l'6v&que du diocese a faites,
le Saint-Siege a accorde i la Congr6gation de la Mis-
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sion la propri6t6 de la paroisse. Ce fait assure aux
pretres de la Mission la continuation de leurs oeuvres
dans la ville de Ponce. Et 1'6vcque, lgr GuillaumeAmbroise Jones, a un titre particulier a la gratitude des
fils de saint Vincent de Paul.
Telle est I'histoire sommaire de notre maison de
Ponce, dans file de Porto-Rico.
San Juan de Porto-Rico, 1908.
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COIOMBIE
Lectre de M. A. CASTIAU, prilre de la Mission,
4 M. A. FIAT, Supirieur gineral.
Nataga, t1 juillet 1909.

Vous avez su d6ji, par les journaux, qu'une nouvelle
revolution vient d'6clater en Colombie. Cela ne peut
guere vous surprendre, car les revolutions int6ricures
sont, ici, a 1'6tat end6mique. Combien ont eu lieu, en
Colcmbie, depuis l'arrivee de nos premiers confreres !
Pour ne parler que des principales, il suffit de rappeler
celles de 1876, de 1885, de 1895 et de 1899; cette derniere dura plus de trois ans, fit environ 150000 victimes, et laissa le pays entierement ruin6, dans une
misere noire. Et quand on croyait bien 6tabli le regime
de la paix, voila que, tout a coup, retentit de nouveau le
cri d'alarme; il y a de cela quinze jours, les t6lgranunes
annoncent que 1'ordre civil est trouble, et que les r6volutionnaires se sont emnpar6s de Baranquilla et de Calamare; les voila maitres de la navigation sur le Magdelena, le port de Baranquilla, qui est le principal de la
R6publique, les met en communication avec Venezuela,
Panama, Costa-Rica et les Etats-Unis. Ils peuvent done
facilement, introduire armes et munitions. Le gouvernement a aussit6t envoy6 des troupes pour r6tablir I'ordre :
les dernieres nouvelles oficielles nous parlent de la prochaine capitulation des insurg6s. Plaise a Dieu qu'il en
soit ainsi. Nous n'avons guere senti, dans cette r6gion
du Tolima, les consq&uences de ces troubles; cependant,
un certain nombre de volontaires se sont fait inscrire
ei ont Ate aussit6t enr6l6s, et, ici, a Nataga, nous avons
6t6 t6moins des larmes r6pandues par les meres, les
6pouses et les sceurs de ces defenseurs de la patrie. --
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C'est toujours la m~me histoire : lib&raux et conservateurs. Ces derniers occupent le pouvoir, et les premiers
s'effcrcent de les supplanter. La Colombie, depuis
quatre-vingt-dix ans, a eu trente-six revolutions, petites
ou grandes ! C'est un cratere d'un nouveau genre, toujours en 6bullition, et, sans appeler l'attention comme
le d6sastre de Messine, que de victimes ne fait-il
pas I
Pendant ces cinq derniers mois, nous avons soutenu
le bon combat contre le demon. Apres la grande mission de Neiva, la capitale de la province, mission sur
laquelle je vous ai donn6 quelques d6tails, et qui fut
bien consolante pour noas, nous passAmes a Rio Blanco,
village au milieu des montagnes.
II n'y a pas 1a de pr&tre r6sidant, et, alors, que de
ruines morales I Nous restimes trois semaines, les
quatre missionnaires, c'est4--dire M. Rojas, notre superieur, M. Joachin Puyo, M. Castillo et votre serviteur.
C'est le cas de redire : MisericordiasDomini in aternum
cantabo !
De Rio Blanco, nous allimes a Campo Alegre. Ce
n'6tait pas sans une vive apprehension, qui 6tait d'ailleurs bien fondee. Dans cette population de pr8s de
15 000 habitants, il n'y a pas de pr&tre, habituellement.
C'est le centre du a libralisme », comme on s'exprinme
ici; les chefs r6sident dans cette localit6. II y a quatorze ans, les Peres Jesuites vinrent, pour donner la mission : elle n'eut presque aucun r6sultat. En outre, le
jour du d6part des Pires, plusieurs de ces liberaux monterent a cheval et enlev&eent la croix que ces derniers
avaient plantie, et la jet&ent au milieu des ordures. II
y a cinq ans, vinrent les Peres Ridemptoristes, pour
l. Dans la Bflolution de 19o9, dont ii estquestion ici. le president Reyes
quitta le ponvoir. II a un successeur et la tranquillit est retablie dans Ie pays.
- Note des Annales.

-

267

-

prcher la mission. Vous n'avez pas id6e des tracasseries qu'ils endurirent; on alla jusqu'i tendre des fils de
fer dans la rue, poor faire tomber ces serviteurs de
Dieu: le jour de lear depart, il y eut feu d'artifice en
signe de joie. Quand, il y a trois ans, Monseigneur
ordonna qu'on c616brAt les Quarante heures, la municipaliti organisa quarante bals. Au huitieme, un des organisateurs tomba raide mort ! On comprend done le sujet
de nos craintes.
Nous y allimes, en ccmptant uniquement sur la grice
de Dieu, bien simplement, et surtout, nous ne dimes pw s
un mot de politique en chaire.
Dieu nous aida, et nous n'eimes aucune difficult6;
ces messieurs du conseil municipal furent tres aimables
avec nous. . y eut 3 ooo confessions, et, sur ce nombre,
950 6taient des confessions de plus de cinq ans. II y
eut des personnes de cinquante et soixante ans, qui
venaient faire leur premiere confession.
Plusieurs, pendant ces missions, recevaient presque
en mnme temps les sacrements de penitence, d'eucharistie et de mariage. II y eut trois personnes de plus de
vingt ans qui se firent baptiser et aussi des enfants de
cnq, sept et quatorze ans. 11 y eut, en tout, 230 baptames, 99 mariages de concubinaires et 5000 conimu-

nions. Quand nous partimes, beaucoup de personnes
vinrent nous accompagner.

Nous vinmes ensuite a 1'Holo, oii l'on compte
3 ooo habitants. Nous restimes quinze jours au milieu
de cette sympathique population. It y eut I 300 confessions, et environ 2 ooo communions.
VoilA le recit de quelques-,nes des operations de la

grace divine. Daigne saint Vincent nous remplir de son
esprit 1
Auguste CASTIAtT.
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SOUVENIRS DE VOYAGES
DANS L'AMERIQUE CENTRALE ET L'AMKRIQUE DU SUD

24 octobre 19o5 -

15 avril

o908.

Compte rendu de la Swur PINAT, Visiiatrice,
atla ltrs honorde Mere KIEFFER, a Paris.
(Suite; voyez ci-dessus, p. 93-)
REPUBLIQUE ARGENTINE

Parties le 28 avril 1907, i six heures du soir, de Santiago du Chili, nous arrivons a Los Andes (800 metres
d'altitude) derniere ville chilienne, a onze heures du
soir. Le nlajordome de nos Sceurs etait a la gare, pour
nous accompagner au Sanatorium, oi nous reposames
quelques heures.
A cinq heures du matin, la bonne et respectable
Soeur Visitatrice du Chili nous quittait, et nous prenions le chemin de fer. Le temps 6tait magnifique, le
ciel rempli d'6toiles et, a travers le jour qui se faisait
peu a peu, nous apercevions, dans le lointain, une file
de montagnes formant un fond de tableau splendide.
Bient6t, changements de d6cors : d'un c6t6, le torrent
Juntillot, large et limpide, roulant de grosses pierres,
bord6 de petites habitations rustiques; plus loin, le circult gracieux et prolong6 des montagnes, et, de 1'autre
c6te, d'immenses rochers. Nous sommes au milieu, et,
pendant un long temps, sur une route 6troite, mais sire,
nous jouissons de panoramas grandioses, qu'une brume
]6gere rend parfois mystrieux. Ce spectacle suspend
les coeurs et ravit les yeux !
Nous arrivons au Salto del Soldado (saut du soldat)
oii se trouve le pont qui passe .sur la riviere Aconcagua,
laquelle court entre deux montagnes, qui paraissent
s'ktre divis&es, pour lui livrer passage. C'est ici, raconte
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la tradition, qu'un soldat de l'Ind6pendance, poursuivi
par un detachement espagnol, sauta d'une montagne a
l'autre,

&chappant ainsi a ses ennemis. Nous avions

S2oo metres d'altitude.
Nous nous arratons a plusieurs stations, longeant, pendant plus de trois heures, la riviere Aconcagua; c'est le
parcours le plus pittoresque des Cordilleres, avec ses
magnifiques montagnes, dont quelques-unes sont couvertes de neige, que le soleil dore, ce qui rend le paysage des plus attrayants. Jusqu'. Juncal (2 222 matres)

nous contemplons ce beau spectacle; nous y descendons
a neuf heures et denmie. Tout le monde se pricipite pour
se caser dans les petites voitures qui doivent nous
cooduire jusqu'i Las Cuevas.
Elles sont bien .conditionnies, tres l6geres et seulement entour6es de toile, pour pr6server de la poussire
et du vent Quatre chevaux ou mules les trainent. Pendant quatre heures, nous longeons une route carrossable
de dix mitres de large, tres bien entretenue, o6 pas un
caillou ne vient entraver la marche; les pentes sont
calcul&es, et cochers et chevaux savent mesurer les distances et s'arr6ter en temps voulu, pendant l'ascension,
pour souffler et choisir I'endroit oi poser leurs pieds.
C'est une promenade fierique. On ne voit autour de
soi que montagnes, rochers s'&chelonnant, changeant de
forme, de couleur, selon la lumicre du soleil, et un
regard en arriere vous fait jouir du tableau le plus merveilleux qu'il soit possible, par I'aspect de ces innombrables montagnes, de ces glaciers que le soleil fait
6tirceler de mille feux. C'est sur cette route que se trouve
le cdlbre lac del Inca, A 2 800oo mtres d'altitude, et dont
le d6versement est un mystre.
Les quinze ou vingt petites voitures se suivent k
quelques mtres de distance; tout le long du parcours,
des inspecteurs circulent et surveillent les equipages,
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pou pr6venir les accidents; la police fait 6galement
sa besogne, de sorte que tout se passe. on ne peut
mieux.
Cependant, Fair devient un peu piquant, mais nous
nous sommes munies 'de grands et ,de petits ch~les
voire mime de couvertures, qui ne nous servent guerd,
grace a un soleil bienfaisant. Bient6t, nous arrivons a
la Cumbra, le plus hait plateau, 4 ooo metres d'altitude, et nous saluons, avec une douce 6mption, le Christ
R6dempteur, immense statue de bronze, signe de paix et
limite marquant la ligne qui divise le Chili de I'Argen-

tine. C'est li que nous commen;ois a descendre; pendant une heure, nos chevaux nous emportent au galop,
v6ritable course vertigineuse, qui laisserait a lI me
angc.isses et frayeur, si elle n'6tait assur&e qu'au t id
on veille et que, sur la terre, on prie.
Il est quatre heures ct demie; nous descendons i Las
Cuevas, oii l'on se rTconforte dans un petit h6tel, qui
fait payer bien cher, mais il n'y a pas le choix.
Le train nous attend, et chacun s'installe et se couvre,
il fait tres froid, dit-on; il le faut bien ainsi, puisque
nous sommes dans les Cordill&res; pour nous, c'est une
belle journ&e de printemps. Le train s'6branle, et, de
nouveau, nous nous perdons dans les montagnes de
toutes formes, h6riss6es, dentel6es; c'est a perte de vue
que Dieu les a sem6es et entremrl6es de rochers, de torrents, de chutes d'eau, c'est vraiment grandiose et digne
du Cr6ateur.
La nuit se fait bient6t, et, apres un repas fort long et
trbs tourment6, vu la rapidit6 et l'exiguite des wagons;
a neuf heures, nous arrivons a Mendoza, causant I'6ba.
hissement parmi la population qui, probablement
n'avait pas vu de Seors.
Apres quelques minutes d'attente, nous sommes install.es dans ti

wagon, pour ma compagne et pour mo';
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les lits sont faits, tout y est moderne et confortable,
presque luxueux, car on y remarque, tout autour, des
incrustations de vieil argent, vrai ou faux, qui feraient
encore meilleur effet si une poussiere incessante, et que
constaminent l'on vient enlever avec de larges plumeaux ne venait les ternir.
Apres vingt-quatre heures de route, sans descendre
un instant, a travers la pampa, immense plaine qui nous
parait assez monotone a la suite des merveilles pr6c&dentes, nous arrivons a Buenos-Ayres a sept heures et
demie du soir, le 10. Ma Sceur Assistante et ma Soeur
Econome nous attendaient.
Les fatigues s'oublient quand 1'accueil est bon, et pouvait-i! ne pas 1'Mtre de la bonne et digne Sceur Polere,
qui nous recut de tout son cceur. Le lendemain, apres
avoir salub M. Bettembourg, directeur de la province
des Sceurs de 1'Argentine, nous fimes connaissance avec
toutes les maisons de nos Soeurs a Buenos-Ayres.
Buenos-Ayres, la capitale de la R6publique Argentine,
est une ville tout a fait europ6enne; on y retrouve, en
certaines rues tres commercantes, 1'agitation parisienne,
et les magasins art nouveau sont nombreux dans ces
belles et grandes avenues qu'on ne peut qu'admirer; et,
si l'on n'avait au coeur l'amour de la patrie, on ne se
croirait pas i 1'6tranger. La superficie de Buenos-Ayres
est plus grande que celle de Paris, mais, ce n'est que peu
a peu qu'on arrange et civilise.
Les Filles de la Charit6 ont, a Buenos-Ayres, une
grande et belle place pour leurs oeuvres et, s'il y avait
plus d'ouvriers pour la moisson, on pourrait encore les
6tendre davantage. La chapelle de la Maison centrale, qui est 1'eglise des Lazaristes, est tres vaste; les
offices s'y font solennellement
En arrivant, nous avons eu le bonheur d'assister a
trois jours d'adoration du Saint-Sacrement, avec pr'di-
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cations, grand'messe et vepres, en preparation de la
f&te de la Translation des reliques de saint Vincent.
Ces c6r6monies, qui ont ameni grande affluence de
monde, ont &t4 vraiment belles et imposantes.

Je commencai la visite de la Maison Centrale de Buenos-Ayres sous les auspices de saint Vincent. Le bitiment est trbs spacieux, c'est ce qu'on peut appeler une
belle Maison centrale. Cependant, comme a toutes choses,
il y a un revers : il y faudrait de plus grandes cours et
des jardins. Le pensionnat de jeunes filles, principale
meuvre, est la principale ressource pour entretenir un
orphelinat, trois classes gratuites et deux ouvroirs
externes. Le dimanche, on fait le catichisme aux enfants
de fabriques. II y a 6galement une pharmacie, un dispensaire et la visite des pauvres. Ce sont les pr6tres de
la Mission qui s'occupent, avec z&le, de toute la jeunesse
de cette maison, et Dieu benit leur divouement.
Avec la Maison centrale, il y a quatorze 6tablissements de Filles de Charit6 i Buenos-Ayres.
Nous commengons les visites par P'h6pital SaintRoch, qui fut fond6 en 1878; beau et tres grand bitiment, entour6 de longues galeries garnies de colonnes, et
que de gracieux jardins embellissent encore. Les
malades, qui sont r6partis en quatorze salles, sont bien
soign6s, et l'administration ne leur refuse rien. Quarante
6tudiants et plusieurs medecins y sont a demeure.
L'Asile des vieillards, qui fut fond6 en 1869, commenqa dans l'ancien convent des RWcollets; comme il n'y
avait aucune ressource, ces pauvres vieux sortaient toute
la journ6e, pour mendier. Aujourd'hui, grace au d6vouement, a la persv&rance de la respectable Sceur Coudert,
et a la bienveillance des administrateurs, ce magnifique
etablissement compte 90o vieillards bien installs, jouissant du bon air, des salles bien commodes, et trouvant
toujours une table bien servie. Nous avons partag6 les
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angoisses de ma Sceur Coudert, a la veille de voir convertir son cher asile en un musie, pour I'exposition universelle qui doit avoir lieu en 1910. D6ja, on avait d6sign6 un terrain, vote deux millions, pour de nouvelles
constructions, et I'on casait, qa et la, ces bons vieux, qui.
s'inqui6taient de l'avenir; mais la. confiance imperturbable de cette bonne Sceur sembla conjurer et suspendre
toutes determinations et fit voir, une fois de plus, qu'il
fait bon s'appuyer sur le Tout-Puissant.
Les vieillards, qui font les frais des offices, nous ont
chant6 la messe de Dumont et les vepres solennelles.
Avec le mois de Marie, - qui ne se fait, dans cette
region, qu'en novembre, mois des fleurs, - et sous la
protection de cette bonne Mere, j'arrivai au charmant et
tris gracieux H6pital espagnol. Dans la cour d'entrke
sont de hauts palmiers, et de jolies fleurs. La chapelle,
qui cut notre premiere visite, est un petit chef-d'oeuvre
que les dons gen6reux s sont plu a rehausser. Cet h6pital peut recevoir un bon nombre de malades payants,
ce qui permet d'y admettre les pauvres de nation espagnole en plus grand nombre encore, et de les traiter tres
confortablement; on sent que tout le monde est heureux
dans ce bel h6pital, parfaitement et charitablement
administr6.
La cuisine est faite par des cuisiniers espagnols; une
Sceur en a la surveillance; c'est assez curieux, et d'un
tres bon effet, de les voir chacun A leurs marmites, en
tenue r6glementaire, costume blanc et toque sur la
tite.
Peu de temps apres notre passage, la foudre tomba
sur I'h6pital, pendant la messe du dimanche, et 6branl
fortement la coupole de la chapelle; i1 n'y eut, heureusement, aucun accident; la Providence avait veill sui
tous ses enfants.
6 mai. - Nous partons i Lujan, qui est a deux heures
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de chemin de fer; c'est la pleine campagne. Les Filles
de la Charit6 y ont des classes, quelques enfants
internes.
M. Davani, cur6 de la magnifique basilique de cette
petite ville, s'occupait activement de nouvelles constructions, pour agrandir l'6cole et la rendre plus commode. II fonde de grandes esp6rances pour former un
bon noyau A la paroisse. II confie ces esperances i
Notre-Dame de Lujan, qui a fait des prodiges, en fait
encore; elle est l'objet d'une grande et sp6ciale dCotion, et attire, tous les ans, de nombreux pelerins. Ce
respectable missionnaire a mis a execution ce que
M. George Salvayre, son pr6dicesscur, avait concu.
II serait malheureusement trop long de raconter ici
la touchante et interessante histoire de cette Vierge
miraculeuse, et de sa splendide maison, mais nous avons
it tres heureuses d'admirer toutes les beaut6s, tant
inttrieures qu'ext&rieures de ce pelerinage. Elles rappellent Fourvieres, Lourdes, Montmartre. Plusieurs fois,
nou3 y avons entendu la sainte messe; le jour de l'Ascension, I'office fut particulibrement solennel. Les intentions de nos deux cheres families religieuses y ont kt6
chaleureusement recommandees, et nous voulons esp6rer
que la si aimable et si puissante Vierge de Lujan les
aura largement b6nies.
De Lujan, nous nous rendons A San Antonio (r). .Lt
est un tout petit hbpital, trbs riant, fond6 en 1902 par
une dame irlandaise, en souvenir de sa fille, et pour le
repos de son Ame. 11 est destine h recevoir des Irlandais, nombreux en ce petit pays; mais comme ces Irlandais ne sont pas nombreux a l'h6pital, on a pris une des
salles oi I'on fait, en attendant la construction d'un collige, la classe A 70 enfants.
() I'robablenent San Antonio de Areco. ai 5u kilomnltrcs
nos-Ayres. - Note des Annales.

I'oucst de luec-

-

276 -

La grande consolation des Sceurs, c'est de recevoir,
six mois avant lt premiere communion, les enfants du
gouvernement, garcons et flles, qui viennent chaque jour
au catichisme. L'ann&e derniere, on put preparer
8o enfants a la premiere communion.
Un,: association de dames de charit6 de Saint-Vincent-de-Paul a, dans Buenos-Ayres, quatre asiles, aux
quatre points cardinaux de la ville. Ces dames se procurent des ressources par le moyen de souscriptions, de
loteries, de ftes; elles soldent les d6penses et visitent
les classes chaque mois. L'aum6nier est le m•me pour
les quatre asiles.
L'Asile Ouest fut fondb en 189o, et ccmpte, en
moyenne, 6oo enfants, dont 2oo garons, que l'on garde
jusqu'i la premiere communion, un ouvroir externe et la
visite des pauvres.
Celui du Sud, fond6 en 1885, a 500oo enfants, dont
95 garcons, un ouvroir externe et, apres les classes, on
regoit quelques jeunes flles qui viennent s'instruire pour
la premiere communion.
L'Asile du Nord est le centre de cette ceuvre; c'est
la que les dames se r6unissent tous les mois, pour delib6rer des besoins gen&raux et particuliers. 11 comprend
trois classes, environ 2oo enfants, un asile de garcons
et de filles au nombre de 4oo, des orphelines de pere
et de mere, dont on veut augmenter le nombre, et pour
lesquelles on faisait de nouvelles constructions, un dispensaire ou plusieurs m6decins viennent chaque jour,
et oi 1'on distribue les remedes gratuits.
Enfin, il y a l'Asile de 1'Est, qui s'ouvrit le dernier,
en 1896; on y compte 400 enfants, garcons et filles, partag6s entre les classes et l'asile. II y a 6galement
quelques orphelines.
Comme on le voit, c'est entour6e des soins et du
devouement des Filles de la Charit6 que toute cette
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jeunesse s'61,ve et grandit. Nos Soeurs out la consolation de voir ces jeunes filles entrer dans differentes associations et devenir ensuite de bonnes meres de famille,
qui en 6levent d'autres dans les memes sentiments.
Nous passames la fete de la Pentec6te a la Maison
centrale et, le lendemain, nous allimes visiter la petite
maison de campagne de Flores, que les sup&rieurs de
la province ont organis6e pour recevoir les Sceurs
anciennes et fatigues. L'air y est tres bon; un Missionnaire est l'aum6nier, et on a l'avantage de ne pas &tre
trop loin de la ville. Nous y avons passe une excellente

journee.
Dans cette mEme petite ville de Flores, les Filles de
la Charite ont un gracieux h6pital qui retoit trois cents
malades. Elles sont log6es au dernier 6tage, et il leur
faut monter bien des marches pour l'atteindre, mais,
pourvu qu'elles fassent le bien pris de leurs chers
malades, elles sont heureuses et ne comptent pas leurs
peines
Le 21 mai, h onze heures du matin, nous nous embarquions sur 'Hilois, pour Gualeguaychu. A minuit, nous
debarquions dn grand vapeur dans un petit, qui nous
conduisit a destination, et nous 6tions chez nos Seurs

a quatre heures du matin.
La bonne Soeur Delgado, qui est la depuis la fondation, en 1875, nous recut tres cordialement. Sa bonne
petite maison est bien simple et se fait vicille; mais
saint Vincent a su y 6tablir ses ceuvres : un h6pital,
trois classes, un ouvroir externe, la visite des pauvres.
Dieu veuille qu'on mette a ex6cution le projet de construire an nouvel h6pital, ce serait bien n&cessaire; mais
il faut attendre l'heure de la Providence.
Le 26, nous reprenions notre petit bateau Arligos, et
nous faisions un joli et agr6able voyage sur une eau
limpide et tranquille. Nous ne nous itions pas couch6es,
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car, a oQae heurcs du .soir, nous devions, cette fois,
passer du petit dans un grand vapeur, Vienna, qui nous
Le 28, des I'aurore, nous 6tions a l'asile del Pino, de
amenait a Buenos-Ayre.; a neuf heures du matin.
Notre-Dame de ]a Merci , Buenos-Ayres, tres belle
maison d'orphelines, au nombre de 15o. Tout y est
tres bien installk; ma Soeur Saint-Georges vient de faire
bitir un immense preau couvert, qui a 6t6 admirablement compris et ex6cut6. 11 y a, de plus, un bitiment
special pour une Bonne Garde; c'est une oeuvre dont
les jeunes filles travaillent, une partie a un ouvroir de
confection, et l'autre dehors.
Nous devions passer ie dernier jour du mois de mai
a Corrales, maison Saint-Vincent, dans un quartier de
Buenos-Ayres, autrefois abandonn6, qui, maintenant, se
peuple peu a peu. Les Filles de la Chariti ont aujourd'hui 300 enfants aux classes, des orphelines, un ouvroir
externe, et I'on esperait pouvoir ouvrir bient6t un asile
maternel. Le dimanche, ou r6unit plus de 500 enfants,
garcons et filles, qui viennent apprendre le cat6chisme,
pour faire leur premiere communion. Apres les classes,
on fait un catchisme spcial, pour preparer les enfants
de fabriques a ce grand acte.
Le dimanche 2 juin, la procession de la Fkte-Dieu
se faisait a la Maison centrale; nous nous y sommes
rendues, heureuses de pouvoir accompagner Notre-Seigneur, et de le prier a tottes les intentions de cette chere
province.
Le 3, nous nous rendicns, en chemin de fer, a San
Isidro, qui est a une heure de Buenos-Ayres. C'est une
tris jolie campagne, comme tous les environs de la capitale, oi l'art et la nature se sont reunis pour former de
splendides jardins.
L'air est tres pur, a l'Asile de Sainte-Marie, a San
Isidro, et la maison, tout en briques rouges, a l'aspect

-- 79 d'un vieux chiteau, bien rajeuni cependant par Ics ameliorations et constructions recentes, et aussi par les cris
joyeux de toute une bande d'enfants : 300 aux classes
et a I'asile, 40 internes; l y a un ouvroir externe.
16o families sont secourues, 'nit le pain, la viande, la
visite du medecin, quand c'est necessaire; et le loyer des
plus malheureux est pay6 tous les mois.
Villa Devoto, oit nous avons passe deux jours, et qui
nest qu'a une demi-heure de Buenos-Ayres, est une
immense maison d'orphelins, a laquelle, cependant, il
manque une aile; si l'on peut, aujourd'hui, rQcevoir
200 orphelines, quand -IIe sera complte, il y aura place
pour 400, et plus. Le bien s'y fait, grace a la bonne discipline qu'on y exerce, a la vraie pi6te que nos Sceurs
savent inculquer a ces enfants.
17 juin. - L'h6pital-clinique de Buenos-Ayres depend
uniquement de la Faculti de m6decine; c'est 1U que se
font tous les cours, et les 6tudiants y s4journent constamment; on peut recevoir 350 malades, dans l salles
pour hommes, femmes et enfants. Nous avons f&t, dans
cette bonne maison, la cinquantaine d'une Soeur qui,
depuis deux ans, veillait toutes les nuits dans les salles.
Conune on avait voulu, pour cette circonstance, lui procurer un repos complet, les 6tudiants s'inquiterent et,
le lendemain, demanderent si leur bonne Soeur Eug6nie
ne remplissait plus son office.
L'h6pital Ra.wson de Buenos-Ayres fut construit, il
y a environ cinquante ans, pour les invalides de la
guerre du Paraguay. Depuis vingt ans, il est r6ellement
constitu6 en h6pital. Les Soeurs y sont depuis a peu
pros oe meme temps. La vie, le mouvement et le travail n'y manquent pas, et il y vient des malades en plus
grand nombre qu'on n'a de lits.
Pendant notre sejour a Buenos-Ayres, deux Sceurs
sont mortes a peu de jours de distance, dans cette mai-
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son, et ces bonnes ouvrieres laisserent un grand vide
dans les coeurs et dans l'hbpital.
II nous restait encore deux maisons A visiter a Buenos-Ayres, mais, d6sirant trie de retour pour la fete de
saint Vincent, je r6solus de partir pour Montevideo.
URUGUAY
Le 2 juillet, a cinq heures du soir, nous nous embarquons done sur 1'Eolo; on nous avait annonc6 un charmantvoyage et des plus faciles. On se couche a BuenosAyres, nous avait-on dit, et, le lendemain, A six heures,
on se leve a Montevideo. C'est bien comme cela, en effet,
que tout se passe. Mais nous, qui depuis deux ans de
voyages n'avions jamais eu le mal de mer, cette fois-ci,
il a fallu inscrire sur le journal : nuit terrible. Le vent
pampero s'6tait 61eve, la mer itait demont6e; les vagues
soulevaient le vapeur avec des bruits effroyables, pour
retomber ensuite avec des craquements sinistres, et nous
nous demandions si notre derniere heure n'6tait pas
arrivee.
Ce n'est que vers huit heures du matin que nous avons
pu d6barquer, et chacun a son tour sortait plus mort
que vif de sa cabine, disant que, depuis des ann6es, on
n'avait vu si mauvais temps. Aussi, les Soeurs superieures
venues en remorqueur pcur nous prendre, nous attendaient impatiemment, craignant quelque accident; le
bonheur de se voir dissipa les derniers nuages de cette
pinible nuit. Descendues A la maison de Misericorde,
che7 la bonne et respectable Sceur Duthu, j'y commencai
la visite et m'interessai vivement aux ceuvres consid6rables de cette maison.
On terminait la retraite des enfants de Marie
externes, qui avait ete donnee par M. Chambon, Lazariste, et Monseigneur l'4veque avait bien voulu pr6sider
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la cl6ture. Cette associaticn externe est divis&e en deux:
une sp&cialement pour les jeunes filles du monde, une
autre pour les ouvrieres et les mattresses d'coles, et
celle dite du Rosaire est pour les negresses qui, la plupart, sont en service.
Ces maitresses d'&coies sont des jeunes filles de la
ampagne qui viennent 6tudier. C'est un moyen pratique
d'vangelisation, car ces jeunes flles, une fois rentr6es
dans leur petit pays, sont a m6me de remplir une mission d'ap6tre dans les institutions qu'elles dirigent.
Trois diff6rentes conf6rences procurent aux pauvres
des secours de tous genres, et les nombreuses associations des meres chr6tiennes, du Divin Maitre, de sainte
Philomene, exercent sur !a Ville entire une v6ritable et
s&rieuse influence religieuse.
En allant d'une maison a l'autre, il nous a 6t6 facile
d'admirer la jolie vilie de Montevideo, qui est claire,
riante, et d'une proprete exquise. A l'extr6miti, se trouve
la Union, immense et splendide 6tablissement dit:
Asile des vieillards ei h6pital des maladies chroniques.
Toutes les salles, qui sont larges et a6r6es, sont entour6es de jardins, de plantes magnifiques, et les recreations de ces vieillards et de ces vieilles femmes, qui sont
plus de 500, se passent dans des pr6aux couverts tres
agrcables. C'est certainement un des plus beaux etablissements des Filles de la Chariti de cette province.
Les classes sont completement s6par6es de l'h6pital;
avec l'asile, elles comptent plus de 600 enfants. L'6cole
m6nagere, qui fonctionne depuis quelque temps dej',
est tres suivie et satisfait les parents et les enfants, qui
aiment cette diversion. On secourt des familles pauvres,
auxquelles la pharmacie livre les remedes gratuits. Les
enfants de Marie font le cat6chisme, le dimanche,
aux petits vagabonds.
La maison du Cordon dite de l'Enfant-J6sus de

-

282 -

Prague, et celle du Reducto, dite de la Medaille miraculeuse, sont dans la campagne de Montevideo, toutes
les deux, et assez 6loignaes l'une de l'autre. Chacune de
leur c6te, elles exercent leur zele charitable pres des
enfants des classes, pres des pensionnaires, aux ouvroirs
externes et parmi les associations d'enfants de Marie,
qui sont toujours une des meilleures consolations.
Ce fut I'Eolo encore qui nous ramena a Buenos-Ayres,
oi nous arrivions le 17 juil-let, a travers un 6pais brouillard qui nous avait tenues en arrit pendant quatre
heures de la nuit.
A la Maison centrale des Filles de la Charite6 on se
pr6parait a la f&te de saint Vincent, et les &chos rp-p&
taient le chant de voix eniantines, dont l'ensemble 6tait
parfait. C'6tait le prelude de la belle journme du 19 juillet. Un missionnaire, M. Dollet, apprit a 150 enfants,
en quelques r6petitions, !a messe du Vatican. II serait
difficile de mieux faire, et tous ceux qui ont eu le bonheur .d'entendre ce chant n'ont pu que louer, d'une part,
la constance et le talent, et, de l'autre, la bonne volonte
et le succ.s.
L'assistance nombreuse, en cette fete de notre bienheureux Pere, t6moignait assez qu'i Buenos-Ayres on
auae saint Vincent de Paul et ses oeuvres, et ce fut, pour
nos coeurs, la plus douce et la meilleure des consolations
11 y a trois ans a peu pres, M-" Auriburu, pr6sidente
du Comit6 des dames de charit6 de Buenos-Ayres,
demanda des Sceurs pour un 6tablissement colossal,
qu'elle destinait aux oeuvres et, principalement, a
accueillir les ouvrieres, institutrices et jeunes filles de
passage. J'ai pu constater que djai plusieurs sont a
demeure. Quelques-unes travaillent dans les diff6rents
ateliers de la maison; on a le projet d'tablir un blanchissage, un repassage, un atelier de confection, etc.
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L'espace ne manquera pas, et, en attendant cette abondante moisson, on cultive, au petit patronage du dimanche, quelques jeunes ames auxquelles on fait faire la
premiere communion.
Nous terminons les visites de Buenos-Ayres par celle
du college de l'Immacul&e Conception. Toujours de la
jeunesse : il y a la un demi-pensionnat de I15 jeunes
filles, des classes gratuites, un ouvroir externe de
120 jeunes filles qui font de magnifiques ouvrages de
broderie et auxquelles on peut faire un bien immense;
une association d'enfants de Marie, environ 250 jeunes
filles du monde, une centaine d'enfants de Marie
mariees, et qui ont 6galement leur r6union mensuelle et
leur retraite dans 1'annee. I1 y a, en outre, l'ceuvre des
Tabernacles, le patronage le dimanche, et, enfin, un
dispensaire oi l'on donne, en plus des m6dicaments,
divers comestibles. C'est une maison que Dieu benit
visiblement.
PARAGUAY
Le Paraguay, qui a k6t notre dernire 6tape dans cette
partie de l'Amerique du Sud, nous a laiss6 de bien bons
souvenirs. C'est un de nos plus jolis voyages; i! dure
sept a huit jours et se fait entiirement sur differents
fleuves, qui n'ont pas le d6sagr6ment d'une mauvaise
mer, mais oih 'on a, au contraire, 1'avantage des rives
attrayantes. Nous partimes le 28 juillet, sur le bateau
Paris,nom qui nous est cher, et, grace a un temps magnifique, nous y avons fait un sejour des plus agr6ablcs.
Tant6t, nous tournions autour de petites lies verdoyantes, et nous jouissions du feuillage qui se penchait prbs de nous; taiitt, plus au large, nous admirion les fleuves dont les eaux de differentes couleurs
-s'animaient et s'unissaient. Et puis, c'taient des oiseaux
aux ailes variees, aux couleurs eclatantes, comme les
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flamants roses, ou bien les crocodiles de toute taille assez
nombreux pour nous faire peur; certains, bien affamis
sans doute, nous regardaient en face; d'autres, plus
timides, s'enfonqaient dans 1'eau a notre approche.
La route, en se continuant, se fait plus belle, plus
intbressante encore On rencontre de petits ports, simples
et gracieux dans leur pittoresque et pauvre aspect;
quelle tranquillit dans ce fleuve, et quelle diversite de
contours ! Nous rencontrons Palmas, ville bien nommie,
car on n'y voit que des palmiers de tous c6tis; puis
Humaita, avec les ruines d'une 6glise, qui a servi de
refuge en temps de guerre, et a laquelle on a mis le fen,
alors que tout le monde s'y itait rbfugi6.
En certains endroits, l'eau semble manquer, et le
bateau rase le sable; il arrive parfois mme qu'il est
oblig6 de rester stationnaire, attendant que le fieuve se
remplisse pour continuer la route. Nous n'avons, heureusement, pas eu cet inconvenient, et le Paris a si majestueusement et si lestement glisse, que nous sommes arrivies un jour plus t6t qu'il n'&tait pr6vu a Assomption.
Assomption, la capitale du Paraguay, est une ville
un pen morne, qui, peu ia pen, se refait; la campagne est
d6licieuse, il y a des points de vue charmants de montagnes, de verdure, et des habitations riantes. Le Paraguay est sympathique par sa simplicitt
Trois maisons de Filles de la Charitb s'y sont install6es, apres bien des epreuves et des difficult&s, mais
toujours aid&es et soutenues par le bon et d6vouk superieur des Lazaristes, M. Montagne. Aujourd'hui, chacune de ces maisons a ses joies, ses consolations.
C'est en 1882 que commenqa la premiere maison des
Filles de la Charit6 au Paraguay. L'hbpital de l'Assomption s'&tablit petitement, et il a pris, depuis, de
l'extepsion : il est tres gracieux, entour6 de fleurs et biq
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situi dans la campagne. Plus loin, les l6preux sont au
lazaret, en face de l'h6pital. II y a un orphelinat, des
classes, un ouvroir externe et, le dimanche, on r6unit les
meres de famille; il existe 6galement une association
connue sous le nom de a Christ ridempteur * pour les
peres de famille, et on leur fait une instruction en
langue du pays.
Le a college z ou maison de la Providence, a 1'Assomption, porte tres bien son nom, les d6buts ayant et6
bien 6prouves et tourment6s de toutes mani&res. Ce ne
fut qu'apres quatorze ans de d6emnagements successifs que les Soeurs purent acheter un terrain et faire
construire, pour un pensionnat, le local actuel, bien
insuffisant encore, les memes pieces servant, et de classes
le jour, et de dortoir la nuit, ce qui, on le comprend,
n'est guere commode; mais l'espoir soutient, et aussi les
resultats qu'on obtient.
Ce sont les Filles de la Charit6 qui ont fait, ici,
les families chr6tiennes, et les enfants se plaisent a dire
que, sans les Soeurs, elles seraient paiennes. Des jeunes
filles viennent deux fois .la semaine a cette maison,
pour travailler aux ornements d'6glise. Un magnifique
noyau d'enfants de Marie sont a 6dification dans le
monde et font beaucoup de bien autour d'elles.
L'Asile des vieillards fut la dermire maison 6tablie
S'lAssomption par les Suttrs, en 1898. Elle contient des
vieillards, des enfants trouv6s, garqons et filles, et, dans
un terrain plus eloigne, des fous. C'est tout un monde
de jeunes et de vieux qui circule dans cette maison, heureusement tres vaste, tres bien tenue, dont 1'6tendue des
jardins ne peut se mesurer.
Nous ne devions quitter le Paraguay qu'apres la fete
de l'Assomption. Cette fete se fit tres solennellement,
a la cath6drale, avec grand'messe et vepres chantees
par le s&ninaire, qui est sous la direction des Laza-
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ristes. A la procession, faite musique en tte, il y avait
un groupe magnifique d'enfants de Marie, remarquables
autant par leur nombre que par leur tenue, et portant
gracieusement leur banniere. Le clerg6 et le s6minaire
avaient 6th, auparavant, chercher l'image de la sainte
Vierge, qui a sa r6sidence habituelle chez une dame des
plus respectables de la ville, c-t qui n'en sort qu'aux
grandes drconstances. Elle 6tait somptueusement
habille, avec une robe de satin bleu toute couverte d'or,
un manteau de velours 6tincelant de pierreries, des cheveux 6pars sur ses 6paules, couronn6s. de joyaux. Mais,
ce qui, surtout, faisait plaisir a voir, c'6tait la foi, la
pi6t6 enthousiaste de ces braves gens, se disputant l'honneur de porter l'image de leur Mere Immaculee.
Nous 6tions de retour a Buenos-Ayres ie 25 aout, et,
le 30, aprbs avoir revu toutes nos cheres Sceurs et fait
nos adieux a la respectable et digne Soeur Polbre, que
nous n'oublierons pas devant Dieu, ma Soeur Delfour,
Visitatrice de la province, et ma Sceur Assistante,
vinrent nous embarquer pour le Br6sil.
Le souvenir des belles ceuvres, oil tant de jeunes ames
sont soignees et entour6es, celui de la bonne et cordiale
r&ception de nos Sceurs, nous feront un devoir de demander, pour cette chere province de la Republique Argentine, les meilleures b6nedictions de Celui de'qui descend
tout don parfait.
(A suivre.)
NOS

DEFUNTS

MISSIONNAIRES
57 Frere Garganese (Philomin), coadjuteur, d6ced6 le
30 novembre I909, a Naples (Italie); 70 ans d'fge
49 de vocation.
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le
I. Frere Gemayel (Antoine), coadjuteur, d&ced
16 d&embre 1909, a Beyrouth (Syrie); 38 ans d'Age,
16 de vocation.
2. Frere Casado (Francois), coadjuteur, d6c&6d le 20 deccmbre 1909, A Madrid (Espagne); 76 ans d'Age,
49 de vocation.
3. M. Ronckier (Joseph), pr&tre, d&ced- le 20 dicembre 1909, A Cachoeiro (Br6sil); 35 ans d'age, 15 de
vocation.
4. M. Barbier (Hyacinthe), pritre, d6c6d6 le 28 d6cembre 1909, A Dax (France); 79 ans d'Age,. 55 de
vocation.
5 Frere Santamnaria (Paul), coadjuteur, dc6de6 le
29 dcembre 1909, A Villafranca (Espagne); 26 ans
d'Age, 8 de vocation.
6. M. Bonner (Pierre), pretre d6c6dt le 7 janvier 1910,
A Alger (Alg&rie); 80 ans d'age, 52 de vocation.
7. Frere Illera (Hermenegilde), coadjuteur, d6cdd le
30 d6cembre 1909, a Madrid (Espagne), 56 ans d'Age,
30 de vocation.
8. M. Domenge (Francois), prtre, d&ced6 le 12 janvier 1910, a Toursainte, prbs Marseille (France);
42 ans d'Age, 20 de vocation.
9. M. Kouo (Pierre), pr&tre, d6c6de le 8 janvier 1910,
en Chine; 69 ans d'Age, 45 de vocation.
le 28 jan10 M. Kreutzer (Pierre , pr&tre, dcldi
vier 1910, A Theux (Belgique); 83 ans d'Age, 56 de
vocation.
II. M. Bodin (Aim6), p:ire, d&c6d le 30 janvier 1910,
A la maison-mrre, A Paris; 81 ans d'age, 54 de vocation.
12. M. Beckmann (Guillaume), pr&tre, d6c6di a Dusseldorf (Allemagne); 77 ans d'Age, iI de vocation.
13. Frire Defossa (Jean-Alphonse), coadjuteur, d6c6di
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le 6 f6vrier 191o, a Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul
(France); 47 ans d'ige, 9 de vocation.
14. Frere Blum (Francois), coadjuteur, dec6d6 en fevrier 1910, a San-Jose de Costa Rica; 68 ans d'ige,
44 de vocation.
15. Mgr Lesn6 (Francois), archeveque de Philippopoli,
le II f6d61gu6 apostolique de Perse, d6c6d
vier 191o, a Ounniah (Perse); 63 ans d'age, 41 de
vocation.
16. M. Boucher (Alfred), pr&tre de la Mission de Chine,
deced6 le 20 fevrier g9io, a Colombo; 33 ans d'age,
S1 de vocation.
17. M. Moonen (Hubert), prtre, d6c6d6 le 26 fevier 1910, a Panningen (Hollande); 42 ans d'Age,
20 de vocation.
Dans le Necrologe qu'on vient de lire, se trouve le nom de
M. Aim6 Bodin. Sur ce respectable Missionnaire, originaire de
Tours, la Semaine religieuse de Tours a publii les lignes suivantes
(18 fevrier

g19o) :

Monsieur le Directeur,
Je vous remercie d'avoir bien voulu recommander aux
prieres des lecteurs de la Senaine religieuse mon vinere
a la maisononcle, le Pere Bodin, Lazariste, d6c6d
mere, a Paris, le 30 janvier dernier.
Permettez-moi de vous donner, un peu au hasard de
mes souvenirs, quelques d6tails qui pourront peut-ctre
intresser les nombreux amis qu'il avait dans le diocese.
L'abb6 Bodin, nature genereuse, enthousiaste, eut
toujours un zele ardent pour le salut des Ames. 11 le
montra bien des le jour de son ordination sacerdotale.
A peine sorti de la cathbdrale, il alla se jeter aux pieds
de son plre : a Demain, lui dit-il, j'aurai le bonheur de
dire ma premiere messe, mais mon bonheur ne sera com-
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plet que si vous voulez bien comnunuier de ma main. a
M. Bodin, ancien professeur de l'Universit6, chritien de
sentiments, mais qui, hWlas ! comme tant d'autres, avait
laiss6 les pratiques religieuses, est surpris de cette
dbmarche, a laquelle ii ne s'attendait pas; il h6site, il
ne sait que r6pondre; mais, voyant son fils insister d'une
voix tremblante d'6motion : a Vous ne me refuserez
pas cette grace, je suis pretre pour sauver les ames, la
premiere que je veux gagner a Dieu, c'est celle de mon
pere v; il est emu, lui aussi, il est gagn6, et, ie lendemain matin, on vit ce spectacle touchant : le pere,
infime, apport6 a la sainte table par des mains amies,
et le fils, pr&tre de la veille, inaugurant son apostolat
en communiant son pere converti, ramen6 par lui t Dieu,
et tous deux versant d'abondantes larmes de reconnaissance et de joie.
L'abbe Bodin fut nomme vicaire a Amboise, d'oii
bient6t il fut rappel a• Tours, pour exercer les m&mes
fonctions a la cath6drale.
Le ministere paroissial ne pouvait suffire a l'activit6
d6vcrante de M. Bodin. II voulait ktre missionnaire.
L'autorisation de partir ne venant pas assez vite a son
gre, il voulut montrer, d'une maniere 6vidente aux yeux
de tous, que telle 6tait bien sa vocation, et que seul le
voeu de pauvret, pouvait satisfaire les aspirations de
son ame. Voici comment il s'y prit (il a racont6 souvent
lui-m6me cet 6pisode de sa vie) : il alla chercher tous
les pauvres du quartier, les fit entrer chez lui : a Maintenant, mes amis, leur dit-il, tout ce qui est ici est a
vous, vous pouvez prendre tout ce que vous voudrez. B
I1 n'eut pas besoin de le dire deux fois, et aussit6t, I'un
d'emporter les draps, 1'autre le matelas, 1'autre la paillasse, un autre une table, un autre une chaise, etc. Le
de6mnagement fut ex6cute en quelques minutes..Au
milieu de ce branle-bas g6n6ral, 1'abbe, lui, riait de
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tout son coeur. II ne garda qu'une statue de ]a Vierge
et un petit bureau de travail. La nuit, iAlcouchait sur le
parquet, envelopp& d'une couverture.
Lorsque le fait fut connu, il recut de ses parents, estil besoin de le dire, s6veres remontrances et sages conseils, puis on reorganisa son m6nage, mais ce fut peine
perdue; pen de temps apres, 1'abbe r&ddivait et 6tait
redevenu pauvre comme ci-devant.
Enfin, la permission attendue fut accorde, et, heureux et content, il entra chez les Lazaristes.
Le noviciat termin6, combien il eiit d&sire aller dans les
missions, a l'etranger! La, il y a l'id6al du martyre qui
I'attirait. Quand il venait, avec la permission de ses
supirieurs, passer quelques jours de vacances au sein de
sa famille, il s'ouvrait volontiers, devant nous, a ce
sujet, et avec un accent de foi dans lequel on ýcntait
vibrer toute son Ame, il aimait a cha~ttr le cantique
bien connu de l'ap6tre qui fait, pour Dieu, le sacrifice
de sa vie.
Mais ses sup&rieurs ne jugerent pas a propos d'accider a son d6sir; alors, commenca pour lui cette vie de
missionnaire en France, qui devait durer cinquante
annees, et qui fut la plus grande joie de son coeur :
c Chaque jour, rip6tait-il souvent, je r&cite un Te Deum
pour reaercier Dieu de m'avoir fait missionnaire. 2
Et, pendant ce demi-sicle, avec une ardeur toujours
jeune, avec un entrain qui ne se dementit jamais, avec
un zele infatigable, servi, d'ailleurs, par une sant6 toujours robuste, on le vit porter la parole de Dieu tant6t
dans un diocese, tant6t dans un autre, mais particulierement dans les dioceses de PWrigueux et d'Orlans, oi,
pendant longtemps, il r6sida.
Partout oiu ii passa, it laissa des traces profondes, et
on. peut dire qu'elles sont innombrables les ames qu'iI
a ramenbes h Dieu. Mais quel etait done le secret de son
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succes ? Certes, son eloquence n'avait rien d'extraordinaire; elle 6tait faite de considerations plut6t communes, accompagnees d'histoires tres simples, trop
simples m6me, au dire de plusieurs. Tous ses moyens
d'apostolat n'6taient pas 6galement appr6ciks de tout le
monde : quelques-uns, empluyes par d'autres que lui,
auraient manque leur but; entre ses mains, ils 6taient
visiblement benis de Dieu. Son secret ? il ne le cachait
pas, c'6tait l'esprit de foi, c'etait la priere. a Jamais,
disait-il, je ne monte en chaire sans passer au moins un
quart d'heure devant le Saint-Sacrement, afin d'obtenir de mon Divin Maitre qu'il veuille bien benir res
paroles. 2 C'est la, dans le recueillement, dans la m6ditation, devant le tabernacle, qu'il trouvait cet accent de
conviction que connaissent tous ceux qui l'ont entendu
et qui touchait les cceurs; c'est la qu'i1 puisait, a sa
source, cet amour de Dieu qui rayonnait de toute sa personne et qu'il faisait pinitrer dans les ames.
A cela, il joignait 1'agrement d'un caractere toujours
gai, toujours aimable. On devinait, en I'approchant,
une ame tranquille, une ame en paix, debordante de
joie. Lorsqu'on savait que le bon Pere Bodin devait tre
d'une reunion ou d'une fete, a l'avance, on s'en r6jouissait, tant 6tait grand le charme de sa pr6sence.
Chass6 de sa chbre maison d'Orleans par les derniers
6venements, il residait depuis quelques ann6es a la maison-mere, a Paris. Le pcids des ans avait bien quelque
peu courb6 ses 6paules, mais rien ne pouvait diminuer
I'ardeur de son zele toujours intr6pide. On le voyait sans
cesse occup- a confesser a la chapelle, a porter les
seccurs de la religion aux malades du quartier, a queter
pour les pauvres, a visiter les malheureux qu'il secourait
de ses aumones. Quatre jours avant sa mort, il m'6crivait : c Je vais mieux (il avait une bronchite depuis plusieurs semaines), aussi j'espere bien, malgr6 mes quatre-
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vingts ans passes, pr&cher encore une petite mission
cette annie-ci. Cependant, si Dieu ne le veut pas, je
dirai : que sa volonte soit faite, car j'ai appris, dans les
ceuvres de sainte Th6rese, que 1'on peut sauver plus
d'imes en faisant la volont6 de Dieu qu'en faisant la
sienne propre. Y
Que de fois on lui a entendu dire, avec cet accent
enthousiaste qui lui etait particulier, accompagn6 d'un
geste inergique : a Je voudrais mourir comme le soldat,
sur la breche, les armes a la main. u I1 a 6t6 exauc6. A
peine remis de sa bronchite, le 29 janvier, il commit l'imprudence de descendre a la chapelle, et d'y entendre
des confessions la journ6e tout entiere. Le lendemain,
dimanche, fatigue, 6puis6, il dit encore la sainte messe,
mais pris d'une angine de poitrine foudroyante, il dut
bient6t s'aliter et, le soir m&me, il succombait.
Certes, le d6part pour son terniti du cher et regrette
Pere Bodin est penible aux siens, a ses amis; il 6tait si
bon, et nous I'aimions tant ! Mais avons-nous, vraiment,
le droit de nous attrister ? N'est-il pas de ceux dont il
a ete dit : Beati
qui in Domino moriunlur. Bienheurcux
ceux qui meurent dans le Seigneur. Puis, si gagner une
seule ame i Dieu est un gage de salut pour celui qui a
6t6 I'instrument de la divine misericorde, quelle doit &tre
alors sa rcompense !
A. BONGENDRE,
cure de Saint-Gilles.
NOS CHERES S(EURS

27 no'embre io99.
Isidora Jauregui, d4cidee
la Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 28 ans d'age, 3 de vocation.
Maria Perez, College Saint-Gervais de Barcelone ; 5o, 15.
Catalina Poc.llet, H6pital d'Almeria, Espagne ; 77, 51.
Josefa Urdalleta. Hopital de Onate, Espagne ; 45, 2z.
Rita Salagre, Asile San Fernando de Seville ; 61, 41.
Brigida Cortegni, H1pital de Ubeda, Espagne; 23, 2.
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Maric Massimino, H6pital d'lglesias, Italie; 42, 20.
Rose Boggic, Maison centrale de Turin; 51, 27.
Silvestra Cuellar, Ecole de Buga. Colombie: 38, 12.
Anne Schwarzbach, H6pital de Saint-Polten, Autriche ; 32, 5.
Julienne Percheron, Maison de Charite de Stains, France,
68, 41.

Eugenie Dega, Maison de Chariti de Clichy, France ; 63, 39.
Anne-Marie Swceney, Maison centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis ; 8S,

55.

Marguerite Montauberie, Maison de Charite de Clichy,
France ; 91, 64.
Marie Llugnot, Asile Saint-Vincent de La Teppe, France;
68, 46.
Clarisse Degois, Maison Principale, a Paris ; 47, 24.
Elisabeth Trdhut, Maison de Charite de Montolieu, France;
A9, 48.
Marie Grin, Maison de Charit6 d'Aidin, Turquie d'Asie;
73, 49Marie de .Masin, Maison de Charit6 de Fougeres, France
67, 4o.

Elisabeth Avisse, Maison centrale de Naples, Italie; 30, 8.
Marie Hubad, H6pital gen6ral de Laibach, Autriche; 26, to.
Anne Durif. H6pital de la Ricamarie, France; 77, 55.
Rose Camattini, Maison centrale de Turin; 69, 44..
Hlene Glass, Maison centrale de Turin; 64, 36.
Rose Cabannes, Maison de Charite de Montolieu, France;
69, 51.

Giuditta Cordiviola. Ricovero de Livourne, Italie; 64, 45.
Elisabeth Wilson, Infirmerne de Mobile, Etats-Unis; 73, 40.
Basilisa Asenjo, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 24, 4;
Angela Fernandez, H6pital d'Antequera, Espagne; 80, 55.
Francisca Cuesta, H6pital militaire de Barcelone; 25, 9.
Rosa Guiteras. H6pital de La Carolina, Espagne; 38, 17.
Beatriz Velasco, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 28, 3.
Victoire Merly, Maison de la Cit6 de Carcassonne; 56, 34.
Elise Bizet, Maison de la Glacerie de Montlucon; 68, 39.
Julie Cazalens, Maison de Charite de ChAteau-l'Eveque;
71,

41.

Adele Hock, H6pital d'Esztergom. Hongrie; 36, 15.
Julie Lemaire, Maison Principale a Paris; 82, 55.
Marie Renou. Maison Principale h Paris; 43, i8.
Zulmi Brocard, H6pital de la Charit6 de Saint-Etienne,
France; 77, 47Casimire Wojno, Hopital Praga de Varsovie; 74, 55Marthe Bernard. Hospice d'Annapes, France; 65, 47.
Marie Defacq, Maison Principale " Paris; 25, 9 mois.
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Eugenie Hanez, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
29,

i.

Juana de la Cruz, College de l'Immaculke-Conception
Havane; 45, 20.

a la

Anne Reynaud, Orphelinat de Fecamp, France; 86, 6z.
HElene Hervieux. Maison de Cjarit6 de Saint-Michel, Algerie; 27, 2.
Climence Hochart, Maison de Charit6 de Loos, France;
74, 49Addle Antelme, Orphelinat de Sainte-Marguerite, France:
80, 53-

Eulalie Jammes, H6tel-Dieu d'Agde, France; 72, 48.
Thadee Klemkiewicz, Orphelinat Saint-Vincent de Buffalo,
Etats-Unis; 70, 54.
Manuela de Dravasa, Asile des alidnes de Cadix, Espagne;
39, 9Maria Avinzano, Asile Sala Cuna de Bilbao, Espagne; 75, 51.
Marie-Madeleine Guckian, Ecole de Petersburg, Etats-Unis;
65, 48.
Marie Garros, Maison de Charitd, paroisse Saint-Projet de
Bordeaux; 70, j1.
Georgina Ccelho, Orphelinat de Pernambuco, Brdsil; 40, IS.
Luisa Ferappi, Maison centrale de Sienne; 65, 33Marie Grange, H6tel-Dieu d'Orange, France; 75, 48.
Elisabeth Hoimann, Maison centrale de Graz, Autriche;
46, 27.
Clotilde Gourbil, Maison de Chariti de Rennes; 22, i.
Claude Leida, H6pital de Merate. Italie; 34, 12.
Jeanne Malmezar, Maison de Charitd de Chatillon-sousBagneux; 61, 41.
SMarie Dornig, Vincentinum de Graz; 67, 51.
r
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Marie Sullivan, Asile des alihnes de Dearborn. Etats-Unis;
68, 39.
Jeanne Pagis, Maison de Charit6 de Chiteau-FEvEque; 70, 44.
Marie Durand du Boncheron, Ouvroir des Jeunes Economes,
a Paris; 69, 40.
Frangoise Rouger, Orphelinat d'Elancourt, France; 74, 54.

Maria Bonnaure, Maison de Charit6 de Montolieu; 39, 19.
Euginie Chambon, Maison de Charite, paroisse Saint-Pierre
de Vaise, a Iyon; 50, 30.
Jeanne Roquessalanes, H6pital Sainte-Anne de Lima, PNrou;
85, 63.
Marie Sallefranque, College de LImmaculEe-Conception de
Buenos-Ayres; 31 , I1.
Thirese Giacopetti, HBpital militaire de Milan, Italic; 77, 54.
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Marie Langowska, Maiison centrale de Cracovie, Pologne
autrichienne; 27, 3.
Josefa Gay, Asile des Pauvres de Valencia, Espagne; 76, 53.
Teresa Golobart, H6pital des Femmes incurables a Madrid;
80, 60.
Juana Villanueva, Misericorde de Tolede, Espagne; 76, 54.
Petronila Ros, H6pital general de Valencia, Espagne; 37, 14.
Juana de Amezaga, H6pital general de Valencia, Espagne;
41, 20.

Marie Honori, Maison de Chariti, paroisse Saint-Lazare, a
Marseille; 78, 49.
Margarita Galarreta. Infirmerie de Flores, Republique Argentine; 23, 2.
Guiseppa de Felice, Maison centrale de Naples; 25, 5.
Jeanne Farradeche, Maison centrale d'Alger; 60, 42.
Marie Kelly, H6pital Saint-T homas de Nashville, Etats-Unis;

36, 16.
Claudine Champay, H6pital de Cette, France; 81, 60.
Marie Samat, H6pital de Lodeve, France; 55, 34.
Marguerite Salgues, Maison Saint-Vincent de Lyon; 50, 21.
Eugenie Ledoux, Maison de Charite, paroisse Saint-SEverin,
a Paris; 68, 42.
Maria Bertelotti, Maison des alienes a Sienne; 78, 46.
Marie Ernst, H6tel-Dieu de la Nouvelle-Orlians, Etats-Unis;
76, 55Dolores Vasquez, HBpital general de Guayaquil, Equateur;
69, 37Marguerite Morrogh, Orphelinat de garcons de Liverpool,
Angleterre; 78, 47.
Jeanne Tresc, H6pital de Pezenas. France; 65, 41.
Rosalie Fusani, Maison centrale de Naples; 26, 3.
Therese Bossan, Maison Principale a Paris; 82, 58.
Eulalia Fignerola, Hospice civil d'Alicante, Espagne; 35, 2z.
Leonor Cortes, H6pital general de Valencia, Espagne; 66, 27.
Baltasara Martinez, College de Santiago de Galice, Espagne;
73, 58.
Marie Librangheon, Maison de Charitt de Tilleur, Belgique;
66, 47Marie Duranc, Asile des Vieiliards de Versailles; 60, 32.
Therese Ciampa, Maison centrale de Naples; 30, 7.
Clotilde Mattei, Orphelinat de Lecce, Italie; 34, 13.
Jeanne Chambon, Maison Principale A Paris; 72, 53.
Julie Fratini, Maison Saint-Nicolas de Sienne; 37, 15.
Julie Ferri, Orphelinat de Comcchio, Italie; 47, 26.
Marie Sevin, Maison de Charite, paroisse Sainte-Clotilde, a
Paris; 75, 5o .
Josephine Lano6, Creche Sainte-Marie de Marseille; 83, 59.

Marthe Letkvre. H6pital de Pithiviers, France; 43, 7.
Marie Hangot. Maison Principale " Paris; 37, 16;
Liontine Bonnet, H6tel-Dieu de Castres, France; 68. 42.
Justine Grosser, Asile des Vieillards a Fhurn, Prusse: 61. 23.
Paule Pozzi, Maison centrale de Turin; 58, 39Marie Armando, Maison centrale de Turin; 66, 43.
Francisca Casado, Maison centrale de Madrid; 61, 40.
Bonifacia Luengo. H6pitai general de Valladolid, Espagne;
59, 35Cecilia Ochoa de Eribe, Hospice de Leon, Espagne; 56, 33.
Francoise Chabanne, Hospice civil a Armentieres, France;
76, 51centrale de Salzburg, Autriche;
M.onika Riedler, .Maison
35, 9Bastide Boutonnet. Hopital de Montceau-les-Mines, France;
76, 50.
Catherine Klein Maison centrale d'Emmittsburg, -tats-Unis;

85, 69.
Marie Giellier. Maison Principale & Paris; 63, 38.
Palmyre Dekeirel, Maison de Charit6 de Saint-Omer, France;
36, 12.
Barbe Bele, H6pital de Marburg, Autriche; 36, 12.
Marie Mordelet, Hopital de Mustapha, a Alger; 78, 51.
Victoire Hrraud, Maison de retraite de Chatillon-sous-Bagneux;
34, 12.
Agnes Kelly, Asile des aliinds de Dearborn, Etats-Unis; 31 , 3.
Marie Fabre, Maison centrale de Naples; 70. 52.
Marie Bondin, Maison Principale A Paris; 72, 49.
Condida Seghetti. Maison centrale de Sienne; 68, 42.
Gertrude Wallowy, H6pital de Wilhelmine, Autriche; 31. S.
Maria Loba, Hospice de Varones a Jerez, Espagne; 59, 39.
Benita Goldaracena, Hopital general de Valencia, Espagne;
48. 23.
Maria Arteaga, H6pital general de Valencia, Espagne; 41, 11.
irouvis de Murcia,
Leoncia Vilialain, Hospice des Enfanr.
Espagne; 26, 5.
Anne Marmoiiun, H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Malaga,
Espagne; 6o, 39.
Rafacla Gutierrez, Hospice de Valladolid, Espagne; 59, 31Josephine Piato. Maison de Charite de Nancy, France; 8o, 54.
Marie Sfascioti. Maison centrale de Constantinople; 63, 48.
Marie Degraix, Maison de Charitý de Clichy; 42, 21.
Henriette de Carbonel. Maison de Charite, paroisse NotreDame des Blancs-Manteaux, a Paris; 46, 25.
Sarah Coglcy, Asile des Enfants trouvits h Saint-Louis, EtatsUnis; 74, 50.
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Ellen Minton, H6pital Sainte-Marie d'Evansville, Etats-Unis;
62, 44.

Claudine Fr6mont, Hospice de Mouzon. France; 71, 51.
Anna Ladent, Maison de Charite de l'Hay, France; 74, 53Anne Fiedler, H6pital Saint-Johann de Budapest, Hongrie;
31,

10.

Martina Moore, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
86, 6i.
Marguerite Barrayre, Mlaison de Charitn
d'Arles, France;
78, 51'

Justine Branicka, Maison centrale de Cracovie, Autriche;
So, 48.
Thdr&se Lauron, Maison de Charit6 de La Ciotat, France;
o.

70, 5

Angela Buey, Hospice de Malaga, Espagne; 64, 33.
Clemencia Echevarria, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro,
Espagne; 50, 2z.

Catalina Losarcos, H6pital de la Princesse k Madrid; 51, 27.
Triiona Leiza, Asile du Tiers-Ordre a Madrid: 68, 44.
Magdalena Mestres, Asile des invalides de Carabanchel,
Espagne; 53, 37.
Juana Cabanes, H6pital de Ferrol, Espagne: 38, 13.
Gertrude Obermaier, Maison centrale de Salzburg, Autriche;
66, 40.

Marie Caissac. Hospice de Thiers, France; 45, 21.
Esther Cordivio!a. Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie:
66, 42.

Marie Hauteville, Maison de Chariti de Clichy; bo, 45.
Emilie Broussons, Creche Saint-Joseph de Lille; 91, 66.
Victoire Labrousse, College cieRio-de-Janeiro, Bresil; 77, 54.
Marie Maillard, Maison centrale de Rio-de-Janeiro; 65, 38.
Marie Vaissette, Orphelinat Saint-Joseph de Smyrne; 77, 52.
Philippine Lipinoka, H6pital Wola h Varsovie; 51, 31.
Louise Guillaume, Maison de Charit6 du Coteau, France;
2
5 , 29.

Marie Lepperdinger, Maison centrale de Saizoirg; 67, 46.
Marguerite O'Reilly, H6pital de Buffalo, Etats-Unis; 55, 26.
Marie Santini, Orphelinat de Montecassiano, Italie; 60, 29.
Emilie Siwic.ka, Maison centrale de Cracovie. Pologne autrichienne; 69, 44.
Anne Petard, Maison Saint-Vincent de Lyon; 69, 44.
Braulia Salas, H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Malaga,
Espagne; 65, 44.
Rose Devlin, Maison centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
84, 55-

Madeleine Allais, Maison centrale de Turin; 63, 39.
Virginie Carbone, Maison centrale de Turini 31, 1!,
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Marie Terrasossa, Maison centrale de Turin; 33, 9.
Fran;oise Solle, Maison de CharitY, paroisse Saint-Bernard
de la Chapelle, h Paris: 62, 44.
Marie Calzavara, HSpital de Caltagirone, Italie; 30o. o.
Anne Desqueyrous, Orphelinat de Toulon; 68, 50.
Marguerite Fraisse. AMaison de Chariti
de Longwy-Bas,
France: So, 55.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
83. - LE SEMINAIRE.
dessus, p. 124.)

POUR LA CHINE. -

Voir ci-

On nous a pri6 de donner en frangais la traduction
de la partie qui est en langue italienne, dans l'Indult
que M. le Superieur g6neral a sollicit6 de Rome, et qui
lui a &et accord6 a la date du 6 aoit 1909. - Voici la
traduction :
, TR•S SAINT P:RE,

Le Superieur Gdnerai de la Congregation de la Mission
expose a Votre Saintete que, dans quelques Vicariats Apostoliques de la Chine, il y a des pretres sdculiers ddsireux d'entrer dans la Congregation de la Mission, leurs Vicaires apostolfques y consentant, lesquels Vicaires apostoliques ont
l'espoir fond6 de ravoir ces pretres pour travailler dans leur
Vicariat apres qu'ils auront accompli leur probation: que,
par suite, pour empecher que les populations dont ils oat
actuellement le soin, restent abandonnees et ne puissent
accomplir leur devoir pascal, il serait n6cessaire de leur permettre d'interrompre a cette fin pendant six mois le cours de
leur noviciat.
C'est pourquoi il implore la faveur d'un indult, afin que,
nonobstant ladite interruption, leur noviciat puisse se considdrer comme non interrompu, et qu'aprbs Favoir r6gulibrement accompli, ils puissent prononcer les saints vceux.
Dont, etc.
Le reste en latin; voir plus haut, page 1z4.
84. - DE QUELQUES POSTULANTS
NAUTES RELIGIEUSES D'HOMMES. -

7 septembre 1909.)

A ECARTER DnS COMMU-

(Cong. des Religieux,
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-

La S. C. des Religieux, apres approbation du pape,
en I'audience du 7 septembre 1909, publie les mesures suivantes, valables pour toutes les Communaut6s d'hmcines,
en vue d'assurer un recrutement s6rieux, car, est-il dit,
a mieux vaut fermer parfois la porte a ceux qui veulent
entrer, pour n'avoir pas . les ouvrir toutes grandes i
ceux qui veulent sortir ,.

c II est absolument d6fendu, sauf permission speciale du Saint-Siege, et sous peine de nullit6 de la profession, d'admettre au noviciat ou a la profession des
postulants :
a 1 Qui auraient &tC expuls6s des colleges, mnme
laiques, pour mauvaises moeurs on autres crimes;
a 2° Qui auraient &t6 renvoy6s, pour une raison quel-

conque, des s6minaires ou colleges eccl6siastiques ou
religieux a (non, par cons6quent, ceux qui seraient sortis
de leur propre volont6);
30 Qui auraient Wte renvoy6s d'un ordre ou Congr6gation religieuse quelconque, comme novices ou prof6s;
ou qui, 6tant profes, auraient obtenu dispense de leurs
vreux D (non ceux qui se seraient librement retires, soit
avant la profession, soit A l'expiration d'une periode de
voeux simples );
£ 4' Qui, une fois admis comme profbs ou comme
novices, dans une province d'un Ordre ou Congr6gation,
et renvoy6s, chercheraient a se faire admettre de nouveau dans le meme Ordre on la m&me Congregation. ,
Voici le texte de ce document :
DECRETUM DE QUIBUSDAM
LIIS

NON

ADMITTENDIS.

7. SEPTEMBRIS

POSTULANTIBUS IN RELIGIOSIS FAMI-

EX

AtTDIENTIA SANCTISSIMI DJE

o909.

Ecclesia Christi, licet spirituali gaudio afliciatur, quum fideles matura deliberatione et recta intentione statum perfectionis
in religiosis familiis amplectuntur, qualitatis tamen quam
numeri potius sollicita, ingressum in novitiatum et professionem votorum ita moderata est, ut eos tanturm decreverit ad
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evangelica consilia in religiosis Domibus servanda esse admittendos, qui divinae vocationis argumenta praberent. Ipsum
quoque probationis tempus, quod votorum emissionem praecedit, ad hoc insttuit, ut animi non solum religiosis imbuerentur virtutibus, sed etiam a Superioribus rite explorarentur.
Debilitata tamen in regionibus non paucis vitae christianae
disciplina Ap'.stolica Sedes ingressum in religiosas Familias,
examen tyronum et experimentum vita religiosae, paulatim,
prcgressu temporis, severiori quadam ratione ordinavit, edttii ad rem legibus, quie spem perseverantiae et prosperi exitus
firmiorem redderent.
Quum vero compertum sit, longe melius esse, ut aliqualiter
claudantur janue ingredientibus, ne postea late reserentur
exeuntibus. sanctissimus Dominus noster Pius Papa X committere dignatus est huic sacrae Congregationi negotiis Religiosorum Sodalium prapositae, ut severiori hujusmodi Ecclesiae discipline insistens in admittendis alumnis ad n6vitiatum
et vota, hluc statueret, ab omnibus religiosis virorum Familis, graviter onerata Superiorum conscientia, fideliter in posterum servanda, quae sequuntur.
Nullomodo, absque speciali venia Sedis Apostolica, et sub
pucna nullitatis professionis, excipiantur, sive ad novitiatum
'ive ad emissionem votorum postulantes :
t° Qui e collegiis etiam laicis ob inhonestos mores vel ob
alia crimina expulsi fuerint;
20 Qui a seminariis et collegiis ecclesiasticis vel religiosis
quacumque ratione dimissi fuerint;
3° Qui, sive ut professi sive ut novitii, ab alio Ordine vel
congregatione religiosa dimissi tuerint; vel, si professi, dispensationem votorum obtinuerint;
4° Qui jam admissi, sive ut professi sive ut novitii, in unam
provinciam alicuius Ordinis vel congregationis et ab ea
dimissi, in eamrdem vel in aliam ejusdem Ordinis vel congregationis provinciam recipi nitantur.
Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis,
non obstantibus.
Fr. I. C. Card. VIvE,. Prtfectus.
L. S.
D. L. JANSSENS, O. S. B., Secretarius.
Une mesure analogue vient d'etre prise pour les Communaut6s religieuses de femmes, par un d6cret de la
S. Congr6gation des Religieux, sign6 du cardinal Vives

et du Pere Janssens, (. S. B,, et ratifi6 par le Souverain
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Pontife Pie X, le 4 janvier 1910. (Voy. Acta apostolicwE
sedis, t. 2, p. 63.)
85.

-

MEDAILLE

ET SCAPULAIRES.

-

On

nous a

demandi comment devait se porter la m6daille dont •
nous avons parle dans le pr6c&dent num6ro des Annales,
et qui, pour les Missionnaires et les Filles de la Charite de la province de Constantinople, 6quivaut au port
des scapulaires.
Ncus ne pouvons que citer ies renseignements gen&raux donnes sur ce sujet, et qui ont 6t6 publiCs par
M. I'abb, Boudinhon, professeur de droit canonique
a l'lnstitut catholique de Paris. Voici ce qu'il dit (Revuc
du Clergi franfais, i" fevrier 1910, p. 335) :
" 'une medaille destinie a remplacer Ie port des scapulaires. - Sans nous attarder a rectifier les informations plus
ou moins fantaisistes r6pandues en ces derniers temps sur ces
medaiiles nous croyons faire plaisir a nos lecteurs en leur
donnant des renseignements exacts sur cette concession pontificale qui n'a encore fait l'objet d'aucun document officiel,
que nous sachions du moins. Le Pape a autorise un prilat
de son entourage immediat, et peut-ktre quelques pretres, a
donner aux medailles une benediction speciale dont Feffet
est que toute m6daille ainsi benite peut remplacer, pour celui
qui la posshde et la porte sur soi, le port des divers scapulaires. 11 ne s'agit pas d'une medaille determinee; toute
m6daille susceptible de recevoir les indulgences apostoliques
peut aussi re:evoir cette ben6diction. I1 ne s'agit pas de remplacer la riception aux divers scapulaires, ni leur premiure
imposition : rien n'est chang6 pour les conditions d'admission. 11 ne s'agit pas non plus de supprimer le port des scapulaires : le remplacement est facultatif, non obligatoire.
Mais la medaille ainsi benite permet k celui qui la possede de
jouir des privileges et indulgences accordes aux membres des
diverses confreries et associations qui ont pour insigne un

scapulaire, et auxquelles il appartient, sans porter reellemeat
le ou les scapulaires a la maniere accoutum.e. La medaille
peut se porter au cou; on peut aussi se contenter de la porter

sur soi, par exemple, attachee H son chapelet; ou encore de
la garder chez soi en un lieu honorable, sur son bureau par
exemple; suivant ce qui est determine depuis longtemps pour
les objets de piet6 enrichis des indulgences apostoliques.
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< Cette cuncesion recente, motivde, a ce qu'il semble, par
Iutiliti qu'elle procurera aux negres catholiques, qui portent
le scapulaire comme signe distinctif de leur religion (on peut
s'imaginer ce que deviennent sans tarder les scapulaires des
negres), est cependant valable pour tous les fideles, et sans
doute elle ne tardera pas a entrer dans la pratique g6nerale.,

En s'inspirant de ces renseignements

gendraux, on

aura une regle facile et l6gitime, - nous semble-t-il,
- pcur r6soudre les questions pos6es au sujet de la concession mentionnee dans le prec6dent numiro des
Annales, et faite pour la province de Constantinople.
Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, aux pays de missions que cette nouvelle facult6 peut ktre utile. Qui ne
voit la difficulti de porter les scapulaires pour le
jeune homme chr6tien dans un lyc6e, pour un soldat
malade dans un h6pital civil, pour I'artisan chr6tien sur
le chantier oil il travaille la pierre on le bois ?

NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION
A L'EPOQUE DE LA REVOLUTION.
!)eji, par la publication dans les Annates de l'Histoire
ranuscrite de la Congr6gation de la Mission par M. Joseph
L.acour et de I histoire du generalat de M. Cayla par M. Perboyre, on a les donnies principales sur les 6vinements accomplis sous chacun des Superieurs generaux. A cause de cela.
nous avons pense qu'il serait bon qu'on trouvat aussi dans
les Annales lindication des principaux evinements de la
phriode qui va de la dispersion des missionnaires en France
en 1792 jusqu'I la Restauration de l'administration normale
de la Congrdgation en 1827, quand fut nommi un nouveau
Superieur gn6dral, M. de Wailly.
Ce fut une tris difficile epoque pour la Congregation. Car,
si l'orage fut terrible en France, il ne faut pas oublier que
les autres provinces de la Congregation avaient vu se dresser leurs propres difficultis. II n'dtait pas facile alors aux
provinces d'ltalie ou d'Espagne de se plier aux exigences de
leur. soumcrains, dues ou ruis. Nos maisons de la province de
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Pulugne, avant la Revolution frangaisc, furent, ainsi que le
pays lui-mcme, comme une proie pour les nations voisines :
En 1772, lors du premier partage de la Pologne, les maisons
de la Congr6gation qui se trouvaient sur le territoire pris par
1'Autriche, durent successivement se termer sous les coups de
la lIgislation de Joseph II; quant a celles qui se trouvaient
sur le territoire pris par la Prusse, l'annee suivante, 1773,
le roi - c"'tait Fiederic II - confisqua tous les biens eccl6siastiques malgr6 la promesse qu'il avait faite de les respecter. Pour les maisons qui se trouvaient sur le territoire pris
par la Russie, leurs 6preuves devaient ktre un peu retardCes,
mais on sait qu'elles furent plus dures encore. Telle 6tait la
situation quand survint en France la Revolution politique de
1789; cette Rivolution s'aggrava du conflit religieux en 1790,
1791 et annees suivantes.
En 1792, les Congregations religieuses furent supprimccs en

France. Le Supirieur g6n6ral, M. Cayla, dut quitter la France
et mourut a Rome en i8oo. L'autoritc fut exercee pour la conduite g6ndrale de la Congregation par des Vicaires generaux

jusqu'en 1827. C'est de cette piriode que nous allons noter les
principaux evenements.
Ce recit devra 6tre repris plus tard plus en detail.

I. -

M. FELIX CAYLA,

SrtERIEUR GENERAL.

SUN EXIL, SA MORT (1792-1800).

Comme nous l'avons racont6 ailieurs, M. Cayla, Superieur g6neral depuis l'ann6e 1788, 6tait, apres le d6sastre
de la maison de Saint-Lazare de Paris, en 1789, rentre
dans cette maison. II dut la quitter en 1792. II alla
d'abord chercher un refuge dans le Forez, non loin de
Lyon. 11 est probable qu'en se dirigeant vers cette contr6e, il espirait pouvoir passer en Suisse ou en Italie.
Les difficult6s qu'il rencontra a la r6alisation de son
projet le d6terminercnt a reprendre la route de Paris,
pour se rendre a Amiens, oi il passa plusieurs mois,
cache, et toujours expos a etre pris.
Par une lettre du 24 juillet 1793, dat6e d'Ypres, en
Flandre, il faisait connaitre i M. Fenaja, Visiteur de
la province de Rome, sa situation : a Mon s6jour en
Flandre semble m'ouvrir la route d'Italie; mais je n'ai
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ni assez de ressources p6cuniaires, ni assez bonne sante
pour entreprendre un voyage si long et si p*rilleux en
ce temps. *

M.

FELIX CAYLA

DE LA GARDE

SUPERIEUR G•~NRAL. (1788-t180)

C'est pendant cette plriode que, comme nous le dirons
tour a 1'heure, a cause de l'impossibilit6 oh I'on &tait de
correspondre avec le Superieur g6neral, le Saint-Siege
normma M. Fenaja Vicaire apostolique de la Congrigation.
Enfin, le Ie janvier 1794, M. Cayla, dans une Circulaire a la Congr6gation, put dire :
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• Depuis longtemps, mes relations avec vous ont &6t
interrompues par des 6v6nements trop connus pour qu'il
soit n&cessaire de les retracer icL Ce silence force a bien
cofitA a mon ceur, et j'ai peut-Etre plus souffert de la
privation de toute correspondance avec mes confreres
que de la pers6cution cruelle que j'ai 6prouv6e.
a Echapp6, par un bienfait singulier de la Provi-

dence, A la fureur et aux couteaux des assassins, j'ai
err6 pendant quelque temps en Flandre; l'6puisement de
mes fonds et de mes ressources, et, surtout, le d6sir de
me rapprocher de mes confreres, m'ont fait prendre la
route du Palatinat, oi j'ai le bonheur de vivre dans une
maison de la Congregation, avec MM. Brunet et Ferris,
deux de mes Assistants.
' Depuis pres d'un an, je n'ai pu avoir des nouvelles
sous le poids des
de M. Pertuisot; s'il n'a pas succombI
ann6es et des afflictions, il doit &tre encore A Paris.
M. Sicardi, force de retourner en Italie, se trouve en ce
moment a la t&te de la maison de Turin, d'oij je suis
assez a port6e de profiter de ses conseils, en attendant
que nous puissions nous rapprocher.
a Ma nouvelle position me donne toutes les facilites
de reprendre le gouvernement de la Congregation. Je
suis moins 6loigne de la plupart de vous que je ne 1'&tals
a Paris, et il n'est point d'obstacle qui s'oppose a la
libre circulation des lettres. Je viens d'en privenir
M. Fenaja. a
M. Cayla avait, en effet, inform6 M. Fenaja de cette
situation, par une lettre dr . d6cembre 1793, et celui-ci,
apre.- avoir port6 cette nouvelle au Souverain Pontife,
et avec son autorisation, se d6mit de la fonction de
Vicaire apostolique qui lui avait 6ti confi6e par le

Saint-Siege.
M Cayla, d'aileurs, s'achemina bient6t vers Rome.
Parti de Manheim au mois de mai, il arriva a Rome le

-- 306 9 novembre 1794, en compagnie de MM. Brunet, Ferris,
Sicardi, Assistants, et Lesueur, secr6taire de la Congregation, et il se retira avec eux dans la maison de SaintAndre, i Monte-Cavallo. Au n :is de mai 1798, lorsque
les biens des Communautis furent confisques, il dut se
retirer a !a maison de Monte-Citorio, qui fit exempter
du d&cret de suppression. I] y mourut le 12 f6vrier ISoo.
Nous allons donner quelques renseignements biographiques sur M. Fenaja, qui avait rempli les fonctions
de Vicaire apostolique de la Congr6gation pendant le
temps oii les relations avec le Superieur g6neral avaient
&te rendues impossibles par les 6venements.
Ces renseignements, ainsi que ceux qui suivront, sont
extraits en particulier des notices qui, dans les volumes
des Circulaires des Supirieurs ginraux, ont 6te consacr6es aux Vicaires g6n&raux
II. -

M. BENOIT FENAJA
1793-

M. Benoit Fenaja naquit a Rome, le 20 fevrier 1736.
I1 entra dans la Congregation de la Mission en 1751 et
fit les vceux le 22 f6vrier 1754. Ordonn6 pr&tre, il fut,
des le mois de novembre 1760, applique aux missions, et,
pendant quatorze ans, il parcourut les diff6rents dioceses situhs autour de Rome.
Ses qualites le d6signerent a M. Jacquier, pour occuper des postes importants dans la Congr6gation. En
f6vrier 1774, il fut nomm6 superieur de Monte-Citorio,
et, trois ans apres, Visiteur de la province romaine.
Ce fut M. Fenaja qui envoya des missionnaires a Goa,
pour remplacer les J6suites, dans la direction d'un collbge. Le Seigneur ne permit pas que ce bien, heureusement cornmenc, fit durable; au bout de dix ans, les
missionnaires durent rentrer en Italie.
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En mai 1782, M. Fenaja fut d6charg6 du gouvernement de la maison de Monte-Citorio, et il prit la conduite de la maison de Saint-Andre, qui demandait moins
de sollicitudes.

jl

M.

BENOIT FENAJA

VICAIRE APOSTOLIQUE POUR LA CONGREGATION DE LA MISSION (179I-1794

En 1786, il assista a la quinzinme Assembl6e g6nerale en qualit6 de Visiteur, et, deux ans apres, il
retourna en France, pour assister a celle qui devait donner un successeur h M. Jacquier.
M. Cayla fut l1u. Peu apres, la Revolution Aclata
en France. Nous avons vu ailleurs que, M. Cayla ayant
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te6 oblige d'6migrer, Pie VI nomma M. Fenaja Vicaire
apostolique, pour gouverner la Congrigation durant
tout le temps que le Superieur g6enral serait force, par
les circonstances, de se tenir cache, et ne pourrait exercer sa charge.
A peine M. Cayla fit-il connaitre de Manheim qu'il
reprenait le gouvernemcnt, que M. Fenaja r6signa se"
pouvoirs. il les avait exerc6s un peu plus de cinq mois.
Voici la lettre qu'il ecrivit a ce sujet, le 4 janvier 1794 :
a J'ai recu une lettre de notre tres honor6 Pere Sup6rieur
gn&ral, il me dit qu'il se trouve en 6tat de reprendre
le gouvernement de la Congr6gation, a laquelle il en
donnera avis dans sa Circulaire ordinaire du nouvel an.
De Manbheim, il se rendra dans la petite maison que la
Congr6gation possede a Neustadt, egalement dans le
Palatinat, a peu de distance de Manheim, oAi doivent
etre adress6es les lettres. Je me suis empress6 de porter
cette nouvelle a Sa Saintete et, avec sa permission, je
med
dmets de mon Vicariat, avec cette satisfaction que
je n'ai fait qu'obbir en 1'acceptant. Je remercie tous mes
chers confreres de la patience dont ils ont use envers
moi, et je demande 6galement le secours de leurs
prieres. *
M. Cayla 6tant arriv6 a Rome le 9 novembre 1794 et y
ayant fix6 sa residence, M. Fenaja I'entoura constamment de son respect et de ses soins; il voulut m&me
l'avoir dans sa maison de Saint-Andre du Quirinal.
En 1796, le pape Pie VI, afin d'attirer la misericorde
de Dieu, ondonna de faire des (missions dans quatre
places de Rome; M. Fenaja fut design6 pour la place
Navone, la plus considerable et la plus fr6quentee. Le
concours fut immense, et le succes de M. Fenaja tres
grand.
En 1798, la R6publique romaine proclamee et le pape
Pie VI enleve, M. Fenaja, pour se mettre & 1'abri de la
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pers6cution, se retira a Florence. Nous ne dirons pas ce
qu'il eut a souffrir de peines morales, en apprenant, coup
sur coup, la ruine de toutes les maisons de sa province.
Pie VI 6tant mort a Valence, son successeur, Pie VII,
l1u i Venise, le 14 mars 18oo, rentra a Rome le 13 juillet suivant. M. Fenaja l'y avait pr6c6d, de deux jours.
II ne s'attendait pas a etre revktu d'une charge, qui, a
ce moment, 6tait d'une grande importance a Rome.
Pie VII le nomma vice-g6rant, et, par consiquent,
e6vque. Il fut consacre, le 27 septembre, archev&que de
Philippes in partibus, par le cardinal d'York.
A 1'occasion du couronnement de l'empereur Napoleon, Pie VII voulut avoir Mgr Fenaja parmi les 6minents personnages qui devaient l'accompagner a Paris.
Au retour, a son passage a Florence, il se chargea de
negocer la r6tractation et la r6conciliation de Mgr Scipion Ricci, le trop fameux 6evque de Pistoie.
Mgr Fenaja r6ussit, et le Pape en t6moigna sa satisfaction dans la premibre allocution qu'il fit aux cardinaux,
le 26 juin 1805. Ce fut a cette 6poque que Pie VII nomma
Mgr Fenaja patriarche de Constaniinople.
Mais les temps mauvais n'6taient pas finis. L'arm6e
de Miollis entra a Rome le 2 f6vrier 1808. Le 17 mai 1809
fut d&cr&tee la d&ch6ance du gouvernement pontifical.
Le clerg6 etait pers6cut6, les pr6lats, les 6veques, les
cardinaux 6taient chasses de Rome. Mgr Fenaja dut
partir, sans prendre cong6 du Pape, abandonn6 a la discr6tion d'un soldat qui le gardait a vue. II fat d'abord
emmen6 a Florence, puis imm6diatement transfer6 i
Bologne; il put a peine rester quinze jours avec les
missionnaires. I arriva a Paris avant la fin d'aoit 1809.
II se pr6senta au prefet de police, selon 1'ordre qui
lui en avait 6tdonn6; on lui dit : Prenez un logement
oi vous voudrez, mais vous n'aurez d'autre solde que
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cclle qui est donn6e aux prisonniers. 11 trouva un logement dans les bitiments du s6minaire des Missions
ktrangeres. C'est la que Mgr Fenaja passa ses trois
dernieres annies, dans le silence, dans 1'exercice des actes
de religion et dans l'abandon A la Providence.
Ces cruelles 6preuves, jointes a son grand age, le conduisirent promptement au tombeau. 11 mourut, apres
avoir recu les derniers sacrements, dans la matin6e du
20 d&cembre 1812, ayant soixante-seize ans d'age et
soixante-deux de vocation. II fut enterr6 a Paris, mais
son fidele domestique, Joseph Lista, voulut avoir son
coeur, qu'il porta a Rome, non sans danger. 11 est aujourd'hui depos4 sous le pav6 de la chapelle du SaintSacrement, dans 1'6glise de notre maison de MonteCitcrio.
Nota. -

La Congregation ayant e6t,

i plusieurs reprises.

depuis la mort de M. Cayla, jusqu'i nomination de M. de
\Wailly (1827), simultanement gouvernee par des vicaires et
pro-vicaires generaux, dont l'un residait a Paris et I'autre a
Rome, pour plus de clarte, nous mentionnerons d'abord les
vicaires francais, puis les vicaires et pro-vicaires italiens.

III. -

M. FLORENTIN BRUNET,

VICAIRE GENEIAL (I8oo-1806).

M.

Francois-Florentin

Brunet, Lorrain

d'origine,

naquit a Bulgn6ville, le 11 mai 1731. Admis au s6ninaire interne de Paris, le 20 mai 1747, il y fit les vceux
le 21 mai 1749. Successivement professeur de philoso-

phie et de thoologie au seminaire de Toul, il fut sup6rieur de celui d'Amiens de 1757 a 1772; puis, il gouverna le s6minaire de Soissons de 1772 A 1775, et celui
de Chalons-sur-Marne de 1775 a 1787, 6poque a laquelle

I'administration da s6minaire de Poitiers lui fut confie, avec la charge de Visiteur de la province du Poi-
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I

L'Assenbl6e g6n6rale de 1788 le choisit pour second
Assistant de la Congregation, et M. Cayla, qui venait
d'etre Mlu Superieur g6neral, le nomma pr6fet des 6tudes.

M. FRANCOIS-FLORENTIN
VICAIRE GC.NEBAL

BRUNET

(18o0-t8o6)

Un esprit elev6, des etudes incessantes, une longue expb66
rience, des crits remarquables sur la th6ologie, une pi t
tendre le mettaient a mmne de travailler utilement A
la formation, si necessaire, de la jeunesse de SaintLazare.
Lors de 1'invasion de cette maison par les rovolutionnaires, dans la nuit du 12 au 13 juillet 1789, M. Brunet
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put se sauver avec un 6tudiant, nommi Lecointre, et
trouver asile chez un ouvrier du voisinage. Comme ils
sortaient, le matin, au moment oi passaient des voitures de grains se dirigeant vers l'Ecole militaire, des
bandits les forcerent a monter, s6parement, chacun sur
une de ces voitures, au milieu de vociferations sanguinaires, de moqueries insultantes, et des plus terribles
menaces Ils ne durent leur salut, apres Dieu, qu'a la
contenance fearne de la police.
Rentre a Saint-Lazare, M. Brunet y resta jusqu'au
2 septembre 1792. 11 en sortit alors avec M. Cayla, dont
il fut le compagnon fidele dans ses voyages, partageant
les privations de son exil. Aprbs l'avoir servi, a Rome,
avec l'affection d'un fils envers son pere, il eut la douleur de lui fermer les yeux. M. Cayla mourut le
12 f6vrier 80oo.
On ne put savoir alors ou avait it6 d6pos le billet
qui designait le futur Vicaire gen&ral. (Ce billet fut
retrouv6 plus tard, au mois de juin suivant, portant le
nom de M. Brunet.) En ce cas, aux termes des constitutions, il appartenait a M. Brunet, en sa qualit6 de premier Assistant, de gouverner la Congregation. Mais les
difficult6s qui lui furent faites l'obligrent a suspendre
l'exercice de son autorit6. Une lettre du cardinal di
Pietro, dans laquelle cette Eminence lui donnait, par
ordre du Pape, communication d'une decision de la Congr6gation des 6veques et des r6guliers et de la confirmation que Sa Saintet6 en avait faite, mit fin A ces difficult6s, et M. Brunet, assist6 de MM. Fenaja et Sicardi
put remplir ses fonctions de Vicaire g6n&ral.
Rentr6 en France, vers la fin de 1804, il apprend
qu'un Bref pontifical, en date du 30 octobre, assigne a
M. Sicardi la qualite de Vicaire g6nral et le gouvernement de la Congregation. Aux termes du mtme
Bref, M. Brunet conservait le gouvernement de la Com-

-

313 -

pagnie des Filles de la Charite et la directiou aes missions 6trangeres. (Acta apostolica, p. 175.)
Cette nouvelle affligea profond6ment M. Brunet. Pleinement soumis a la decision du Saint-Pere, il ne cessa
pourtant de prier et d'agir, afin que le gouvernement
de la Congr6gation fit rendu a son 6tat normal. Un
Bref du 13 mai x8o6 confra de nouveau a M. Brunet
le titre de Vicaire general, avec pouvoir de se d6signer
un successeur, et M. Sicardi fut autoris6 a exercer les
fonctions de Pro-Vicaire, a Rome, sous la dependance
du Vicaire g6neral. (Acta apostolica, p. 176.)
M. Brunet ne jouit pas longtemps de son autorit6.
Une maladie douloureuse l'enleva a l'affection des deux
families de saint Vincent de Paul, le 15 septembre 1806.
M. Brunet, applique toute sa vie i un travail opiniAtre,
ne se proposait d'autre but que de glorifier Dieu et d'assister le prochain, suivant I'esprit de la Congr6gation.
D'une gait6 toujours aimable, il brillait par l'am6nit6
de son caractere et gagnait tous les coeurs.
IV. -

M. CLAUDE PLACIARD,

VICAIRE GENERAL

(1806-I807).

M Claude-Joseph Placiard naquit a Lure, diocese de
Besanqon, le 6 juin 1756. Recu au s6minaire interne de
Paris, le 28 juillet 1775, il y fit les vceux le .g juillet 1777. Professeur d'abord, puis applique aux missions, il se cacha pendant les jours mauvais. Mais des
que Ia Communaut6 des Filles de la Charite fut r6tablie, il vint s'adjoindre a M. Philippe, un de leurs
anciens confesseurs, pour lui preter secours. Savant aussi
distingu6 que modeste, aussi pieux que z6i, il a &t6
l'instrument de conversions 6clatantes, surtout dans la
penible mission qu'il fit en Vendme, vers la fin de sa vie,
et qui dut hater le moment de sa mort. Les Filles de la
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Charite catendaicnt toujours avec un nouveau plaisir
les confirences qu'il aimait lui-meme a leur adresscr
souvent. D'une activit6 incessante, il travailla constam-

V'. CI.AUDE-JOSEPH

PLA(I\IU)

VICAIRE G'N :RAI. (tI'Of-1807

ment, avec autant de force que de prudence, au r6tablissement de la Congr6gation, et a ia conservation de sce
maisons. De m&me qu'il avait &t6 d'une r6gularit6 exemplaire, pendant plus de vingt ans, a Saint-Lazare, il
demeura toujours fidle au milieu des persecutions. L'attachement a sa vocation trouvait un aliment dans les
epreuves de la Compagnie.
M. Placiard ne fut Vicaire g6neral qu'une annie,
d'abord avec des pouvoirs limit6s, puis avec une pleine
autorit6. A cinquante et un ans, il 6tait mur pour le ciel.
Une attaque d'apoplexie l'enleva le 16 septembre 1807.
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M Hanon, condisciple de M. Placiard, honor6 de son
amiti6 et destin6e
lui succ6der, dit, dans sa Circulaire
du 2 janvier aux Filles de la Charit6, toute sa douleur.
M. Hanon ajoufe ensuite : AM. Placiard se livra aux
6tudes de la philosophie et de la th&ologie avec un goCit
particulier et un succes eminent. L'Ecriture sainte, les
P&res, le droit canon, I'histoire de 1'Eglise, et bien
d'autres sciences utiles on agr6ables deviennent successivement I'objet de ses 6tudes, et remplissent les moments
libres qui lui restent. II lisait avec fruit et tenait note
de tout ce qui le frappait De 1h cette 6tendue, cette
vari6tk de connaissances qui le faisaicnt admirer dans
ses conversations. De l• encore cette 6tonnante facilit6
avec laquelle il annonqait la parole de Dieu.
V. -

M. DOMINIQUE HANON,

VICAIRE

GENERAL

(1807-1816).

M. Domigique-Francois Hanon, originaire de SaintPol, au diocese d'Arras, naquit le 3 juillet 1757. Appartenant a une famille honorable et religieuse, il requt
une education foncierement chr6tienne. II fit ses premieres 6tudes a Saint-Omer. Ses humanit6s achev6es avec
distinction, M. Hanon, n'ayant encore que seize ans,
entra au seminaire interne de Saint-Lazare, le 20 octobre 1772; il y fit les voeux le 21 octobre 1774. Ses
talents, ses rapides progres dans les sciences, porterent
les sup6rieurs a l'envoyer au s6minaire de Metz, avant
m~me qu'il efit atteint sa vingt-troisieme annie. Il y
professa d'abord la philosophie, puis la th6ologie, jusqu'en 1790. La R6volution, qui d6truisit tant de choses,
ne put jamais effacer du souvenir des pr&tres messins les
sentiments de profonde estime et d'affectueux d6vouement que M. Hanon avait su leur inspirer. II ne jouissait pas noins de la consideration de l'illustre cardinal
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de Montmorency, 6veque du diocese, qui, s'en voyant
indignement chasse et proscrit, lui en confia l'administration. Son 6nergie et sa prudence le maintinrent

r
-

:i

M1. DOMINIQUE HANON
VICAIRE GXENRAL (1807-1816)

quelque temps a ce poste difficile. Quand il dut c6der a
la force et l'abandonner, son zele le poussa h former,
aussit6t qu'il le put. une 6cole pccldsiastique A SaintPol, lieu de sa naissance.
Mais une opposition systinatique lui ayant &t6 faite,
il transporta a Doullens son 6tablissement i peine com-

-

317 -

mence, et 1, son tact, son divouement et sa pi&t6 lui
concilierent 1'estime universelle. L'6v4que d'Amiens
venait de r6tablir son grand s6minaire. La renommee
de M. Hanon le d6signait pour en prendre la conduite.
Appel a cet office important par Mgr Demandolx, il
justifia pleinement la confiance du pr1lat; et ce fat un
deuil universel dans le diocese, quand, a la mort de
M. Placiard, M. Hanon dut venir le remplacer. Le Souverain Pontife, sur la pr6sentation et la demande des
missionnaires r6sidant a Paris, le nomma, par Bref du
14 octobre 1807, Vicaire general avec pouvoirs ordinaires
et extraordinaires. ( Acta apostolica,p. 183.)

Des difficultes sans nombre surgirent de toutes parts.
1 fallait reorganiser la Congr6gation; les moyens manquaient, et des contrari6t6s incessantes venaient rendre
inutiles ceux dont il aurait pu disposer. L'empereur
Napol6on congut le projet de distraire les Filles de la
Chariti de la direction du Sup&ieur de la Mission et
de les soumettre a 1'administration particuliire des
&vques. L'unite d'esprit eit 6ti bris6e pour jamais.
M. Hanon le comprit, et il n'h6sita pas a dfendre
I'ceuvre de saint Vincent. II ne pouvait le faire impuniment Le 26 septembre 18og, l'empereur signait le d&cret
qui supprimait la Congr6gation; il ne le fit notifier que
le 16 octobre. Dans la prevision de ce dinouement,
M. Hanon avait djja demand6 et obtenu du pape des
pouvoirs extraordinaires pour les Visiteurs des provinces, afin que, a son difaut, 1'administration de la
Congr6gation fft pourtant r6guliere. Bient6t, en 1811,

il est arrt6, puis incarcdre

F6nestrelle. M. Sicardi lui

annonce que, par ordre du Pape, il gouverne la Com-

pagcie.
Dans sa prison, M. Hanon fut un moddle de resignation, d'humilit6, de patience, de force d'ame, de ginrosite : il se montra digne enfant de saint Vincent, et
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il fut honor6 de l'estime des plus illustres de ses compagnons de captivit6, du cardinal Pacca en particulier,
et de plusieurs prelats de la cour romaine.
A Papproche des troupes alli6es, au commenement
de 1814, M. hanon fut interne i Bourges, avec quelques
autres prisonniers d'Etat. Enfin, le 13 avril, il obtenait

un passeport pour se rendre a Lyon.
Le premier usage qu'il fit de sa liberti fat de s'occaper activement des deux families religieuses de saint
Vincent de Paul. Un memoire fut ridigh dans leur int&r&t, m•moire que des prelats romains, devenus libres
aussi, devaient emporter a Rome pour &treremis au cardinal Pacca et soumis, par lui, A Pie VII.
M. Hanon, revenu a Paris, trouva encore de nombreuses difficult6s pour la pacification de la Compagnie des Filles de la Charit6 et la reorganisation de la
Congregation de la Mission. Plusieurs fois il voulut
donner sa d6mission. Les autorit6s les plus hautes s'y
opposrent Enfn, M. d'Astros, Vicaire genaral de I'archev&ch6 de Paris, fut nommn, par le pape, Visiteur apostolique des Filles de la Charit, ý 1'effet de r6gler les
affaires de leur communaut& Les droits de M. Hanon
furent conserv6s; une nouvelle Suprieure fut choisie,
et on put respirer en paix.
D'autre part, une ordonnance royale, en date dir
3 f6vrier 1816, rendait a la Congr6gation son existence
Ilgale, et les missionnaires disperses venaient de tous
c6t6s se grouper autour de M. Hanon.
H61as ! il ne devait pas etre timoin de la r6surrection
de la Compagnie. Sa mort survint le 24 avril 1816.
C'tait un homme de grand courage. Par temperament, il affrontait des difficultis que, par temp6rament,
d'autres eussent peut-tre essaye de tourner : c'est ce
que P'on a dit & Metz. Et le fait est que sa vie fut singulibrement mouvementee.
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M. Hanon avait su unir aux vertus intrieures 1'esprit
d'ordre et de r6gularit6, et I'application constante anx
etudes que requiert notre vocation.
II a laiss6 en manuscrit un ouvrage important sur
1'Ecriture sainte; des notes sur l'aut::it6 du Souverain
Pontife; un journal du voyage de Pie VII, de Rome a.
Savune; des observations sur l'ouvrage intitul6 : La
Nn•;,.ril
Eglise gallicane convaincue d'erreu; divers
&crits sur les diffrents serments exig6s des pretres, et
sur la K Constitution civile du clerg6 v. Ce sont autant
de fruits pr&cieux de ses loisirs, durant le temps de sa
captivit.
VI. -

M. CHARLES-EMMANUEL VERBERT,
VICALRE

GENt2AL (1816-1819).

M. Marie-Charles-Emmanuel Verbert naquit a Pontde-Beauvoisin, dans .la Bresse, diocese de Lyon, le
15 novembre 1752. Entr6 au s6minaire interne que la
Congr6gation avait en cette derniere ville, il y fit les
vceux le o1d6cembre 1771, et fut envoy6 ensuite au
grand s6minaire de Marseille, pour y professer la th&ologie. La R6volution. Ie surprit dans cet office et le
porta en Italie, pour plusieurs annees, avec son sup6rieur, M. Moissonnier.
Le zile de la gloire, de Dieu formait en lui le d6sir
d'aller se joindre aux missionnaires de la Compagnie,
dans les missions du Levant. Mais la Providence avait
d'autres desseins. Elle lui ouvrit, avant 18oo, les portes
de la France, et lui confia, sur la demande de quelques
v&ques de Provence, le soin d'administrer leurs dioceses, a leur defaut. Bient6t, le .15 flor6al an XI,
5 mai 1802, il fut nomm6 cur6 d'une paroisse de Marseille, celle de Saint-Francois, dite des Riformis. A
cette epoque, un nouveau quartier venait d'agrandir la
ville. La population en etait pauvre et nombreuse. Mais
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une 6glise lui manquait. M. Verbert conCoit et execute
l'id6e de la construire. Une paroisse est formie, du consentement de l'Ordinaire, sous le vocable de saint Vincent de Paul, et elle est confi6e aux pr&tres de la Mis-

X.

CHARLES

VJCAIRE GENERAL

VERBERT
(1816-1819)

sion M. Verbert I'administra, en qualit6 de cur6, jusqu'au Tnois d'octobre 181o. Ce fut alors que, malgri les
prieres et les larmes de ses paroissiens, ii crut devoir
c6der a de pressantes instances, et accepter la charge de
proviseur du lyc6e de Marseille. Son cceur n'oublia pas,
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toutefois, son ancienne paroisse, et sa haute influence
obtint du ministere le paiement d'une dette de
24000 francs dont elle 6tait grev6e. I1 ne devait rester
que trois ans proviseur. Sa reputation le designait
d'avance a M. de Fontanes, ministre de l'instruction
publique, pour occuper une chaire a la Facult6 de theologie d'Aix, qui venait d'&tre reorganis&e : celle de
morale lui fut confie.
La Congr6gation se reorganisait aussi peu i peu, non
sans difficult6, et plusieurs missionnaires arrivaient y
reprendre leur place. Privde de son chef, par la mort
de M. Hanon, elle devait 6tre gouvern6e par le missionnaire qu'il avait design6, savoir M. Legal, sup6rieur du
grand s6minaire de Vannes. Mais un refus absolu de sa
part remit I'autorit6 entre les mains du premier Assistant, aux termes des constitutions. Le 23 juillet I816,
M. Claude 6crivit, en cette qualit6, aux confreres qu'il
crut pouroir rdunir, afin de choisir et de pr6senter au
Pape un sujet qu'il nommit et instituat Vicaire gen6ral Vingt et un missionnaires r6pondirent a l'appel du
premier Assistant. L'Assemblte etait rdunie le 12 ao.it.
Au premier tour de scrutin, M. Verbert etM, Compans
se partag&ent les suffrages; i'a second, M.- Verbert
obtint la majorite absolue. Malgr6 son acceptation, diff&rentes affaires devaient le retenir a Aix pendant
quelque temps. Bient6t, pourtant, il arrivait a Paris, an
contentement g6ndral. Le 6 octobre 1816, une circulaire
informait la Compagnie du choix qui avait "t6 fait de
lui; mais ce ne fut que le 13 juillet 1817 qu'un Bref de
Sa Saintete l'6tablit Vicaire g6ndral : son autorit6 devait
s'6tendre aux seuls missionnaires de France et a toutes
les Filles de la Charit6. (Acta apostolica,p. 186.) '
Durant les negociations en cour de Rome, M. Verbert fit plusieurs voyages dans le midi de la France,
afin d'6tudier par lui-mime les dispositions des membres
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des deux Compagnies. En gn&ral, il recueillit partout
l'expression des plus vives sympathies. A Toulouse
mime, les oppositions qui 6clatArent d'abord frent place,
au bout de deux jours, a une respectueuse soumission.
En 1817, M. Verbert entreprit la visite des maisons
de la Compagnie. L'accueil 1l plus flatteur lui fut fait
par nosseigneurs les 6vEques, par les membres 6minents
du clerg6 et par les confrres. Des etablissements 6taient
proposes; quelques s6minaristes se prtsentaient En
1818, six ou sept formerent le seminaire interne, ouvert
dans la maison du duc de Lorge, qui 6tait en meme
temps l'habitation des anciens confreres, en tres petit
nombre alors. Cette maison avait ete achet6e aux frais
du gonvernement, et M. Verbert en avait pris possession le 9 novembre 1817. R6par&e, am6lior&e et considrablement augment6e de tous les c6t6s, elle sert aujourd'hmi encore au nombreux personnel de la maisonsere.

La plupart des ancicns missionnaires avaient succomb6; iln'en restait plus en France qu'une centaine
environ. Et encore, ceux-ci, pour diverses causes, etaient
en partie incapables de suivre completement les habitude- d'une communaut6 r6guliere. Homme sage et prudent, M. Verbert, tout en souhaitant leur retour, y mettait une discr6tion dhlcate, se contentant de recevoir
avec effusion oeux qui se pr&sentaient, et les traitant
avec une douce et cordiale condesoendance. I1convenait
de traiter ainsi les missionnaires pln&trs de l'esprit de
saint Vincent de Paul, attaches a la vraie foi plus qu'

leur vie, et qui, d6bris precieux de l'ancien Saint-Lazare,
se trouvaient heureux de devenir les fondements du non-

vel 6difice.
M Verbert ne devait pas jouir longtemps de cette
6difcation et de cette esp&rance. Pendant I'hiver de 181g
A 1819 une indisposition subite causa bient6t les plus

-

3z3 -

graves inqui6tudes, d'autant plus que le Souverain Pontife ne lai avait pas donn6 la facult6 de se d6signer un
successeur. Elle fut accord6e le 21 mars i819; mais
M. Verbert 6tait mort le 4 du meme mois, dans le calme

-du juste qui, parfaitement soumis a la volont6 du grand
Maitre, se tient toujours pret a partir, quand l'ordre en
.est donn& Au tm&oignage de M. Boujard, son ami
intime et son successeur, M. Verbert fut toujours un missionnaire modele, plein d'affection pour les deux Compagnies. Dans les affaires il agissait avec une attention
rflichie, mais il abandonnait le succes aux soins de la
Providence. Doux et affable, facile et prevenant, patient
dans toutes les occasions, toujours pr&t a obliger, il
savait, par ces qualit6s d'un bon coeur, se concilier l'affection de tous, comme ses talents distingu6s, muiris par
l'exp&rience, avaient promptement conquis l'estime universelle.
Un mot, conserve par M. Boujard, peint bien I'amour
*qu'il garda toujours pour sa vocation. * Pressentant, dit
M. Boujard, ce qui est arrive, et m'exhortant i ne pas
refuser la charge qu'il allait bient6t laisser, il r4pondit,
d'un ton de voix anim6, aux excuses que j'apportais :
Un missionnaire qui ne sait pas mourir pour la Congregation n'est pas digne d'elle. D M. Verbert en a 6t
*digne : il est mort en la servant.
VII. -

M. CHARLES BOUJARD,

VICAIRE G•NtRAL

(1819-1827).

M. Charles-Vincent-de-Paul Boujard naquit le 22 septembre 1751, a Trevoux, diocese de Lyon. Requ an s6mi-

naire interne de cette ville, le I i novembre 1769, il fit
les voeux le 12 novembre 1771. D'abord professeur de

thtologie au grand s6minaire de Toulouse, il devint
ensuite sup&rieur de celui de Narbonne, oil il resta jusqu'i la R6volution. Obligi de quitter la France, il passa
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en Espagne ou il travailla avec zele, pendant onze ans,
au bien de la religion. Une pension lui fut accord.e par
Sa Majest6 Catholique.

M. CHARLES BOUJARD
VICAIa

Giin8NAL (1819-1827)

Le Concordat de i8o0 le ramena dans sa patrie. Une
paroisse lui fut confie dans le diocese de Lyon, celle
de Saint-Bernard, canton d'Anse. A la nouvelle du r6tablissement de la Congregation, il manifesta i M. Placiard et LM. Hanon l'intention de se joindre a ses confreres. Mais les Vicaires g6n&raux du diocese le tinrent
en suspens plusieurs ann6es et arr&tkrent son depart. Ce
dblai forc6 ne fit qu'augmenter ses desirs. Enin, il put
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les satisfaire en 1818. M. Verbert le destina d'abord au
grand s&minaire de Saint-Flour; il le nomma ensuite
Assistant de la maison-mire. Apris la mort de M. Verbert, M. Boujard fut choisi par les missionnaires, le
13 mai 1819 et present6 par eux au Saint-Siege, qui le
nomma Vicaire gin6ral le o1aoit 1820. (Acta apostolica, p. 187.)

Le Bref pontifical restreignait la juridiction de
M. Boujard aux pr&tres de la Mission de France et du
Levant, et aux Filles de la Charit6 r6sidant sur le territoire francais. La facult6 de designer son successeur
ne lui fut pas accord6e. Le Pape avait m&me l'intention
de designer prochainement un autre Sup&rieur ge&nral
qui, r6sidant ~ Rome, gouvererait les deux Compagnies
dans le reste du monde. Ce projet 6tait gros de difficult6s. Les ceuvres de saint Vincent eussent 6t6 exposees a une ruine complete. M. Boujard le comprit : il
tint tkte aux oppositions p6nibles qui lui furent faites,
conbattit avec avantage les motifs all6gu6s, et finit par
obtenir que le projet serait abandonn6. Un nouveau
Bref, en date du 30 janvier 1821, lui donne la faculti
de se d6signer un successeur et, en outre, la juridiction
sur les Filles de la Chariti du canton de Geneve. (Acta
apostolica, p. 188.)
M. Boujard travailla utilement, pendant son Vicariat,

au bien de la Congr6gation. La maison-mere fut agrandie. D'anciens confr&res &taient heureux d'y rentrer. Un
certain nombre de vocations riveillaient les esp&ances
de la Compagnie. On jetait les fondements d'une nouvelle chapelle. Quelques maisons etaient confies aux
missionnaires. Mais le fait qui marqua davantage le
Vicariat de M. Boujard fut le r6tablissement de l'unit6
dans le gouvernement de la Congr6gation. Grice . l'initiative delicate de M. Baldeschi, notre confr&re, grAce a
la bienveillance de Mgr d'Isoard, auditeur de Rote A
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Rome, grace enfin a la priere du roi de France,
Charles X, M. de Wailly, alors superieur du grand seminaire d'Amiens, fut nomme, par un Bref du 16 janvier 1827, SupPrieur gn&ral, avec pl6situde d'iutcritt,
et r6sidence a Paris.

Apres la nomination et l'installation de M. de Wailly,
M. Boujard continua de s6journer a la maison-mre, &difiant, par sa piit6 et sa regula -it& II y mourut, le
29 mai 1831, des suites d'une operation de la cataracte, dans les sentiments d'une complete r6signation.
Nous allons mentionner maintenant les Vicaires gknraux italiens.

VIII. -

M. CHARLES SICARDI,

VICAURE GcNARAL (1804-1819).

M. Charles Sicardi naquit a Trabusa, dans le diocese de Mondovi. Entr6 dans la Compagnie a l'age de
montrer des talents
vingt et un ans, il ne tarda pas an
remarquables. Professeur d'abord, il devint plus tard
superieur de notre maison de Turin, et fat nomm6
ensuite Assistant de la Congregation, par 1'Assemble
gag&rale de 1788. En 1789, il remplaca M. Bourgeat
dans la direction des Filles de la Charit6. Lors du pillage de Saint-Lazare, elles lui donnrent asile et le
deroberent aux recherches des malfaiteurs. Quelques
fours apres, M. Sicardi se r6unissait a M. Cayla, dans
la maison devast6e. L'un et l'autre durent quitter Paris,
en 1792, pour chapper aux fureurs de la R&volution.

M. Sicardi, habilli en marchand, prit la route du Piemont, en conpagnie de deux Missionnaires et de quatre
Filles de la Charit4, galement travestis. Ils emportaient le ccur de saint Vincent, qu'ils cacerent dans
leurs effets et qu'ils mirent au roulage. Reoonnus malgr6
leur deguisement ils furent, un jour, dans une bbtel-
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lerie, en grand danger. Un officier, qui avait vu les missionnaires a Saint-Lazare, dans une retraite qu'il y avait
faite, les prit tons sous sa protection et les sauva.

M.

CHARLES DOMINIQUE
VICAIRE GEN.RAL

(o80

4

SICARDI
-1819)

Durant son s 6jour en Piemont, M. Sicardi, par ses conseils et son autorit6, soutint pendant quelque temps les
maisons de cette province, qu'il cut bientat la douleur
de voir supprimer. Lui-m&me crut devoir, vu les circonstances, chercher un asile dans sa famille. 11 ne se
rendit A Rome que six mois apres la moit de M. Cayla.
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Vicaire g6neral en 1804, en vertu d'un Bref du
30 octobre (Acta apostolica, p. 175), il commenSa a
gouverner la Congregation, M. Brunet n'ayant plus, des
lors, qie l'administration de la Compagnie des Filles
de la Charit6 et la direction des missions 6trangeres.
En 1806, M. Brunet recouvra le titre et les droits de
Vicaire general (Acta apostolica, p. 177) et M. Sicardi
fut nomme Pro-Vicaire. Des difficultbs s'eleverent, touchant I'6tendue de l'une et de I'autre juridiction.
Un Bref du 9 d6cembre 1806 confirma le nouveau
Vicaire genaral, M. Placiard, en laissant a M. Sicardi ses
fonctions de Pro-Vicaire. Mais un autre Bref, du
19 juin 1807, annula les Brefs precedents, conserva a
M. Placiard son titre de Vicaire genral, lui donna la
plenitude de l'autorit6 et nomma M. Sicardi premier
Assistant de la Congregation, avec autorisation de
demeurer A Rome. (Acta apostolica, p. 178 et suiv.)
A la mort de M. Placiard, en 1807, M. Hanon fut
nomm4 Vicaire general par le Souverain Pontife, dans
un Bref du 14 octobre; ce Bref proroge M. Sicardi dans
son office de premier Assistant.
Mais les circonstances amenerent bient6t une nouvelle
modification dans I'administration de la Congrigation.
Au printemps de 1811, M. Hanon fut enfermA a F6nestrelle, par ordre de Napoleon, et il apprit, dans sa prison, que M. Sicardi avait et6 autoris. par le Souverain
Pontife a prendre en main le gouvernement de la Congregation, ad tempus, dans toute I'Italie, l'Espagne et
la Pologne.
M Hanon, sorti de prison en 1814, temoigna, en 1815,
le disir de reprendre les fonctions de sa charge.
M. Sicardi r6pondit que la conduite de la Compagnie
lui appartenait et que M. Hanon devait s'occuper uniquement de r6tablir la Congregation en France.
M. Hanon mourut en 1816. M. Verbert fut nomme, par
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le Souverain Pontife, Vicaire gn&iral, par un Bref du
16 juillet 1817, mais pour la France seulement, avec la
direction g&n6rale et universelle des Filles de la Charit6. M. Sicardi, par ordre de Pie VII, continuait d'exercer les fonctions de Vicaire g6neral de la Congregation.
M. Verbert mourut le 4 mars 18i9. En 1818, M. Baccari avait et6 donn6, par Pie VII, coune coadjuteur a
6
M. Sicardi qui ne pouvait plus, vu son age tres avanc ,
s'occuper de l'aidministration.
M. Sicardi a rendu de notables service aux provinces
d'Italie. Par ses soins, et grace h la g6n&osit6 de
Pie VII, le s6minaire interne de Rome fut 6tabli dans la
maison de Saint-Sylvestre, a Monte-Cavallo. Les maisons se reorganisaient peu i peu. Macerata, P6rouse,
Fermo et Tivoli reprirent leurs fonctions. La province
de Naples fut &rige : M. de Fulgure, plus tard archev6que de Tarente, en devint visiteur. Naples, Lecce, Oria
et Bari formaient sa circonscription.
La Comipagnic fournit m6me ? Mgr Dubourg, 6vqque
nomm6 de la Nouvelle-Orleans, quelques missionnaires,
qui sont demeur6s en v6neration, entre autres : M. de
Andreis et M. Rosati, que son merite fit d'abord nommer
ve~que in partibus,et ensuite 6veque de Saint-Louis.
M. Sicardi, durant les derniers mois de sa vie, ne songea plus qu'k la grande affaire de son 6ternit6. II mourut
le 13 juin I819, a l'age de quatre-vingt-dix ans.
IX. -

M. FRANqOIS-A. BACCARI,
VICAIRE GENgRAL (1819-1827).

M. Francois-Antoine Baccari naquit le II aouit 1747,
a Lendinara, petite ville comprise alors dans les Etats
de la RWpublique de Venise. II demanda a ktre admis
dans la Congr6gation : sa demande fut agr4e, alors
qu'il n'avait pas encore seize ans accomplis; il entra au
s&minaire interne, dans notre maison des Saints-Jean-
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et-Paul, a Rome. Promn an sacerdoce, on 1'envoya professer la th6ologie dans la maison de Fermo. Par son
enseignement et son zble, il sat se concilier l'estirie et

M.

FRANCOIS-ANTOINE
VICAIRE G

BACCARI

aiERAL
(18t9-r827)

I'amour du clergý et des fidiles. C'est dans cette ville
que commenqa a se produire son talent pour 1'architecture, dont il fit, dans la suite, un particulier usage.
De la maison de Fermo, c'est a celle de ForIi qu'il
fut envoy6. De 1l, il aide ses confreres de Bologne. Sa
sant6 4tant fatigue, ses smp&rieurs l'envoient k Flo-
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rence, pour s'y r6tablir; ce fut sans succes;. alors, ils lui
proposerent d'aller respirer 1'air natal a Lendinara; il
s'y remit, mais n'y trouva pas la tranquillitE Les arm6es
-trangeresavaient envahi 1'Italie. La confusion etait
partout M. Baccari ne put se r6unir que pour peu de
temps aux missionnaires de Ferrare d'abord, puis successivement a ceux de Florence et de Bologne. La suppression de la Compagnie, en I81o, le priva encore de
la vie de communaut6. Tout le temps qu'il passa forcement dans le monde fut utilisi dans les travaux du
ministere apostolique et par les soins qu'il donna i la
construction ou a la restauration de nombreuses
iglises.
En 1816, M. Baccari t6moigna a M. Sicardi le d6sir
d'tre plac6 dans quelque maison de la Ccmpagnie.
Celui-ci 'appela auprks de lui, a Monte-Citorio, oi il
arriva au mois d'avril. M. Ceracchi 6tait alors sup&rieur
de cette maison; M. Baccari fut nomm6 son Assistant,
et bient6t le remplaga comme sup6rieur. •
Peu apres, vers la fin de 1817, M. Sicardi obtint du
Souverain Pontife que M. Baccari lui ffit donn6 comme
Pro-Vicaire, pour 1'aider dans son office de Vicaire g6neral. I1 exerga cette charge avec un grand zele. Pie VII
le nomma definitivement (21 mai 1821) Vicaire gen&ral

des prtres de la Mission et des Filles de la Charit6,
dont les maisons 6taient situ6es hors de France. II
chercha a faire r6gner partout 1'esprit de saint Vincent.
La province Romaine, surtout, ressentit les effets de ses
soins. Il eut aussi h cceur d'encourager la maison que la
Compagnie poss6dait i la Nouve!'e-Orl6ans.
Vers 1825, M. Baccari fit quelques ouvertures au
Vicaire g6naral de France, M. Boujard, pour mettre fin
a la division d'autorit6 qui existait dans la. Congregation, et r6tablir I'ancienne unite d'administration. Ces
ouvertures n'aboutirent pas. En 1827, le 16 janvier,
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M. de Wailly fut nomm6, par Leon XII, Superieur
g&nral de la Congrigation, avec pleine autorit6 sur les
deux families, tant en France qu'a 1'6tranger. M. Baccari n'eut plus, des lors, que le titre de Visiteur de la
province Romaine. Le 31 janvier 1828, il 6crivait au
Sup&rieur g6n&ral que le Pape venait de le nommer Commissaire g&n6ral de la Congregation.
M. de Wailly 6tant mort le 23 octobre suivant, M. Baccari fut l6u, par I'Assemble gnn&rale, Assistant du
nouveau Sup&rieur. Son sbjour a Paris ne dura pas un
an. Sur ses instances reiteries, on lui permit de retourner
a Rome, en qualit6 de Visiteur, a la condition qu'il donnat sa d6mission d'Assistant, et qu'il renonAt . son
titre de Commissaire g6n&ral. Ainsi fnit la division
d'autorit6 introduite pr&c&demment dans la Compagnie
Une attaque d'apoplexie emporta soudainement, le
3 mars 1835, M. Baccari age de quatre-vingt-deux ans.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

354 - Nestorius : Le Livre d'Heraclide(en syriaque).
Publi6 pour la premi&re fois par Paul BEDJAN,
Lazariste. Leipzig, Harrassowitz, g1io. Un vol. in- 8 , de
XL-634 pages.
Nous transcrivons ici les renseignements sur la nouvelle publication de M. Bedjan, que nous trouvons dans une correspondance
d'Allemagne adressee au journal L'Univers (numero du 28 dicembre 1909) :
£ II nous parait bon de signaler a l'attention des savants franaais
le nouveau volume qu'un ami de la France, le Pere Bedjan, prTtre
lazariste, risidant k Cologne, va publier a l'aurore de la nouvelle
anme. Bien que ce volume, kdit6 en langue syriaque, ne soit pas
: la portee de toutes les intelligences, il ne manquera pas de susciter un vif intirkt parmi les theologiens. D'ailleurs la traduction
en langue franqaise qu'en fera paraitre en mime temps M. I'abb6
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Nan, professeur k l'Institut catholique de Paris, ýa qui l'auteur, par
-amour pour la France, a voulu la confier plut6t que d'en donner
la primeur aux savants allemands, sera accueillie avec grande joie.
La preface du volume en explique le contenu et 'interet d'actualit6.
a Le Liwre d'Hiraclide est une autobiographic de P'hbritique Nestorius et un essai d'apologie de sa conduite, conduite qui soulera
toute 1'Eglise en son temps, et pour la condamnation de laquelle
II ne fallut pas moins d'un concile plnier a Chalc6doine. L'dition
de ce hvre, qui n'6tait connu que par une version syriaque de
'an 533, et qui a eu B souffrir de mutilations en 1843, a 1'occasioa
des fameux massacres que le chef kurde Bader-Khan-Bey exerca
contre les Chaldeens catholiques, contient toutes les erreurs de l'hrftique Nestorius relatives a l'union hypostatique des Zdeux natures
en Jesus-Christ, a la maternit6 divine de la Vierge et & 1'Eucharistie.
I Cc livre vient . son heure, et voilk pourquoi nous nous faisons
un devoir de le signaler. L'ann6e derniere, A la suite d'une monographic de Nestorius faite par le Rev. Bithune Baker, de Pembroke
College, a Cambridge, quelques &crivains anglais, allemands, frangais, entraines par l'apparente force de la documentation anglaise,
posaient deja la question : L'histoire des dogmes serait-elle
laI
veille de reviser un de ses jugements s4culaires? La decouverte du
precieux manuscrit vient confirmer la d6cision infaillible de 1'Eglise
i Chalcedoine et & Constantinople.
c L'editeur, le P&re Bedjan, bien connu des orientalistes par ses
quarante precedents volumes, se recommande par sa connaissance
d'une langue qui lui est maternelle, puisqu'il est de nationalith persane. II a fait benir le nom de la France, de longues annees, dans
toute la Perse, dont le clerg6 lIi
hcrivait hier encore, en une lettre
commune, les remerciements de toute la population catholique, et
Iui conflait une nouvelle tiche, la traduction en langue populaire
armneienne et chalddenne de la Bible tout entiere. Nous souhaitons
A son livre le meilleur accueil des Frangais. - C. A. *
M. Bedjan nous communique la lettre qu'il vient de recevoir du
Rev. B6taune Baker (traduction) :
a Cambridge, le 28 f6Vrier 1910.
* Cher Monsieur,
a J'ai trouv6 votre Nestorius qui m'attendait k mon retour I
Cambridge; aprbs mon absence, j'ai du &crire tant de correspondances que je ne savais comment en finir, de sorte que je regrette
infiniment de n'avoir pu vous crnre plus t6t pour vous remercier
de votre gracieux present. Veuillez en agrder, je vous prie, ton
mes remerciemenis.
a Comme vous le savez, je m'6tais fait une tout autre opinion de
Nestorius et de son enseignement que celle que je viens de recoe
voir. Je suis bien content que le texte de son w Apologie w soit
publid et que tous ceux qui savent lire le syriaque puissent en juger
par eux-m~mes. Bien entendu, ils doivent aussi connaitre l'istoire
de la discussion thdologique.
a En vous remerciant encore une f6is, veuillez me croire, etc.
a J. F. B6thune BAKER. v
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Voici maintenant la lettre du clerg6 de la Perse
dont il est fait mention plus haut :

&

M. Bedjan,

a Trbs Riverend Pere. - Nous, soussignis, pratres des paroisses
des dioceses d'Ourmiah et de Salmasse, r6unis pour la retraite
annuelle & la maison de la mission & Guieul-Fath-Aly-Khan, vous
remercions avant tout des grands bienfaits recus de vous pendant
votre vie de missionnaire, et sp6cialement des grands travanx que
vous avez accomplis pour la publication des livres de nos Peres,
dont nous n'avions pas meme entendu parler pour la plupart. Vous
le savez bien, nous n'avions de livres ni pour lire ni & faire lire
dans nos ecoles, mais graces L vous, maintenant les schismatiques
ont besoin de nous, comme autrefois nous avions besoin d'eux. Aussi
ne pourroni-nous jamais oublier le service que vous avez rendu i
notre nation tout enti&re; vos livres y perpetueront votre m6moire
dans les sitcles des sixcles.
a Cependant, en ce moment, nous, catholiques, avons besoin d'une
chose que vous pouvez faire pour nous, a savoir : une ddition de
la Bible, Ancien et Nouveau Testament, en deux colonnes, chaldien
ancien et neo-aramien, pour n'avoir plus i nous servir des iditions
des he6rtiques. Vous savez que nous n'en avons point & nous, ni i
Ourmiah ni & Salmasse, et que nous ne pouvons pas en 6diter ici.
Celle qui a kt6 imprimee ai Mossoul n'est qu'en chalden ancien.
Peu nombreux sont ceux qui comprennent cette langue, vous le savez;
nos populations savent lire maintenant et d6sirent beaucoup pouvoir lir e 'Ecriture sainte, surtout le clerge.
1 Nous vous rappelons que lorsque vous itiez ici, vous exprimiez
un tres graiid ddsir de voir 1'Ecriture sainte bien traduite et commentee; maintenant que Dieu vous a mis a meme de le pouvoir faire,
exaucez notre demande. L'entreprise sera sans doute bien fatigante
pour vous, mais ce bienfait surpassera tous les autres pour la plus
grande gloire de Dieu, de la Sainte Eglise et pour votre bonheur
eternel.
* Ourmiah, le 27 septembre 1go9. 3
Suivent 33 signatures.
355. -De H. Vincentius a Paulo en het Heilig sacrament des Altaars (Saint Vincent de Paul et le SaintSacrement de 1'autel). En hollandais, in-12, 75 pages.
Chez Henri Coebergh, Haarlem, 90o6.
Ce petit livre, traduction d'une brochure allemande du professeur Vincent Ludwig (Vienne, xgo5) est d&dide
au Clerg4, an
peuple fiddle et plus particulibrement aux membres des Conferences
de saint Vincent de Paul P. En voici une courte analyse :
Dans P'Introduction, P'auteur donne un apergu sur la diminution
de l'esprit chr6tien dans la soci&et actuelle. II pose ensuite en
thise (chap. I) que le remede est dans l'Eucharistie : elle ranime,
entretient et fortifie l'esprit chretien. Dans le chapitre II, intituli
4 Un serviteur de 1'Eucharistie, le sauveur de son peuple a, 'auteur esquisse h grands traits la vie et l'ceuvre de saint Vincent de
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1- Paul. A ceux qui cherchent la clef de cette admirable existence
toute remplie de charite et de zele, il indique la devotion du Saint
S1'Eucharistic (chap. III). Dans le cbapitre IV, intituld g Une
vie de Pretre a, il d6montre son affirmation. De belles citations du
Saint sur le Sacerdoce, sur le Sacrifice de la Messe, sur la sainte
Communion; son humiliti qui lui inspira toujours des regrets d'6tze
entre dans les Ordres; son zele pour les c6r6monies du culte; son
habitude de faire I'oraison devant le Saint-Sacrement; les pieux
usages qu'il a introduits dans sa Compagnie; mais surtout sa fermete contre le Jansenisme; son action efficace pour favoriser I1
communion frequente, sa vie entiere consacr6e a la sanctification
des ministres de la sainte Eucharistie (6tablissement des srminaires,
des exercices des ordinands, des conferences des ecclsiastiques),
tout vient corroborer sous la plume du professeur Ludwig la d6mons.
tration de sa these : La devotion & la sainte Eucharistie fut ches
Vincent de Paul l'arbre de vie qui a produit les admirables fruits
dont ses contemporains et la posterit6 lui sont redevables.
Aux membres des deux families religieuses de saint Vincent de
Paul, ce petit livre n'apprendra peut-etre rien de nouveau. Mais
peut-etre aussi verront-ils avec plaisir un 6crivain du dehors rendre
i la tendre
et temoignage bien motive un beau temoignage piett de leur saint Fondateur pour la divine Eucharistie.
Hubert MEUFFELS.

356. - History of the seminary of our Lady of
Angels, Niagara university, Niagara county (N.-Y.),
compiled by the present Faculty. Buffalo, 1906. Un vol.
in-4, illustr6, de 333 pages.
C'est & l'occasion des noces d'or du College, aujourd'hui Univeisit6 de Niagara, aux Etats-Unis, sous la direction des Missionnaires lazaristes, que ce volume a etd publi4. L'introduction donne
des renseignements sur l'arriv6e aux Etats-Unis des Lazanstes et
sur la part qu'ils out prise & l'oeuvre d'6ducation de la jeunesse.
Le reste de I'ouvrage d6crit ,l'histoire et les conditions administratives et scientifiques du College Notre-Dame des Anges a Niagara,
College reconnu aujourd'hui par 1'Etat comme Universite. Ce recit
est fort instructif et trks encourageant.

357. - Louisa de Marillac. Brochure in-i8, illustree.
En hollandais. Par P. Fr. KAMERBEEK, pretre de la Mis-

sion de Saint-Vincent-de-Paul. In-32.
Cette brochure, ornde de gracieuses gravures, fera apprecier aux
lecteurs hollandais la sainte vie et les belles ceuvres de la collaboratrice de saint Vincent de Paul. C'est sous la direction de Louise
de Marillac et de saint Vincent de Paul que s'est constituie la Compagnie des Filles ou Socurs de la Charit6 connues dans le monde
entier, et qui ont plusieurs 6tablissements dans la partie mricidionale
de la Hollande.
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358.- Parmi les livres que, dans quelques icoles primaires, on avait mis entre les mains des enfants, et que
les 6evques de France, dans un mandement cotlectif,
ont condamn6s, se tiouve un manuel de M. Bayet, oi
des Lazaristes du dix-huitieme si&cle sont mis en cause.
Voici ce que, a ce sujet, nous lisons dain un journal
catholique :

a

Lorsque les

iveques

de France;-obdissant k un imperieux devoir

de leur charge pastorale, ont denoncE, comme attentatoires h la doctiine catholique et i la neutralit6 scolaire, un certain nombre de
manuels repandus dans trop d'ecoles primaires, on a cri ia I'intoldraace catholique, et certains se sont efforces de faire croire a une

manoeuvre politique.
* Mais des confirmations ont td apportees aux paroles rpiscopales
par des hommes venus mEme des milieux non catholiques.
* L'Effort, journal protestant et organe des Unions ckretiennes de
jeunes gens, a publi6 une sdrie d'articles denongant la perfidie de

ces manuels et les erreurs grossibres
auteurs leur fait commettre.

a

que le

sectarisme

de

Un dernier article est consacrd k 1'enseignement religieux,

leurs
tel

que le comprend M. Albert Bayet.
a Apres avoir relevi comme il convenait le procede de M. Bavet
qui, jouant hypocritement sur les mots, oppose les verites scientifiques qui sont a connaissables v aux religions qui parlent des chases

a inconnaissables

a,

l'auteur, M. H. Monnier, ecrit les lignes sui-

vantes, qui lui font le plus grand honneur :
I
Et
voidi l'horrible difile des intolrances religieuses, ou plutit car ici il ne s'agit plus que du catholicisme - des intolirancer caktoliques... En France, les calholiques ont dichaine la guerre civile fendant environ un sicle pour exterminer les protestants.
" Suit une lecture empruntie d Mickelet. Du moins, il y
au
etre#as ces mats : K D'aprks lichelef. v Je n'mi fp verifier prise fort malaisle - sur Ier texte de Michelet. A ex juige par tl
jfagment soi-disant em~runtid Hesiode, pui se trowue d la page 6,
la sauce Bayet. Jr risume : Sons
Fe doit &tre du Michelet i
ILoui XIV, un grand namo re de proiesta•ts furnvt enwoyes aux
gtalres. Les aumcniers dtatent des leaariste fort durs (on ex voit
un qui regarde massacrer des protestants en causant aoe asr mousquetaire : r'ert le sabre et le goupillon). C'est tout ce que nous saurons des !asaristes et de saint Vincent de Paul et de l'auvre admirable de charitM et d'hraisms accosplie aui Levant et qui fait, ldbas, honorer le nom de la France. Un lazariste, c'est un persecuteur
Ze protestants. A. Bayet cite le car d'un M. Sabatier qui aime mieux
mourir que de riviler le onm du banwuier qui
trairmeitait de
thi
l'argent pour ses frLres frotestants. (II
n'tail done pas aux
galeres !) K Quand la peau et la chair furent detack•es des as, on
Smil du sel et du vinaigre sur ses blessures. 3
g
tichelet. Mais voici, ce me semblle, qui dolt Itre
i Ceci est du
jlut6l du Bayet : c Les Lazaristes traithrent presque de miwrt les
a protestants qui ne piarewt pas 'es genoux -, lit ressr. a
Sa Que signife
e c presque I M. Bayet mnos a dit, d'afris Michk-

As, qu'in a mis du sel et da vainsire sur

lts
blessures de M. Sada-

tier. Faut-il croire que les Lasaristes ont presque tcorshi ies frotestants qui ne pliaient pas les genoux i la messe, qu'ils ont presque
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mis du sel et duwinaigre sur lens blessures ? Qu'est-cz que cela
veut dire ? Ei de quel droit refrocker aux aoures leurs insinuations
jisuitiques ? *
SM. Monnier et, sans doute, ses coreligionnaires n'ont pas accepti
d'etre defendus par des armes aussi d&shonnetes que celles employees
par M. Bayet. C'est one courageuse et loyale attitude.
K Quant i nous, nous nc pouvons que nous fcliciter de voir cette
protestation se joindre i celle des eveques.
a Mais qu'en doivent penser ceux qui font fdine de s'appuyer sur
les protestaats pour attaquer 1'imtolrance catholique ? a - L'Eveil
dimocratique, num6ro du 13 mars 191o.
C'est avec plaisir que nous avons pubrl6 ces justes riflexions.
A. M.

LISTE DES

ETABLISSEMENTS

DES FILLES DE LA CHARITE

IVI. -

SOUS i.

YANIOI E FIAT

(Suite.)

1896. Agugliano (Italie, Ancona), Asile.
Albox (Espagne, Almkria), H6pital, Eole
Ancone (Italie, Marches), Ecole Saint-Gaikan.
Antigua (La) (Guatemala), Orphelinat.
Archidona (Espagne, Malaga), Asile, Hapital.
Buenos-Ayres (R6publique Argentine), Asile de 1'Est.
Buggeru (Italie, Sardaigne), Hospice.
Carabanchel (Espagne, Madrid), Hosp. Militar.
Caraglio (Italie, Cuneo), Hospice.
Carrejo (Espagne, Bilbao), Ecole.
Cerignola (Italie, Foggia), Hopital.
Cienfuegos (Cuba), Hopital Militaire.
Cologne (Prusse rhenane), Saint-Geron, Asile de filles.
Dabrova , par Bedzin (Russie), H6pital des forges.
Dallas (Etats-Unis, Texas), Hospice.
Euskirchen (Prusse rhenane), Orphelinat.
Hainburg (Basse-Autriche), H6pitaL
Island P. O. (Etats-Unis, Louisiane), Upper Landing,
Leproserie.
L&on (Espagne), Asile de mendicit.
Lentini (Sicile, Siracusa), Hopital.
Lizzano (Italie, Bologna), H6pital.
Madonna del Arco (Italie, Napoli), Aliends, succursale.
Madrid (Espagne), Sanatorio de la Cruz roja.
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Matanzas (Cuba), H6pital Militaire.
Montecchio (Italie, Parma), Hospice.
Nagy Szeben (Hongrie), H6pital des ali6n.s.
Neuhausel, par Durnkrut (Autriche), M. C.
Orense (Espagne, Galice), Cuisine 6conomique.
Palerme (Sicile), Enfants-Trouv6s.
Posen (Prusse), Infirmerie du Grand-Seminaire.
Preston (Angleterre), Orphelinat.
Reducto, pres Montevideo (Uruguay), College de la
Med. mir.
Rennes (Ille-et-Vilaine), Hotel-Dieu.
Rome (Italie), M. C. Saint-Philippe.
Ruffano (Italie, Lecce), M. C.
Santander (Espagne, Vieille-Castille), Asile EnfantJesus.
Scutari (Turquie d'Asie), H8pital turc de ZeinebKiamil.
Temi (Italie, Perugia), H6pital.
Tunis (Algerie), Creche.
Valencia (Espagne), Asile.
Vigo (Espagne, Galice), H3pital Elduayen.
Villanova Sull'Arda (Italie, Piacenza), Hopital.
Zons (Prusse rhenane), M. C.

Zurich (Suisse), M. C.
1897. Alcixar (Espagne, Biscaye), H6pital.
Algorta-Guecho (Espagne, Biscaye), H6pital, Ecole.
Alt Ofen ou O'-Buda, Vieux-Bude (Hongrie), MargitSpital.
Andelys (Eure), M. C., Ecole.
Balassa-Gyarmat (Hongrie, Nograd), H6pital MarieValerie.

Barcelone (Espagne), Sanatorium de la Dlputation.
Benevent (Italie), H6pital San Deodato.
Bettola (Italie, Piacenza), Ouvroir.
Blanca (Espagne, Murcia), Asile, H6pital.
Blanca (Espagne, Murcia), Pharmacie et Ecoles.
Burgos (Espagne), Ecole Sainte-Jeanne-de-Chantal.
Burgos (Espagne), H6pital de Barrantes.
Cagliari (Italie, Sardaigne), Aline6s.
Calamari, pres Salonique (Turquie), Orphelinat.
Cavallermaggiore (Italie, Cuneo), H6pital.
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Chantilly (Oise), H&pital des Anglais.
Chieri (Italie, Torino), M. C.
Envie (Italie, Cuneo), Asile.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), Infirmerie de l'Ecole
d'application.
Fort-Dauphin (Madagascar), M. C.
Fourmies (Nord), H6pital, Hospice.
Galatina (Italie, Lecce), Hospice.
Grosseto (Italie, Toscane), Orphelinat Saint-Laurent.
Hering, par Kirchbuel (Autriche, Tyrol), Ecole.
Hermanstadt (Autriche, Transylvanie), Maison de
Sante.
Idria (Autriche, Carniole), Hospice.
Iuana Diaz (Porto-Rico), Hopital, Ecoles.
Kansas City (Etats-Unis, Missouri), Orphelinat de
garoms.
Leon (Espagne), Asile de mendicite.
Levallois (Seine), Asile.
Lugano (Suisse), Hospice.
Macerata (Italie, Marches), Hopital.
Madrid (Espagne), Ecole N.-D- del Pilar.
Malate (Philippines), H. M.
Montceau-les-Mines (SaOne-et-Loire), Ecole.
Montescaglioso (Italie, Potenza), Asile.
Nagy Teteny (Hongrie, Feher), Orphelinat.
Naples (Italie), Piedigrotta, Succursale, -Hpital
Militaire.
Neu-Pest (Hongrie), Hopital Karoly.
Novi-Ligure (Italie, Alessandria), Orphelinat.
Palerme (Sicile), Hopital d'enfants.
Paris, N.-D. de Lorette, 18, rue de la Tour-d'Auvergne,
M. C., Ecole.
Parme (Italie), Incurables.
Piotrkow (Russie), H6pital Sainte-Trinit6.
Poix-du-Nord (Nord), Crche.
Poggibonsi (Italie, Siena), H6pital.
Quarto al mare (Italie, Genova), Alikn6s.
Radom (Russie), H6pital du quartier Saint-Casimir.
Renteria (Espagne, Guipuzcoa), Asile.
Rivadeo (Espagne, Galice), H6pital.
Riegersbarg (Hongrie), Ecole.
Rome (Italie), Ouvroir Ruspoli, Saint-Laurent.
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Rome (Italie), Sainte-Marthe du Vatican, Hospice des
pelerins.
Rzeszow, par Leopol (Autriche), H6pital.
Salamaggiore, par Borgo San Domnino (Ital., Parma),
Sanatorium.
Sankt-Jakob (Autriche, Tyrol), Ecolgs.
San Jose de Costa-Rica (AMpique Centrale), Incurables.
Saokt-Poltea (Basse-Auticbe), Ho&ice,

Saii-S&bastien (Espagne, Guipuzao). H6pit4.
Sa•ovem (Italie, Foggia), Orp-helinat.
Sante-y, par Villecresme (Seine-et-Oise), M. C.
Schoeuecken, pre• Prii (Prusse rh&iane), M. C.
Sosnowioe (Russie), H6pital des mines,
Valencia (Espagne), Protectipn des jeunes filles
Valparaiso (Chili), Hopital Saint-Augu.tin.
Valparaison (Chili), Hospice N.-D, 4es Douleurs.
Varsovie, Asile Saint-Frangois de Sales, 30, rue Solec,
HBpital.
Varsovie,.Asile Saint-Antoine, H8pital.
Varsovie, Etablisseient des Acquat (Zarobkhowy),
rue Wolska.
x89 8. Amiens, SaintaJagques, Ecole de I'Ange gardien.
Badgastein (Autriche, Salzbourg), Hopital.
Barceua de Carriedo (Espagne, Santander), Asie.
Birmingham (Etats-Unis, Alabama), HWpital.
Bischofshofen (Atriche), Asile d'enfmts.
Bochnia (Pologne autrichienne), HopitaJ.
Bruck (Prusse rhbeane), M. C.
Budapest, Ofen (Hongrie), Hfpital Saint.Jean.
Cagliari (Italie, Sardaigne), Aveugles.
Czerniakow (Pologne russe), Stccirsale de l'Ouvroir

de Varaoie.

Dumfermline (Ecosse), M, C.
Diinwald (Prnsse rhinane), M. C.
Edimbourg (Ecosse), Dispensaire.
F•lilloy (Somme), Asile de vieillards.
Graz (Autriche), Incurables, St-Leonhart, 67.
Huelva (Espagne, Andalousie), Pharmane municipale.
Husiatyn, par Lopol (Pologne autrichielme), HOpital
Ittiri (Italie, Sardaigne), Hspital.
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Jaea (Espagne, Cadix), Eoole.
Kaposvar (Hongrie, Somogy), H6pital.
Lobzow, pres Cracovie (Pologne autricbienne), Asile,
Ouvroir.
Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais), M. C.
Mataro (Espagne, Barcelone), H6pital.
Mocsonok (Hongrie, Nyitra), Ecole.
Nagyszombat (Hongrie, Poszony), M. C.
Nashville (Etats-Unis, Tennessee), Hopital SaintThomas.
Nazareth (Syrie), H6pital.
Neutra (Hongrie), Orphelinat.
Oberbilk (Prusse rbnane), M. C Saint-Joseph.
Orense (Espagne, Galice), Ecole de la Purissima.
Palerme (Sidle), Hopital C. San Saverio.
Radom (Pologne autrichienne), Asile de vieiilards et
enfants.
S&ville (Espagne), Ali6ns de Miraflores.
Salzbourg (Autriche), Sourds-muets.
Salzbourg (Autriche), Colonie Liefering, Alien6s.
Sankt-Johann (Autriche, Pongau), H6pital.
Sankt-Johann (Autriche, Tyrol), Ecoles, Hospice.
Savone (Italie, Ligurie), Orphelinat, Sanctuaire.
Sevilla (Espagne), Ali6ns.
Sevilla (Espagne), Fourneau.
Tarnopol, par LIopol (Autriche, Galicie), H6pital.
Tamow, par L6opol (Autri:he, Galicie), Hfpital.
Tourcoing (Nord), Ecole Saint-Raphail.
Turin (Italie), Sourds-auets, via Assarotti.
Tymau (Hongrie), Lazaret.
Vienne (Autriche), Hopital Militaire.
Villepreux (Seine-et-Oise), M. C.
Visano (Italie, Brescia), H6pital,
Volterra (Italie, Pisa), H6pital Sainte-Madeleine.
Wielen (Russie), Hopital.
Windischgraz (Autriche, Styrie), H6pital.
Ybbs-sur-Danube (Basse-Autriche), Asile de pauvres.
Zainvillers-Vagney (Vosges), Asile de vieillards.
Zaleszczyki, par Leopol (Autriche, Galicie), Hopital.
Zloczow, par L6opol (Autriche, Galicie), Hopital.
1899. Aix-la-Chapelle (Allemagne), Neupforte, 7, Crche.
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Alcaia de Guadaira (Espagne, Seville), Collige SaintJose.
Anzin (Nord), Asile hospitalier.
Arboleda (Espagne, Bilbao), Asile.
Amnke (Nord), Hospice, Orphelinat.
Aversa (Italie, Caserta), Orphelinat.
Bagneres-de-Luchor
(Haute-Garonne), Ecole.
Bailleul (Nord), M. C. Jeanne-d'Arc.
Barcelone (Espagne), Fourneau, S. Madrona, Calabria, 8.
Barcelone (Espagne), H6pital Militaire.
Bialykamien, par L.opol-Zlcczow (Autriche, Galicie).
Fond. Sznejder, H6pital, Orphelinat.
Bussana (Italie, Porto-Maurizio), Asile.
Caiffa (Syrie), Hopital.
Caltagirone (Italie, Sicile), Asile.

Cartagena (Espagne, Murcia), Asile, Foumeau.
Casarano (Italie, Lace), Hospice.
Caselle Torinese (Italie, Torino), Ouvroir.
Catane (Scile), Orphelinat Verginelle.
Cerignola (Ital;e, Foggia), Orphelinat.
Cuart-de-Poblet (Espagne, Cataluiia), Ecole.
Dronero (Italie, Cuneo), Vieillards.
Dublin (Irlande), Ouvroir, Notre-Dame, io, Henriette str.
Fasano (Italie, Bari), Orphelinat.
Florence (Italie), Institut. d'idiots.
Fortaleza (Br6sil, Cdara), Ali6n.s.
Genes (Italie, Ligurie), Sanatorium.
Germantown (Etats-Unis). Voyez Philadelphie.
Gettysburg (Etats-Un;s, Pa.), Ecole Saint-FranqoisXavier.
Gorlice (Autriche, Galicie), H6pital.
Gurkfeld, pres Laibach (Autriche, Carniole), H6pital.
Huici (Espagne, Navarra), Ecole St-JosA.
Illova (Espagne, Granada), H8pital et Ecole.
Isola Dovarese (Italie, Mantova), Ecole.
Jeres de la Frontera (Espagne, Cadiz), H6pital pro.
vincial.
Lamalou (Herault), Maison hospitalibre.
Lomza (Russie), H6pital du Saint-Esprit.
Lugano (Suisse, Tessin), Ouvroir Saint-Vincent.
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Maddalena (Ile de la) (Italie, prov. de Sassari), H6pital de la marine.
Madrid (Espagne), Ecole Saint-Nom de Jesus.
Manfredonia (Italie, Foggia), Orphelinat.
Marseille-Banlieue, Orphelinat des Saints-Anges.
Matanzas (Ile de Cuba), Asile d'enfants.
Mattosinhos, pres Porto (Portugal), Ecole.
Meiras (Espagne), Voyez San Martin de Mliras.
Merate (Italie, Como), H6pital.
Mount Hope, pres Baltimore (Etats-Unis, Md.), Orphelinat de gargons.
Nieppe (Nord), Ecole.
Ostende (Belgique), Sanatorium.
Palmira (Colombie), Ecole.
Panama (Ambrique Centrale), Asile Bolivar.
Philadelphie, Germantown (Etats-Unis, Pa.), Orphelinat Gonzaga.
Pitigliano, par Orvieto (Italie, Perugia), Ecole.
Plaisance ou Piacenza (Italie), Ouvroir Saint-Vincent.
Reus (Espagne, Tarragona), Ali6ens.
Roye (Somme), Ecole Saint-Vincent.
Sainte-Anne (Bouches-du-Rh6ne), Enfance delaiss&e.
Sambor (Autriche, Galicie), Hopital.
San Martin de Meiras (Espagne, Galice), Ecole.
Santa Flavia (Sidle, Palerme), Orphelinat.
Sanok (Autriche, Galicie), Hopital.
Sniatyn, par Leopol (Autriche, Galicie), Hopital.
Teruel (Espagne, Aragon), Ecole du Sacre-Cceur.
Tomaszow (Pologne russe), H6pital cantonal.
Turin (Italie), Ouvroir N.-D. du Salut.
Vias (Herault), Orphelinat.
ViLlada (Espagne, Palencia), H6pital.
19oo. Aix-la-Chapelle (Allemagne), Institut Knetgens-Nellessen.
Aix-la-Chapelle (Allemagne), H6pital.
Annebecq (Calvados), M. C.
Ascoli (Italie, Piceno), Hospice.
Barcena de Carriedo (Espagne, Santander), Vieiliards.
Belfast, Clonard (Irlande), Maison Saint-Vincent.
Bisceglie (Italie, Terra di Bari), H6pital.
Budapest (Hongrie), Incurables.
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Cannobio (Italie, Novara), Filatures.
Ecija (Espagne, Sevilla), Cuisine economique.
Eibeswald, par Graz (Autriche, Styrie), Asile de gargons.
Eanequin, pres Loos (Nord), Ecole.

Figueras (Espagne, Gerona), Ecoles.
Florence (Italie), Asile Saint-Laurent.
Fregionaia, pres Lucques (Italie, Toscane), Alikns.
Funchal (Ile de Madere), Asile de mendicite
Gainford (Angleterre), Orphelinat.
Gallipoli (Ita!ie, Lecce), Orphelinat.
Guanabacoa (Cuba), Asile, Enfants de Marie.
Guayaquil (Equateur), Asile Calderon.
Gubbio (Italie, Peruggia), Orphelinat.
Guzow (Pologne russe), H6pital, Fondat. Sebonski.
Havre (Le) (Seine-Inf6rieure), M. C. Saint-Lion.
Hom6court (Meurthe-et-Moselle), Usine Sepulchre.
Ipolysag (Hongrie, Nograd), H6pital.
Janco (Porto-Rico), H6pital de la Milagrosa.
Kalisz (Russie), Bienfaisance.
Kutna (Russie), H6pital.
La Carolina (Espagne, Jain), H6pital.
Lanjaron (Espagne, Granada), Collige.
Lodosa (Espagne, Navarra), H8pital.
Luarca (Espagne, Navarra), Hbpital.
Lucera (Italie, Foggia), Hospice Saint-Joseph.
Lucques ou Lucca (Italie, Toscane), Alienes.
Lugo (Espagne, Galice), Ecoles.
Madrid (Espagne), Prisons.
Maria-Lanzendorf (Basse-Autriche), Hospice d'enfafta
Martigues (Bouches-du-Rhone), Hospice de marins.
Mayaguez (Porto-Rico), Ecole.
Milan (Italie), H6pital ophtalmique.
Monastir (Turquie, Macedoine), Orphelinat.
Montopoli (Italie, Firenze), Asile.
Palmira (Colombie), H6pital Militaire.
Panama (Amerique Cemrale), Hbpital d'trangers.
Parangara-Ceara (Bresil), Ali&nes.
Partinico (Sicile, Palerme), H6pital.
Presburg ou Poszony (Hongrie), Hospice.
Rimini (Italie, Forli), Hospice Saint-Joseph.
Rome (Italie), Convalescence Cerasi.
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Rome (Italie), Creche Doria.
Sabli (Sarthe), Ecole Saint-Vincent.
Saint-Denis (Seine), Hospice Saint-Joseph.
San Pedro de Rivas (Espagne, Catalogne), Ecole.
Santa Agata dei Goti (Italie, Benevento), H6pital.
Santanza (Porto-Rico), Asile d'enfants.
Santiago de Cuba, Asile d'Enfants de Marie.
Santurce (Porto-Rico), Asile, Ecole.
Saragosse (Espagne, Aragon), Asile de CharitY.
Schonenberg (Allemagne), Hopital.
Seville (Espagne, Andalousie), Tienda, Asile Punarejo.
S6zanne (Marne), Ecole.
Staszow (Pologne russe), H6pital.
Stuhlweissenburg (Hongrie), H6pital.
Syracuse (Etats-Unis, New-York), Enfants-Tronvds.
Szegzard (Hongrie, Tolna), Orphelinat.
Tarma (Perou), H6pital.
Teramo (Italie, Abruzzes), Asile de mendicit."
Tonnay:Charente (Charente-Inf6rieure), Ecole SainteAnne.
Triboul (Finistere), M. C.
Troy (Etats-Unis, New-York), Orphelinat, Maison
d'accueiL
Turin (Italie), Convalescence.
Ubrique (Espagne, Cadix), H6pital.
Victoria (Bresil, Espiritu Santo), H6pital.
Victoria (Br6sil, Espiritu Santo), Collige.'
ViHeneuve-Saint-Germain, par Soissons (Aisne), M. C.
Worgi (Autriche, Tyrol), H6pital.
9goi. Abbeyleix (Irlande), Hospice.
Acquapendonte (Italie), Orphelinat.
Albe royale (Hongrie), H6p. gen.
Amboise (Chateau d'), Hosp. d'Enghien et d'Orleans.
Amboise (Indre-et-Loire), transf. d'Enghien.
Anaz (Espagne, Santander), Ecole.
Anc6ne (Italie), Alien6s.
Anvers (Belgique), M. Notre-Dame.
Arecibo (Puerto-Rico), Clinique.
Arecibo (Pnerto-Rico), Hopital.
Aversa (Italie), Alien6s, Montevergine.
Bahia (Br6sil), Asile de mendicit6.
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Baltimore (Etats-Unis Md.), H6pital.
Beuthen (Silesie, Prusse), Saint-Joseph, M. C.
Bisceglie (Italie), Hopital.
Boves (Italie), Hospice.
Budapest, Angyafold (Hongrie), H6pital militaire.
Buffalo (Etats-Unis), Emergency, H8pital.
Buga (Colombie), Ecole.
Buga (Colombie), Hopital.
Bukefast (Angleterre), M. C.
Caire (Le) (Egypte), H6pital frangais.
Cartagena (Espagne, Murcie), Hopital militaire.
Cavite (Philippines), Ecole L.
Chipiona, Cadiz (Espagne), Sanatorium.
Coamo (Puerto-Rico), College.
Constantinople (Stamboul), H6pital persan.
Cracovie, Bienfaisance, Orphelinat.
Rue Koletki, zo.
Cracovie, Wawel, 15, H6pital militaire.

Cracovie, Sm&inaire dioc6sain, rue Kanovicza.
Dunafoldvar, Ecole Stuhlweissenburg.
Espinosa (Burgos), Hopital, Ecole.
Flers (Orne), Fourneau.
Foggia (Naples, Italie Capitonata), HOpital.
Funfkirchen (Hongrie), Voyez Pets.
Genes (Italie), Pension, Convalescence.
Granmichele (Italie), Hopital minier.
Grosswardein ou Nagyvarad (Bihar, Hongrie), Hospice
des Ap6tres.
Guatemala (Arnrique Centrale), Asile Sainte-Marie.
Guesnain (pres Douai), Ecole Sainte-Germaine.
Janco (Puerto-Rico), Coll&ge.
Jesi (Italie), Hospice.
Littlestown (Etats-Unis, Pennsylvania), Ecole SaintLouis.
Liverpool (Angleterre), Ref.
Lodeve (H6rault), Asile.
Los Andes (Chili), Sanatorium.
Lucca (Italie), Incurables.
Malaga (Espagne, Catalogne), Asile J.-M.-J.
Mayaquez (Puerto-Rico), College.
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Messina (Italie), Ricovero.
Messine (Italie), H6pital municipal.
Molinos d Maraime Coruna (Espagne), College.
Mosdos (Somogy, Hongrie), Ecole.
Oviedo (Espagne), College de la Mddaille miraculeuse.
Pecs ou Funfkirchen (Bacanyga, Hongrie), M. C.
Pekin Saint-Michel (Chine).
Petersborugh (Angleterre), M. C.
Pufia Foldar (Hongrie), Ecole.
Ponce (Puerto-Rico), College.
Pradoluengo (Espagne, Burgos), H6pital, Asile.
Roscoff (Finistere), Sanatorium, Pararhidy
Santa Cruz de Arrabaldo (Espagne, Orense), Ecole.
Santurce (Puerto-Rico), College.
Sevilla (Espagne, Andalucia), Ecole, Asile.
Sevres (Seine), Ouvroir.
Solesmes (Nord), M. Sainte-Berthe.
Terlizzi (Italie, Bari), Orphelinat Immacul]e-Conception.
Thionville (Lorraine), Inst. Orphelinat.
Tien-Tsin (Chine), Hopital militaire.
Valence (Espagne), Alienes.
Valmontone (Italie, Roma), Asile Leon XIII.
Varsovie (Pologne russe), Orphelinat des Filles.
Vercurayo (Turin), Idiots.
Versailles, rue Berthier, 50, Vieillards.
Vienne Gersthof (Autriche), Enfants trouv6s.
Villa Mug (Espagne, Galicie), Ecoles.
Voitsberg (Styrie, Autriche), H6pital general.
1902.

Alf-sur-la-Moselle (Allemagne), Hopital.

Almeria (Espagne), Ali6nes.
Angers (Maine-et-Loire), Creche.
Austin (Etats-Unis, Texas), Hipital.
Avola (Italie, Sicile), H6pital.
Baelen-Wezel (Belgique), M. Sainte-Marie, Asile.
Bayamon (Porto-Rico), College.
Bebek (pres Constantinople), M. de Louise de Marillac.
Beszterce Banya (Zoliom, Hongrie), Hopital.
Brentwood (Esser) transfer6 de Leyton (Angleterre),
Ecole.
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Brandberg (Tyrol, Autriche), Ecole.
Cagliari (Sardaigne), Prisons.
Cambrai (Nord), M, C. Saint-G6ry.
Cicsneros (Espagne), Cuisine conomique.
Cicsneros (Espagne, Cadix), Hopital.
Diamantina (Brsil), H6pital.
Dunafoldvar (Tolna, Hongrie), Ecole.
Farafangana (Madagascar), LUproserie.
Favara (Sicile), H6pital,
Foggia (Italie), H6pital (1902).
Flittord, par Mublheim (Prusse rhenane), M. C.
Funfkirchen (Hongrie), Voyez Pecs (z902).
Granda (Espagne), Cuisine &conomique.
Granmichel (Italie), Asile.
Ki-ngan (Chine).
La Mallieue, pres d'Engis (Belgique), Ecole m6nag.
Las Palmas (Espagne), Ecole.
Le Pirque (Chili), M. C.
Madrid (Espagne), Ecole San Diego, Asile.
Matera (Italie), Ecole.
Messine (Italie), Hospice Correale.
Metelin (lie de Mityline, pres Smyrne), Ecole.
Monte Alegre (Espagne, Albacete, par Bonete), Ecole.
Montgomery (Etats-Unis, Alabama), H6pital SainteMarguerite.
Mount Mellik (Irlandey, H6pita.
Murcia (Espagne), Cuisine economique.
Nagy Megyer Konarom (Hongrie), Ecole.
Nan tchang (Chine, Kiang-si sept.), M. C.

Le dGrant : C. SCHMEYER.

Imprimerie de J. Dumoulin i Paris.

EUROPE
FRANCE
PARIS
Le 16 mai 191o a eu lieu, A la maison-mere des

Filles de la Charit6, rue du Bac, 140, l'6lection de la
Superieure de la communaut6, pour remplacer la Soeur
Marie Kieffer, d6c6d6e au mois de mars dernier.
La Soeur Marie-Antoinette Mauche a &6t nomine.

Elle avait dejh, comme Assistante, rempli, par interim, les fonctions demeur6es vacantes par la mort de la

Soeur Kieffer.
VERSAILLES
SYNDICATS FEMININS VERSAILLAIS
Comme on le lira plus bas, le siege social de ces syndicats
f6minins de Versailles est situ6 dans cette ville, rue SaintLouis, no i. Or, la maison de la rue Saint-Louis, n" i, et rue de
La Bourdonnais est la maison des Filles de la Charit6. En
secondant l'euvre dont il s'agit ici, les Filles de la Charite
font dans la ville de Versailles un tres grand bien, et leur
cooperation & cette oeuvre leur a valu de pr&cieuses sympathies.
A cause de cela, nous publions avec plaisir le compte rendu
qui nous a 4te communique.

Le 24 avril dernier, les Syndicats f6minins versaillais, plac6s sous le patronage de la bienheureuse Jeanne
d'Arc, c6l6braient leur fete annuelle.
Ce fut une v4ritable journ6e syndicale, une vraie
f&te de fraternite.
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Le matin, messe de communion & la cath6drale, cl&4br6e par M. l'archipr&tre.
L'aprbs-midi, petites vepres, sermon et salut solennel.

Le soir, a la salle paroissiale, seance recreative, pr&c6dee du compte rendu de I'oeuvre, compte rendu fait
et proclame par M. le premier vicaire de la cath6drale,
qui s'occupe des Syndicats avec un d6vouement infatigable. Void le texte de ce compte rendu :
MESDAMES, MESSIEURS,

Mesdemoiselles les pr6sidentes des Syndicats f6minins versaillais me chargent de vous pr6senter le compte
rendu de leurs travaux pour l'ann6e 1909. Comme vous,
je ne doute pas que ce compte rendu eft et6 beaucoup
mieux a sa place sur les l1vres de 1'une des pr6sidentes
si actives des diffrents Syndicats, commerce, habillement, gens de maison. Mais elles se sont retranchees
derriere une modestie beaucoup trop grande, a mon avis,
d&larant que ce n'6tait pas aux int6ress6es i faire
montre de leurs euvres. Je sais bien que selon le vieil
adage, cc le bien ne fait pas de bruit, et le bruit ne fait
pas de bien s, mais je n'oublie pas non plus la parole
qui nous enseigne que c nos euvres doivent briller aux
yeux des hommes n ann, sans doute, de leur faire du
bien et de les entrainer dans ces ceuvres. C'est pourquoi
je vous dirai tres brievement ce que sont nos Syndicats
feminins versaillais et ou ils en sont a 1'heure actuelle.
Les Syndicats feminins versaillais ont 6t6 fond6s le
I* mai 19o8, sur 1'initiative de M. l'abb6 Negre, cure de
Sannois, alors vicaire h la cath6drale, et se divisent en
trois groupes : Syndicat des employees de commerce,
Syndicat de l'habillement, Syndicat des gens de maison. Le siege social de ces diffrents Syndicats est situ6
a Versailles, rue Saint-Louis, n" I.
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Mais, direz-vous peut-&tre, pourquoi avoir fondA des
syndicats dans une ville catholique comme la ville de
Versailles, oiu la charite se d6pense avec tant de zele en
faveur de tous ceux qui travaillent, et oui les laborieux
sont toujours sirs de trouver appui et secours aupres
des classes ilevees ?
C'est que, si grande que soit la charite, il est des
ddtails et des besoins professionnels dans lesquels elle
ne peut entrer aussi pratiquement et aussi utilement que
les intbresses. De plus, les ouvrieres ne savent pas a
quelle porte frapper, ou meme n'osent pas y frapper,
alors que le Syndicat est une association a elles, ou elles
peuvent demander appui et conseil. Et puis, voyezvous, les catholiques sont assez souvent mis hors la loi,
pour ne pas omettre de se servir des moyens 16gaux qui
leur sont laiss6s de s'unir, afn de s'entr'aider pratiquement et d'etre forts. Je sais bien que la charit6 n'a pas
besoin de la loi pour s'exercer, mais le Syndicat n'est
pas, a proprement parler, une oeuvre de charit6, il est
un groupement professionnel bas6 sur la loi du
21 mars 1884, et comme il est, en r6alit6, un excellent
moyen de pratiquer la charite, les catholiques, me
semble-t-il, doivent 6tre les premiers A s'en servir.
Du reste, la meilleure preuve de l'utilit6 de ces groupements professionnels, c'est l'augmentation progressive des syndiqudes.
Permettez-moi de vous citer les chiffres.
Au i- mai 19o8, dpoque de la
fondation, le Syndicat des Em-

membres.

ployees de commerce comptait..

14

Au i" mai 19o. . . . . . . . ...
..... ..
Au i" avril 19ro. ....

33
50

-

1'Habillement comptait ......
.....
Au t r mai 1909 .....
Au er avril 191. . . . . . . . .

29

-

Au t • mai 1go8, le Syndicat de

52
.

90

-

-
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Au ir mai 19o8, le Syndicat des
Gens de maison comptait . . . . 23 membres.
Au i e mai 1909...........
38
. . . . . . . . . 52
Au er avril 19o1.
Soit en tout au i" mai go8. . . . 66
113
Au er mai 1909............
Au ler avril 191o . . . . . . ... .. 192

-

C'est-a-dire qu'en deux ann6es, le nombre des syndiquees s'est elev6 de 66 A 192, il a tripl6. Chaque mois

apporte de nouvelles adh6sions, et, plus le nombre aug-.
mente, plus les avantages augmentent 6galement
Devant ce nombre croissant de leurs membres, les conseils des diff6rents Syndicats ont r6solu de fonder une
section dans le quartier Notre-Dame, 44, avenue de
Saint-Cloud.
L'accueil le plus bienveillant lui a &et fait, et elle y
a recu la plus cordiale hospitalit6. I1 faut ici remercier
le d6vouement de celles qui ont si g6n6reusement facilit6 cette fcndation. La section fonctionne avec son conseil particulier et se r6unit tous les deux mois pour examiner les demandes, discuter les int6rts communs et
les propositions a 6mettre, et transmet le tout au conseil
des diff6rents Syndicats, qui se r6unit une fois par
mois, au siege social, I, rue Saint-Louis; il convient
aussi de remercier les jeunes filles du quartier SaintLouis et du quartier Notre-Dame du zele qu'eiles
apportent a recruter de nouveaux membres, ainsi que de
l'entrain aimable que les syndiqubes de Notre-Dame
apportent a fusionner avec leurs compagnes du quartier Saint-Louis. Nous esp6rons que cette section ne sera
pas la seule, et que les Syndicats s'6tendront bient6t
dans les autres quartiers. Le Syndicat est ouvert a toutes
et ne demande qu'a s'6tendre et partager avec toutes
ses avantages si appreciables.
Quels sont done ces avantages ? Dans quel but exact
sont fondas les Syndicats ?
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Les Syndicats f6minins versaillais ont pour but :
i°La d6fense, 1'6tude, le d6veloppement des int&
r&ts professionnels et conomiques de leurs membres.
2° La creation d'institutions d'assistance mutuelle et
de pr6voyance.
30 La cr6ation d'un bureau de placement pour les
gens de maison et d'un bureau de placement pour les
offres et demandes de travail.
4° Le progres de leurs adh6rentes par la creation de
cours professionnels.
Voici de quelle facon les Syndicats ont pu, jusqu'a
present, r6aliser ces diff6rents buts.
Chaque mois, le conseil des differents Syndicats se
r6unit au siege social pour 6tudier les intir&ts professionnels de ses membres, et y discuter les demandes
d'adh6sion; il serait trop long d'entrer ici dans les
details, disons simplement que les proces-verbaux de
ces cbnseils sont la meilleure preuve qu'on y fait bonne
et active besogne.
Les syndiqu6es font toutes partie de la mutualit6 de
Seine-et-Oise, qui leur verse I franc par jour de maladie et qui, i ce jour, a dejý ainsi pay6 340 journmes de
maladie, soit 340 francs. Le Syndicat, de son c6t6,
assure a chaque membre malade I franc par visite de
m6decin et a ainsi verse 82 francs pour 82 visites; il
vient aussi en aide aux ouvrieres sans travail, et leur a
pay6 6o journees de travail; de plus, un bureau de placement syndical a 6t6 forme, qui a, jusqu'a pr6sent, procur6 aux syndiquees 64 places et 52 journees de travail.
Un ouvroir syndical, ouvert par la pr6sidente de l'habillement, fonctiorine sous la direction d'une maitresse
6marite; il comptait 9 jeunes filles a son ouverture, et
il en compte actuellement 20, qui font la un excellent
apprentissage dans les meilleures conditions morales et
professionnelles. Le quartier Notre-Dame a ouvert aussi
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un ouvroir de lingerie. Des cours du soir ont 6t6 egalement ouverts au siege social et au siege de la section,
et sont assidiment fr6quentbs par les jeunes ouvrires.
Elles y apprennent la comptabilitk, la st6nographie, la
dactylographie, la coupe, le frangais et 1'anglais. Enfin,
grace A de zi66es et inlassables initiatives, les diff6rents Syndicats ont trouv6 le moyen de donner cette

ann6e, a leurs membres fatigues, un repos excellent dans
des conditions extraordinairement bon march6, un sbjour
au bord de la mer.
Vous &tes 6tonn6s, sans doute, de tous les avantages
que les Syndicats peuvent procurer a leurs membres, et
vous vous demandez d'oii peuvent provenir les ressources
capables de faire face A tant de choses et de couvrir
tant de frais. En effet, les versements des syndiqu6es
sont bien minimes : un droit d'entr&e de o fr. 50, o fr. 10

par semaine pour la mutualiti et o fr. o1pour le Syndicat; il n'y a pas la de quoi se permettre bien des
d6penses, et cependant, grace A une administration tres
habile, les Syndicats, jusqu'a ce jour, font bien leurs
affaires; je ne vous dirai pas qu'ils sont riches, oh ! non,
mais ils n'ont pas pour but de th6sauriser, et, A 1'heure
qu'il est, tout compte fait, apres s'6tre montr6s tres g6n1reux, ils ont encore 81 francs en caisse. Du reste, Mesdames et Messieurs, il ne tient qu'a vous d'augmenter
leur richesse. Tout a I'heure, les syndiqu6es, bien simplement, vont vous tendre la main, et si vous jugez leur
entreprise bonne et utile, vous leur donnerez un encouragement, sous forme blanche, ou sous forme jaune, ce
qui en vaudra bien un autre.
II est encore un avantage du a la lib&ralitd des commercants versaillais. Un groupe de commer;ants s'est
engage Afournir un escompte sur les marchandises achet6es au comptant par les syndiquees. Tous les mois, les
jeunes ouvri&res apportent leur facture au siege social
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qui touche la remise et la fait repartir aux intess&es
par les diff6rentes secretaires. Les factures ainsi escomptees se sont l6ev6es au chiffre de 5 784 fr. 40 et ont produit un escompte de 295 francs. II faut remercier ici les
syndiquies de la rue de Limoges, qui apportent ý
recueillir ces escomptes un zle et un devouement infatigables et qui, apres leur journ6e de travail, passent
une partie de leurs soirees a visiter les commerants de
la ville pour toucher les remises. II faut aussi remercier
les commercants qui ont si bien compris cette oeuvre de
solidarit6 sociale, et qui procurent aux ouvrires un
avantage matriel inapprSciable.
Je vous demande pardon, Mesdames et Messieurs, de
tous ces details, et de vous avoir peut-etre un peu

ennuy6s par tons ces chiffres, mais je vous avoue que je
n'oserais pas le regretter, si, par 1a, j'avais pu vous
rallier davantage encore & la cause syndicale et
vous engager soit A vous y joindre par vos adhesions,
soit A y faire inscrire celles qui dependent de vous on
celles sur lesquelles vous pouvez avoir quelque influence.
Comme vous avez pu en juger, les Syndicats feminins
versaillais ne sont pas des foyers de r6volte ou de
grbve; non, beaucoup plus pacifiques, ils sont uniquement des groupements de jeunes filles serieuses et chr6tiennes qui mettent leurs intr&ts en commun et se
viennent en aide de leur mieux. Et puis, en dehors de
tous ces avantages materiels que je viens de vous nnum6rer, il en est d'autres, d'ordre moral, bien plus pr6cieux encore. A une heure o6 tout semble prAcher
1'6goisme, la vie chacun pour soi, aux d6pens des autres
souvent, ne trouvez-vous pas que c'est une oeuvre essentielle que celle qui prche aux ouvriers et ouvrieres le
soutien mutuel, la solidarith bien comprise, non pas en
paroles, mais en actes, et qui fait sortir de tons ces
int6rets mis en commun une idee si 61ev.e de vraie et
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saine charitY. A une heure oi tant de mauvais exemples
sont une cause constante de d6moralisation, et oi toute
jeune fille doit se d6fier de sa compagne si elle ne la
connait pas, ne trouvez-vous pas que c'est une oeuvre
excellente que celle qui place dans un meme atelier,
dans un meme magasin, des ouvrieres qui pensent de
la m&me facon, qui ont la meme foi, les memes int&rets
et se retrouvent aux memes r6unions pour grouper leurs
efforts, parler de leurs travaux, et sortir de 1 mieux
armies, connaissant mieux leurs devoirs ? A une heure
oI la classe ouvriere, si souvent trompee, se croit obligee
de se tenir sans cesse en d6fiance contre tout ce qu'on
lui pr6sente, ne trouvez-vous pas que c'est une ceuvre
excellente que de lui montrer ce qu'elle peut tirer des
lois qu'elle connait A peine, et lui faire voir oh sont ses
vrais amis, ceux qui s'occupent d'elle avec un vrai
d6sint6ressement, avec un vrai d6vouement
A nous done d'encourager ces jeunes ouvrires admirables par leur travail et leur esprit chr6tien, A vous de
les soutenir de vos secours et de vos sympathies, A vous
de leur t6moigner votre admiration pour leur belle entreprise, elles se sentiront ainsi encourag6es et, par la, les
Syndicats feminins versaillais se d6velopperont, prospereront et r 6 aliseront toutes les esperances que nous en
attendons.
Au beau compte rendu que nous venons de reproduire, nous ajouterons cette seule r6flexion, c'est que les
syndicats f6minins, dont nous avons parlM ici de temps
A autre, sont encore tres rares et trop faibles. Personne
ne conteste la lamentable situation des jeunes filles et
des femmes qui, soit A l'atelier, soit a domicile, sont
r6duites - sous peine d'etre sans travail - A subir des
salaires de famine qui les jettent dans le desespoir avec
ses lamentables consequences - malesuada fames. -
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L'un des rem&des devra &tre l'association. Nous souhaitons que les syndicats f6minins dont nous avons
fait mention soient comme les pierres d'attente de cette
n4cessaire entreprise. - A. MILON.

LORRAINE

Lettre de la Sawur LENZBOURG,Visitatrice de
la Province de Lorraine, a la Seur MAUCHE, Assistante.
Beiletanche, pros Metz, Maison Centrale, le to avril x19o.

MA RESPECTABLE SCEUR,

Voici quelques details sur la situation des deux
Sceurs envoy6es t Mezeresch, pour soigner les malades
atteints de la fiivre typhoide.
Je suis heureuse de vous dire que si nos Sceurs furent
accueillies d'abord avec m6fiance et m6contentement par
des families habitudes a calculer, en premier lieu, les
honoraires du medecin et par cons6quent A appr6hender
ce que leur en coiteraient des gardes-malades impos6es
par l'autorit6, ces families ont chang6 de maniere devoir des qu'il leur a 6t6 dit qu'on ne leur demanderait
rien.
Ce village est tres arri&r6 au point de vue des precautions de I'hygiene; l'eau est plus ou moins contamin6e par les fumiers qui s'entassent ind6finiment, etc.;
de sorte qu'il y a presque en permanence des fievres
typhoides que les gens dissimulent, de peur d'avoir a
payer une visite de medecin.
11 a fallu, passant au milieu des fumiers de l'curie, grimper a l'6chelle pour soigner des malades cach6s
au grenier a.foin; avant-de leur persuader de descendre,
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d'Anvers, oh ils crurent reconnaitre qu'ils 6taient appe16s a l'6tat religieux, ils s'en ouvrirent a. Mgr de Geissel,
leur archeveque. Tout en voulant former eux-m&mes une
congr6gation, ils regardaient comme impraticable de se
joindre a un ordre religieux ou t une congregation deja
6tablie, parce que le bien a faire, ils le voyaient surtout
dans leur pays natal, pour lequel ils voulaient se r6unir.
Ces jeunes prtres (ce ne sont pas ceux qui prirent
part au commencement), MM. Mungersdorf, Richen
(Henri), et Stroever auxquels se joignirent MM. Marcus,
plac6 a Cologne, et Kelz, furent favorablement
accueillis par leur archeveque. Ils penssrent que,. une
fois dicharges de leur poste dans le minist&re, ils pourraient se preparer par un noviciat. Pour avoir connaissance de quelques regles et constitutions, M. Marcus,
qui connaissait un jeune homme alors au Seminaire
interne de la Mission, a Paris, pensa pouvoir obtenir
par son interm6diaire les regles de la Congr6gation de
la Mission. Le seminariste (M. Hundhausen) en parla
a M. Etienne, alors Sup6rieur general, qui r6pondit que
le mieux, pour ces messieurs, serait de se rendre i Paris.
Alors, la pens6e de se pr6parer dans un noviciat amena
ces jeunes pr&tres a adresser une lettre an Suprieur
general. Cette lettre n'existe plus, mais la r6ponse adressee h M. Marcus est conservee. Toute la portee de cette
lettre, les jeunes pr6tres ne la comprirent que plus
tard.
Apris avoir obtenu un cong6 de trois mois, MM. Marcus, Mungersdorf, Richen et Stroever se rendirent a
Paris. Ils furent bien accueillis; on croyait qu'ils voulaient entrer au Seminaire interne; mais ils n'y entraient
que par essai, pour ainsi dire, tellement ils croyaient
devoir retenir leur premier plan.
L'entr6e au S6minaire interne eut lieu le 28 mai 1.850

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
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&dbarbouillerles malades, leur faire la cuisine, laver
les planchers, etc.
Lorsque les gens ont vu les Sceurs se d6vouer ainsi,

ils ont &t touch6s et, peu a peu, tous sont venus les
appeler, les consulter pour leurs maladies, rougeole,
fluxion de poitrine. Une femme 6tant morte et personne
ne voulant l'ensevelir, de crainte que sa maladie ne soit
le typhus, nos Sceurs I'ont fait; le mari ne savait comment exprimer sa reconnaissance...
Nos Soeurs logent chez de braves gens qui leur font la
cuisine. C'est en face de la rang6e de maisons oh sont
leurs quatre malades; la nuit, elles font a deux une
tourn6e de trois quarts d'heure environ et se recouchent,
l'une reposant plut6t le soir et l'autre le matin. M. le
cure est tres bon pour elles et leur envoie du vin et de
l'eau minerale pour leur usage. Nous avions pens6 les
faire remplacer au bout de la quinzaine par des
jungfrauen; mais le pr6fet et le m&decin de l'arrondissement font de la difficult6 a les laisser partir, leur
ayant accord6 toute confiance, non seulement pour Ie
soin des malades, mais encore, disent-ils, pour la surveillance des autres cas qui pourraient se repr6senter
actuellement dans le village et que les gens tiennent
Adissimuler au mdecin.
Nos Soeurs sont tres gen&reuses; ma Sceur Assistante
retournera cette semaine les voir.

Veuillez, ma respectable Sceur, agr6er, etc.
Sceur LENZBOURG.

AILEMAGNE
Le ditail des v&enements concernnt une Province on une Mision
*de notre Congregation doit constituer ce que nous appelons les

JMfiires de notre Congregation; c'et ainsi qu'un volume de nos
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Memoires est consacr i& la Pologne, un autre & la Mission do
Madagascar, etc.
En attendant que s'ecrivent ces Mimoires des diverse Provinces,
nous recueillons les indications sommaires du pass et le rdcit des
iv6nements edifiants de notre temps dans les Annales. Les Am.leJ
seront ainsi un ripertoire et un guide tzrs concis sans doute, mais
qui aideront a attendre la publication plus d6taillde des Mmoires.
Nous avons dejk donne dans les Annales des renseignements sommaires sur les etablissements des Missionnaires ou des Filles de sl
Charit6, en Autriche, en Irlande, en Portugal; en void maintenant
sur i'ancienne Province de Prusse qui aideront k attendre de plus
amples d4veloppements. On les reprendra plus tard en les aomopagnant des souvenirs de I'histoire g6enrale du temps, notamment
sur le Kulturkampf; on y joindra, an cours du r6cit, les biographies des Missionnaires qui out jou6 dan la Province un r6le dont
la memoire merite d'etre conservye. Nous 1 ous bomons ici aux indications succinctes auxquelles nous sonmmk tenus par les limites
.restreintes des Annales. - A. M.

QUELQUES EXTRAITS
DE L'HISTOIRE DE LA PROVINCE DE PRUSSE
DITE, DEPUIS 1895, PROVINCE D'ALLEMAGNE.
. -

LES ORIGINES

Plusieurs pretres de l'archidiocese de Cologne, . la
suite des mouvements de 1'anne 1848, avaient con u le
plan de s'occuper de l'enseignement; ils croyaient cette
libert6 de I'enseignement plus grande en Allemagne, a
la suite des efforts pour une Constitution, qu'elle ne
T'etait en r6alit6.
Ces jeunes pritres virent bient6t que les travaux du
ministre ne leur permettraient gure 1'ex6cution d'une
telle idee; ils avaient cependant, en meme temps, un vif
d6sir de contribuer au renouvellement de 1'esprit reli-

gieux dans le peuple par divers moyens comme sont,
par exemple, les missions. Ils pensaient qu'une Congr6gation religieuse serait A m&me de r6aliser ce qui leur
paraissait aussi d6sirable au point de vue de 1'enseignement et du ministere extraordinaire auprfs du peuple.
Aussi, apres avoir examinn la chose dans une retraite
faite dans Ie couvent des Trappistes, A Wesmael, pr&s
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d'Anvers, oii ils crurent reconnaitre qu'ils 6taient appe16s a 1'6tat religieux, ils s'en ouvrirent a Mgr de Geissel,
leur archeveque. Tout en voulant former eux-m&mes une
congregation, ils regardaient comme impraticable de se
joindre a un ordre religieux ou a une congregation d"ja
6tablie, parce que le bien a faire, ils le voyaient surtout
dans leur pays natal, pour lequel ils voulaient se reunir.
Ces jeunes pretres (ce ne sont pas ceux qui prirent
part au commencement), MM. Mungersdorf, Richen
(Henri), et Stroever auxquels se joignirent MM. Marcus,
plac6 a Cologne, et Kelz, furent favorablement
accueillis par leur arcbeveque. Ils pensirent que,. une
fois d6charg6s de leur poste dans le ministere, ils pourraient se pr6parer par un noviciat. Pour avoir connaissance de quelques regles et constitutions, M. Marcus,
qui connaissait un jeune homme alors au Seminaire
interne de la Mission, a Paris, pensa pouvoir obtenir
par son intermediaire les regles de la Congr6gation de
la Mission. Le s6minariste (M. Hundhausen) en parla
a M. Etienne, alors Sup6rieur general, qui ripondit que
le mieux, pour ces messieurs, serait de se rendre a Paris.
Alors, la pens6e de se pr6parer dans un noviciat amena
ces jeunes pretres a adresser une lettre au Sup&ieur
genaral. Cette lettre n'existe plus, mais la r6ponse adress6e a M. Marcus est conserv6e. Toute la port&e de cette
lettre, les jeunes pretres ne la comprirent que plus
tard.
Apres avoir obtenu un conge de trois mois, MM. Marcus, Mungersdorf, Richen et Stroever se rendirent a
Paris. Ils furent bien accueillis; on croyait qu'ils voulaient entrer au Seminaire interne; mais ils n'y entraient
que par essai, pour ainsi dire, tellement ils croyaient
devoir retenir leur premier plan.
L'entr6e au S6minaire interne eut lieu le 28 mai I850o
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Le cong6 fut renouveld plusieurs fois. Apres deux ou
trois mois les jeunes pr&res estimerent que Dieu voulait
transplanter par eux la Congr6gation de la Mission en
Allemagne. Le 30 d6cembre ils requrent de leur archeveque, le cardinal de Geissel, I'assentiment pour l'6rection d'une maison de la Mission en Allemagne. M. Kelz
etait entr6 le 3 septembre 1850 an S6minaire. M. le Supkrieur gen&ral fit venir de Rome un Missionniire originaire de Bavibre, M. Conrad Hirl, qu'il nomma supbrieur de la petite troupe, qui, au nombre de six pretres,
arriva a Cologne le 23 maf 1851.
II. -

LES MAISONS. -

COLOGNE

Un comit6 de pr&tres et de.bons catholiques s'Atait
charge de louer et de preparer dans la ville de Cologne
une maison. Cette premiere demeure, a proximitA des
6
glises de Saint-Pierre et Sainte-Cecile, 6tait an der
Wollkuche, n' 6.
Les nouveaux Missionnaires ouvrirent leurs travaux
par une mission dans la petite ville de Kerpen, le 2 juillet 1851. La lettre de M. Hirl, adress6e & M. Etienne
apres cette premiere mission, fut jug&e digne de figurer
dans la circulaire du l" janvier 1852. Le vicaire de
Kerpen, M. Uhles, entra dans la Congregation, et celui
qui fut, plus tard, Mgr Schumacher, 6tait originaire de
la m&me ville: lui et sa sceur jumelle, plus tard Fille de
la CharitC, avaient fait leur premiere communion quinze
jours avant cette mission.
Les travaux ne manquaient pas aux missionnaires;
s'ils n'6taient pas en mission, ils entendaient des confessions, et souvent des confessions gen&rales, dans leur
petite chapelle en ville.
Les quatre premiers Missionnaires firent les voeux en
pr6sence de M. Etienne, le 6 juin 1852, a Cologne, ainsi
qu'il est dit dans la circulaire du I" janvier 1853.
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Les Missionnaires achethrent une , maison spacieuse
et appropri6e aux besoins d'une nombreuse Communaut6 n (Circulaire du I" janv. 1853), et ils s'y transf&raient en l'anne 1853. Us n'eurent la chapelle de
cette maison que plus tard, et les travaux pour mettre
1'habitation en 1'6tat qu'on peut y voir encore, n'etaient
pas encore achev6s en 1860. C'6tait la maison

COLOGNE.

MAISON DE

LA MISSION,

STOLKGASSE,

No

6

Stolkgasse, n" 6, laquelle demeura la maison principale
jusqu'en 1873.
M. Hirl, qui, en 1852, avait , 6t6 charg6 provisoirement de la conduite de la maison de Cilli, dans la Styrie ) (Voir la Circulaire du I" janvier 1853), fut
nomm6, le io doembre 1853, Visiteur de la Province de
Prusse, et M. Etienne, dans sa Circulaire du I" janvier 1854, dit : c La Province de Prusse se compose de
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quatre maisons, savoir :celle de Cologne, celle de
Neuss, celle de Marienthal et celle de Posen. ,
M. Hirl tomba malade en 1857 et s'en alla h Paris au
mois d'avril 1857; M. Mungersdorf fut nomm6 superieur a sa place, le 8 mai de la m&me ann6e; et, le
27 aoiit 1857, M. Etienne, dans un voyage oi M. Mungersdorf l'accompagnait, le nomma, a Vienne, en
Autriche, Visiteur de la Province de Prusse. M. Mungersdorf etait aussi directeur des Filles de la Charit6
etablies h Cologne. En 1865 il fut transfere en Autriche,
et M. Marcus lui succ6da dans ses charges de Superieur,
Visiteur et directeur des Filles de la Charit6.
En 1871, M. Kelz devint Sup6rieur de la maison de
Cologne et directeur des Filles de la Charit6, M. Marcus restant Visiteur (I).

En 1868, la chapelle de la maison de Cologne fut
fermbe par ordre de la police, parce qu'elle menagait
rine, et une nouvelle petite eglise gothique fut achev6e en 1869.
En 1873, la maison de Cologne fut dissoute par suite
des lois contre les catholiques; un Frere (Jacques
Alpers) y restait.

En 1887, M. Stollenwerk fut charg6 du service de
1'4glise; apres la mort de celui-ci, en 1894, M. Schram-

men, et depuis 1895, M. Lemaitre.
NEUSS.

« Le Seminarium puerorum a commence le 26 octobre 1852, sous Ia direction des pr&tres de la Mission, a Neuss. a Le cardinal de Geissel fit lui-m&ne l'ouverture de 1'6tablissement, aprts des n6gociaions tres
(!) il serait injuste d'oublier que les dtablissements de la province n'avaient
pour les travaux de la maison, et dans l'itablissenient principal de Cologne
notamment. pour les offices, menuiserie. etc., que des freres coadjuteurs qui
re.ize.t les plus pricieux services.

PROVINCE DE PRUSSE
(D'apres un dessin de 1868)
-'
·
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Maison de NEUSS, 1852

Maison de MUNSTEREIFEL,

1856

PROVINCE DE PRUSSE
(D'aprcs un dessin de 1868)
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Maison de HILDESHEIM, 1864
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compliqu6es, comme il crit A Mgr Viale-Prela. Quelles
esplrances Son Eminence nourrissait alors ? C'est ce
qu'on voit dans cette lettre (Cf. Pfulf, cardinal
v. Geissel, II, p. 65).

La maison 6tait un ancien couvent, avec l'6glise de
Saint-S6bastien et un jardin assez grand. La ville de
Neuss alors comptait environ oooo habitants; elle est
situee non loin de Dusseldorf, mais de ce c6t6 du
Rhin.
Les 616ves appartenaient aux classes sup&ieures du
Gymnase de la ville et ne d6passaient pas le nombre de
cinquante. Comme il s'en presentait toujours beaucoup,
on ne recevait que ceux qui offraient le plus de garantie
pour r6tat eccl6siastique; c'6tait l'administration diola fin
cesaine qui admettait les 616ves. Si un 6leve,
de l'ann6e, ne passait pas

a la classe suivante, il devait

quitter le a convict a, c'est-t-dire l'internat L'enseignement se donnait tout entier au Gymnase de la ville.
Les confreres, d'abord deux, et, depuis 1861, trois
pretres, avaient aussi du travail a l'6glise de SaintS&bastien, et assez souvent ils prenaient part aux Missions.
Le premier Suprieur fut M. J. Kelz, de 1852 i 1858.
Apris lui, M. Nelsen dirigea la maison depuis le mois
d'avril 1858 jusqu'au 26 juin 1862. M. Kreutzer fut
Superieur depuis le 29 juin 1862 jusqu'au 15 sep-

tembre 1868; M. Vogels lui succ6da le 4 octobre 1868
jusqu'ý la sortie des confreres de la maison, en 1873.
En 1856, Son Eminence placa l'6tablissement sous la
protection de l'Immacul&e Conception, le document est
du 8 d6cembre. On employait assez souvent pour d6signer l'6tablissement I'expression le Marianum.

-

366 -

MARIENTHAL.

Marienthal se trouve dans la paroisse Altenkirchen,
arrondissement de Neuwied, au delk du Rhin.
A Marienthal, il y avait un ancien couvent des Franciscains, fond6 au dix-septikme si&cle, aupres d'une
6glise oi l'on v6•rait la sainte Vierge. La contr&e &tait
habit6e par des protestants en grand nombre, parmi
lesquels se trouvaient quelques catholiques (en 1854,
897 catholiques sur 0671 protestants). Le couvent et
1'6glise avaient 6t offerts A l'archeveque de Cologne
par un homme de la noblesse, et le cardinal y appela,
pour le service religieux du pHlerinage et pour la maison
des pretres 6tablie dans le couvent (doa~s demexioVum), les pretres de la Mission. Ils s'y rendirent an
nombre de trois, vers la fin de I'annee 1853, M. Stroever

6tant le Sup6rieur. En 1858, M. Jean Kelz lui succ6da,
et celui-ci est rest6 A Marienthal jusqu'a l'abandon de

la maison par la Congr6gation. Le lR octobre 1864,
i'tablissement fut confiL aux PNres du Saint-Esprit
Le travail, a Marienthal, etait consid&rable. On s'y
occupait des prtres, qui y &taient envoyds pour faire
des retraites on pour y sAjourner; des processions qui y
venaient; de la population catholique dispers&e parmi
les protestants. Les Missionnaires allrent pendant sept
ans & la distance de deux lieues faire le service dans
une chapelle, jusqu'a ce qu'un vicaire y fft nomm&
Les Missionnaires aimaient le travail & Marienthal;
mais les ressources etaient insuffisantes. A la fin, la
Province se vit forc6e d'abandonner le champ a diautres
ouvriers, qui cherchaient a tout prix une maison en Allemagne pour pouvoir obtenir des Frres pour leurs Missions africaines.
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Lorsque M. Etienne, Sup6rieur g6enral, erigeait la
Province de Prusse (Voir Circulaire du I" janvier 1854),
il ajouta aux maisons de Cologne, Neuss et Marienthal
celle de Posen; lui-meme se chargeait, comme il dit
dans la lettre i M. Hirl, de communiquer a M. Kamoski
cette disposition. Celui-ci se trouve ainsi qualifi6 comme
Suprieur dans les listes tenues a Cologne depuis 1858
jusqu'en 1862. M. Stroever fut envoy6 A Posen en 1858,
et en 1859 il y figure comme Assistant, mais la maison

est design6e comme une a maison nouvelle D.A la date
du 16 novembre 186o est mentionn6 son retour a
Cologne.
MEPPEN.
Meppen, ville du Hanovre, chef-lieu d'arrondisse-

ment, appartenant A l'6v&ch6 d'Osnabruck, a vu les
pretres de la Mission pendant pen de temps. Monsei-

gneur Lupke, d'Osnabruck (1830 a 1855), d6sirait des
pretres de la Mission pour 6riger un petit Sm&inaire,
c'est-4-dire un 6tablissement semblable a celui de Neuss.
Apres de longs pourparlers, les confreres furent accordes, mais ils arrivaient A Meppen apres la mort de Mon-

seigneur Lupke. C'etaient M. Nelsen, comme Superieur,
et M. Cl&ment Mullejans.
La nouvelle administration du diocese ignorait compl6tement les pr&tres de la Mission, et le comit6 form6
pour l'internat de Meppen mit de telies exigences en
avant pour la gestion de ]a maison que M. le Sup&rieur
general, mis au courant de la chose, d6clara qu'il fallait abandonner l'6tablissement.
Les Missionnaires 6taient partis de Cologne au mois
d'avril 1855, et M. Nelsen rentra k Cologne le 13 septembre 1857.
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La ville de Meppen compte actuellement environ
40oo habitants, la majeure partie catholiques; elle
appartient, depuis 1866, A la Prusse. Le c6l6bre
Windthorst 6tait ( d6put6 de Meppen ».
MUNSTEREIFEL

Le second Seminarium fuerorum de l'archidiocese
de Cologne fut ouvert par Mgr le cardinal de Geissel
le 29 octobre 1856, A Munstereifel, et sa direction fut
confi6e deux pr6tres de la Mission; Son Eminence lui
donna le nom Josefhirnum.
La petite ville de Munstereifel, dans l'arrondissement
de Rheinbach, situde, comme le nom l'indique, dans la
contr6e montagneuse de 1'Eifel, avec une vieille basilique du dixieme siecle, avait alors environ I 500 habitants. Le Gymnase se trouvait dans 'ancien college des
J6suites, et l'internat, confi aux Missionnaires, occupait une partie du mnme coll6ge. Les 616ves de 1'internat, au nombre de 44, se trouvaient, au point de vue de
l'enseignement, dans les m&mes conditions qu'& Neuss.
En 1856, le directeur du Gymnase, M. le Dr. Katzfey,
6tait pr&re.

Dans 1'6glise attenante a l'6tablissement, les Missionnaires n'avaient pas A confesser et A precher, comme
a Neuss; ils allerent en mission avec les confr.res de
Cologne, et aidaient les cures des environs. A partir de
1861, its 6taient trois pr6tres.
Ce dont le manque se faisait particulierement sentir,
c'etait un jardin ou une cour de rrcr6ation. Pour cette
raison, apres chaque repas, en 6ti, on allait en prome6
nade; le pays offre d'ailleurs une assez grande vari t6
pour cela.
M. Herman Uhles fut le premier Sup6rieur; il fut
appel a Cologne le 16 f6vrier 1862. Apres lui, M. Lu-
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dolphe Richen fut Sup&rieur jusqu'au mois de juillet
de la meme ann6e; et M. Vogels fut son successeur. En
1864, M. Nelsen prit la direction de la maison; puis en
1869 M. Stroever, auquel succ6da en
qui fut remplac6 au mois d'avril 1873
Le depart des confreres, en 1873,
temps apres, comme on le dit dans les
p. 267.
CULM.

1872 M. Duplan,
par M. Schreiber.
eut lieu peu de
Annales de 1874,

Le 8 fevrier 1861, M. Stroever fut encore envoy &A
Culm comme Superieur. La fondation n'tait qie transitoire, la mission fut supprimee au mois de juin 1862,
et M. Stroever fut envoy6 a Cracovie comme directeur
des Filles de la Charit6. Un Frere allemand, Barth&lemy Voss, qui se trouvait aussi a Culm, fut envoy6 par
M. Mungersdorf a M. Stroever ccSuperieur'a Cracovie n.
Dans le catalogue de 1864, M. Stroever figure de nouveau comme Sup&ieur A Culm, et on y lit : ccCulm,
1863 )); alors la maison de Posen avait &tA transf•re a
Culm; une lettre de M. Etienne, en date de Vichy,
12 juillet 1863, le constate express6ment; on y voit aussi

que M. Stroever en 6tait Sup6rieur. Dans le Catalogue
de 1866 et dans celui de 1868, M. Stroever est Superieur a Culm, mais la maison appartient alors A la province de Cracovie. On peut voir aussi, dans les Annales
de 1868, la lettre de M. Stroever a M. Etienne.
MALMEDY.

M. Godefroid Villers a fond6 et dot6 la maison de
la Mission dans la ville de Malmedy, au mois de juillet 1862.
La ville de Malm6dy (Prusse rh6nane), chef-lieu
d'arrondissement, avait, en ce temps, environ 4 ooo ha-
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hitants qui parlaient g6n6ralement Ie wallon; la paroisse
comprenait alors environ 5 ooo ames.
A la maison, espice de villa, appartenait un beau jardin-et, en passant par ce jardin, on arrivait a la chapelle publique, Sainte-Hflkne. II y avait an moins deux
Missionnaires, selon le contrat; ordinairement ils 6taient
trois; ils devaient se pr&ter h toutes les fonctions du
saint ministere, au secours spirituel du peuple de Malm6dy et du pays, selon Les rfgles de leur Congregation.
Les Missionnaires de Malm6dy prenaient part assez
souvent aux Missions donnees par ceux de Cologne.
Le premier Suprieur de la maison de Malmidy fut
M. Ludolphe Richen; apres la mort de celui-ci, arriv6e
le 30 avril 1867, M. Uhles lui succ6da (1867-1871), et
le dernier Superieur fut M. Mullejans (Laurent), depuis
le 15 octobre 1871 jusqu'A la fermeture de la maison,
en 1873:
Malm6dy fut la premiere maison de la Province ferm6e par les lois du Kulturkampf; les motifs du decret
a sont, quoique faux, dignes d'tre remarquds ) (Voir
les Annales de 1874, 1. c.).
HILDESHEIM.

Dans la ville de Hildesheim, qui appartenait alors au
Hanovre et avait environ 18 ooo habitants, dont un tiers
catholiques, l'6v&que, Mgr Wedekin, d6sirait confier
aux pr&tres de la Mission le Seminarium puerorum, qui
existait d6j&. Cet internat n'6tait point exclusivement
pour des 616ves qui se destinaient a l'6tat eccl6siastique;
on y recevait pour toutes les classes du gymnase Josepfinum.
Ce gymnase, qui avait succ6d6 au coll&ge des J6suites,
avait et a encore cette particularit6, que les professeurs
6taient et sont tous pr&tres.
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L'internat ne se trouvait qu't une faible distance du
gymnase; il comprenait soixante a soixante-dix 6lves.
La Congr6gation se chargea de la direction, en 1864,
au mois de janvier. M. Vogels fut le Superieur; il y
avait en tout trois pr.tres.
Pendant les annes 1865-1867, les itudiants de la
Province qui avaient fait une ann6e de s6minaire a
Cologne furent envoyds k Hildesheim; ils habitaient
dans la maison out se trouvait l'internat et assistaient
aux cours de philosophie et de th&ologie dans le S&mi
naire diocesain, qui a droit de Facult6 devant la loi
- A M. Vogels succ6da. M. J. Kelz, depuis Ie 28 septembre 1868 jusqu'au mois de d6cembre 1871. Depuis le
13 janvier 1872 jusqu'au moment ou nous dumes abandonner cette maison, en 1873, M. Kreutzer fut SupOrieur.
En dehors de la direction de 1'internat, les Mission-

naires s'occupaient soit dans le minist&re, soit aux Missions entreprises avec des confreres de Cologne,. soit
aux retraites et au confessionnal a la cath6drale.
HEILIGENSTADT.
Mgr Conrad Martin, 6výque de Paderborn, avait deja,
en 1863, fait des d6marches pour avoir les pr&tres de
la Mission. En 1868, il les demanda pour son 6tablissement, a Heiligenstadt, appelI Seminarium Bonifacianum. C'6tait un internat semblable aux trois autres que
les Missionnaires dirigeaient d6eja
Heiligenstadt, chef-lieu d'arrondissement dans la
partie de la Saxe qui appartient a la Prusse, dans la
contr6e qu'on appelle Eichsfeld, avait alors cinq A six
mille habitants, en majeure partie catholiques.
Les lkves du Seminarium Bonifacianum recevaient
I'enseignement au Gymnase de la ville; ils Rtaient au
nombre de cinquante.
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D'abord, ce fut M. Lopold Jumpertz qui y fut
envoy6 avec deux autres Missionnaires. II y avait, dans
les commencements, des travaux de construction. Au
mois d'octobre 1869, M. L. Mullejans y alla comme successeur de M. lumpertz, et au mois d'octobre 1871,
M. Uhles fut nomm6 a la place de M. Mullejans.
La maison fut ferm6e, comme les autres, en 1873; it
y a, dans les Annales de 1874, an rapport de M. Marcus, des lettres de Mgr Conrad Martin et du Commissaire 6piscopal (pour le Eichsfeld) Zehrt (i) qui furent
6crites

a cette occasion.

11 va sans dire que les confreres de Heiligenstadt
avaient leur part dans les missions et les retraites
comme ceux de Hildesheim. En r871, M. Kelz alla pr&cher la retraite eccl&siastique, a laquelle prirent part,
avec le Commissaire Zehrt, cinquante-deux pr&tes.
M. Jumpertz alla, en 1868, pr&cher mne retraite pour

des Soeurs, a Hildesheim; dans la-mbme ann6e, il y a.
eu encore trois missions, auxquelles prirent part les
Missionnaires de Cologne et de Heiligenstadt M. Meiseer, en 1870, a prkch

plusieurs retraites & Dresde.
BEDBURG.

La petite ville de Bedburg, dans l'arrondissement de
Bergheim, Province rh6nane, avait regu, en 1842, un
peu plus d'importance par 1'Acad6mie des nobles, etablie dans le vaste chAteau qui, autrefois, avait appartenu aux comtes Salm-Reifferscheidt; il y avait dans ce
chateau les classes d'un gymnase et un internat pour les
jeunes gens de la noblesse catholique de la Province
rhenane.
Au mois de fevrier 1869, on s'adressa an Suprieur
g6n6ral de la Congr6gation pour obtenir des pr6tres de
(x) Et non Lehrt, comme on a mis par erreur de lecture.
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la Mission, afin de leur confier l'education des jeunes
gens en dehors des classes, et le soin economique de
l'internat M. Etienne chargea M. Marcus de s'entendreavec le Directeur sup6rieur de l'Acad6mie et, au mois
de septembre de la mmne ann6e, M. Nelsen prit la direction de l'internat; il y eut, en outre du Sup6rieur,
d'abord deux, puis trois pr&tres. Le 25 avril de 1'annee 1873, M. Duplan fut envoy6 a Bedburg pour remplacer M. Nelsen.
La maison des confreres de Bedburg eut le sort des.
autres en 1873.
SPRINGBORN.

De'j en 1857 l'6veque d'Ermeland ou, comme disent
les Frangais, de la Warmie, qui 6tait alors Mgr Jos.
Ambr. Geritz, aurait voulu avoir les pr&tres de la Mission, comme on le voit par des lettres d'alors.
Au mois d'avril 1870, a Rome, fut sign6 un contrat
entre Mgr Phil. Krementz et M. Marcus concernant la.
maison de Springborn, qui se trouve non loin de Heilsberg, dans la r6gion de la Warmie. Springborn 6tait un.
ancien couvent de Franciscains.
Les Missionnaires etaient appel 6s pour donner des.
missions et des retraites, pour aider en cas de n6cessit6dans les paroisses voisines, pour diriger, dans la maison, les pretres que l'autorit6 diocesaine y enverrait
pour leur correction, pour y recevoir des hommes qui,
voudraient faire la retraite.
Au mois de juin 1870, M. Richen se rendit a cette
deux pr&tres. Au mois
nouvelle maison avec
d'avril 1871, M. Richen revint a Cologne, et M. Stollenwerk y alla jusqu'au mois de novembre. M. Stroever
prit alors la direction jusqu'au moment de la fermeturede la maison. Dans les Annales de 1874 (p. 276 et suiv.)
se trouve la lettre de l'6v&que qui, quelques annees plus.
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tard, vint comme archeveque h Cologne et fut le cardinal Krementz.
MARTELINGEN on MARTELANGE (Belgique).
-

Lors de la sortie d'Allemagne, en 1873, les Mission-

naires, pr&tres et freres, furent disperses, pour ainsi
dire, aux quatre coins du monde, et si I'on r6unissait les
nouvelles qui arrivaient d'eux, ou les notices restses
dans les diff6rents postes occup6s par eux, ce serait une
histoire- tres variie.
La maison de Martelingen ou Martelange &taitdue,

en partie, aux relations de M. Laurent Mullejans avec
Mgr l'6vaque de Namur d'alors. Is s'etaient connus
&Louvain, o6 les deux freres jumeaux C16ment et Laurent Mullejans avaient fait une partie de leurs etudes.
C'est ainsi que M. L. Mullejans, mais comme pr6tre
de la Mission, fut nomm6 cure de la paroisse de Martelange, dans le diocese de Namur. II y avait, en 1874,
comme Suprieur, M. Kreutzer et avec ces deux Missionnaires nomm6s encore M. Vogels et M. Schrammen (i).

Au mois de novembre 1874, c'est M. Mullejans qui est
Sup&rieur.
La paroisse est encore mentionn6e dans le catalogue
de 1879, mais en 1880 M. Mullejans s'est rendu a
Nippes, pros de Cologne. On fut force d'abandonner
Martelange. Affaires des lib6raux. Ce poste de Martelange a cependant servi de pierre d'attente pour le rAtablissement de la Province.
Si on avait cru, dans les premires ann6es, que les
lois qui avaient fait sortir les Missionnaires ne seraient
pas de longue dur6e, il fallait se convaincre du contraire et prendre des mesures en consequence.
(i) Lea Annales de 1874, p. 51,disent que M. Kels etait sup6rieur
Martelange; le catalogue de la meme ann6e porte : Kreutzer,
supdrieur, Mullejans, cur6, Vogels, Schrammen et dex fr6res.

&
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THEUX (Belgique).
M. Marcus avait fait la visite de la maison de Martelange au mois de septembre 1877; a la fin du m&me
mois il se trouvait A Paris. Son plan d'ouvrir une institution secondaire, ( approuv6 par Nosseigneurs les

6v6ques, Ie clerg6 et meme des laiques, lui fit faire des
voyages pendant sept semaines P.
Dans une lettre 6crite le 20 janvier, il rend compte
A M. Bore d'un contrat conclu entre Mgr l'eveque de

Li6ge et lui. Monseigneur met i la disposition des
pr&tres de la Mission une maison & Theux; ils doivent,
cn dehors de leur institution pour des enfants d'Allemagne,: ouvrir une cole primaire pour les garrons de
Theux.
M. Marcus s'installa & cette maison en y c6l6brant la
sainte messe, en la fete de la conversion de saint Paul,
le 25 janvier 1877. M. Richen, M. Vogels et M. Uhles
vinrent rejoindre le Visiteur, et, au mois d'avril, commengait, tres modestement, c le petit S6minaire 2 de
Theux.
Apres la premiere annie, pass&e dans la petite ville
m&me de Theux, s'offrit I'occasion de transfrer Iinstitution A Andrimont, tout pr6s de Verviers. La maison
6tait tres grande, toute neuve et belle; elle avait Wt
construite par les Sceurs Franciscaines d'Aix-la-Chapelle. On s'y transfra en effet, mais le s6jour a Andrimont ne fut pas de longue dur&e.
On revint a Theux, mais cette fois-ci la propritd, que
les Soeurs Franciscaines avaient aussi occup6e, se trouvait a une faible distance de Theux, au pied des ruines
de Franchimont, dans la petite localiti appelee a le
March6 ,); on en fit l'acquisition, et, au commencement
de 1881, les confrres se trouvaient a Theux-March&
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Pendant le sejour a Andrimont, M. Vogels fut nomme
Superieur, M. Marcus restant Visiteur.
M. Marcus moiirut en 1887, le 30 janvier, et comme
M. Richen le suivit le 3 mars de la meme annie,
M. Vogels fut nomme Visiteur et, en meme temps,
directeur des Filles de la Charit6. M Schreiber devint
Sup&rieur de la maison de Theux-Marche; M. Charles
Duplan lui succ6da comme Sup&ieur, le 4 juin 1894
M. Vogels mourut le 21 novembre 1894A partir de 1891, le Catalogue de la Congregation
porte :
Theux I : M. Vogel, Sup6rieur, Visiteur;
Theux II : M. Schreiber, Sup6rieur.
A partir de 1895, le titre de la Province est : a Province d'Allemagne ,. Le Catalogue porte :
Theux I: M. Kreutzer, Visiteur;
Theux II: M Duplan, Suprieur.
Cela se poursuit ainsi jusqu'au Catalogue de i9or,
oh il y a permutation.
La maison de Cologne reconstituie.
Dans la seance du Conseil de la Province,
9 aoft I89o, il est dit que par lettre patente du 7 aoit,
la maison de Cologne a &6t reconstitu6e, que M. le Visiteur Vogels a 6t6 nomme Sup6rieur et que MM. Mullejans et Stollenwerk sont places sous lui.
Au Catalogue, la maison de Cologne 6tait d6sign6e
sous l'indication Theux I, et le college de Theux sous
celle de Theux II.
JERUSALEM

En l'ann6e 189o, MM. Schmidt et Lemaitre allrent &
J6rusalem pour prendre la direction d'une maison ayant
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pour objet de recevoir des pelerins, conform6ment aux
disirs de 1'Association catholique allemande de la
Palestine.
C'est en 19go que le catalogue mentionne pour la premiere fois la presence a J&rusalem de MM. Schmidt,
Dunkel Fr., Klinkenberg et Muller.
En 1902, M. Schmidt y est design6 aussi comme Superieur. Il nourut le 30 mars 1907 & Cologne, et
M. Schmitz Ernest est son successeur depuis go8.
De I'exp6dition an Mexique, vers la m&me 6poque,
il faudrait parler dans I'histoire de la Province Les
confreres allemands n'y sont restes que pen de temps.

SAN-Jost (Costa-Rica).
Au mois de mai 1893 la Provinc se chargea du S&minaire de San-Jos6, a Costa-Rica. M. Stork en fat nommi

Sup6rieur.
SM. Stork ayant 6tC sacr6 en r9o4, & la fin du mois
d'aoft, 6v¥que de Costa-Rica, M. Blessing devint Sup6rieur de San-Jos, au commencement de d&cembre Ig9o
PORT-LumoN (Costa-Rica).
Paroisse et Missions.
M. Krantwig r6sida d'abord dans ce port de mer
comme dans une station. M. Stappers (Nicolas) est
Sup&rieur de la maison depuis I'ann6e 1895. Les postes
de Talamanca et autres s'y rattachent.
(WELKENRAEDT) RUYFT (Belgique).

Pour avoir une maison de Missionnaires plus rapprochte de la frontiere allemande, on loua une maison t
Welkenraedt, oh d'abord M. Edm. Richen alla, avec

II

I
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deux jeunes pretres, le 5 mai 1896. Au commencement
de 1897, M. Schrammen y alla aussi.
Au mois de mars 1898 la maison de Welkenraedt fut
transfeee dans un ancien chiteau de Ruyft (appel6
Josephsthal), dans la paroisse de Henri-Chapelle.
M. Neumann y vint au mois d'avril 1898; il fut nomm6

Sup6rieur, et la maison figure pour la premi&re fois au
Catalogue de 19oo. M. Heck en est le Suprieur depuis
le 23 janvier 1901.

II y a lieu de mentionner ici l'aeuvre des Allemands
c Mission, 186I1 6tablie a Paris, a la maison de SainteRosalie, rue de Gentilly. Des Missionnaires allemands
y ont travaill pendant de longues ann6es; ainsi, par
exemple, MM. Mullejans (L) et Beckmann en 1864;
plus tard MM. Stroever, Kelz, Abels, Kreutzer et, de
nouveau, M. Beckmann.

En 1896 commenc&ent les pourparlers en vue de l'acquisition d'une maison avenue de Choisy, n" 91, oh
a l'oeuvre des Allemands a se trouve etablie sous I'invocation de Sainte-Elisabeth.
L DAUTZENBERG.

THEUX
M. Pierre KREUTZER.
M. Pierre Kreutzer, pr&tre de la Mission, naquit le
16 aoft 1826 k Niederloerick, pros Biiderich (Province
rh6nane); il d6c6da le 28 janvier 19Igo
Theux (Bel-

gique).
Apres avoir fait ses 6tudes a Cologne, puis a 1'Acad6mie de Munster, en Westphalie, et aux universit6s de
Tubingue et de Bonn, il entra au Sm&inaire de Cologne
et fut ordonn6 pr&tre le 27 avril 1851. II 6tait vicaire a
Worringen, pres de Cologne, lorsque les pr&tres de la
Mission, nouvellement 6tablis dans l'archidiocese, don-
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nerent leurs premires missions en Allemagne. La cinquinme mission eut lieu du 16 au 30 novembre 1851, a

Knechtsteden, et M. Kreutzer, jeune vicaire alors non
loin de 1l, y prit part pour entendre les confessions; il
en garda un tel souvenir qu'il en parlait jusque dans
les derniers temps de sa vie.
Le 27 septembre 1853, il entra dans la Congregation
de la Mission.
Apres avoir fait son s6minaire interne a Paris, il
Testa d'abord dans la maison de Cologne; ensuite il
fut place a Neuss, en 1856. Alors, il n'y avait que deux
confrres dans le convict archiepiscopal, appel6 cc PetitSiminaire a dans le Catalogue de la Congregation. Le
nombre des 61kves dans cet ktablissement etait restreint,

l'enseignement 6tait donn6 au gymnase ou lyc6e; on
ne recevait que des 616ves des classes suprieures, et
comme le nombre des demandes d'entr6e etait toujours
assez considerable, on faisait un choix, et a la fin de
l'ann6e l'616ve incapable de passer dans la classe suivante devait quitter 1'etablissement.
Ce S6minaire etait log6 dans un ancien couvent, et
l'6glise de Saint-S6bastien attenante ý la maison attirait assez les fid~les de la ville qui ne formait alors
qu'une seule paroisse. Les pretres de la Mission avaient
beaucoup & faire au confessionnal, ils prechaient aussi
a 1'Aglise de Saint-Sebastien et ailleurs. M. Kreutzer,
tout en remplissant son office dans la maison d'6ducation, .se pr6para ainsi, de 1856 a i86o, an travail des
Missions. En I86o, appel6 & Cologne, il commenaa a
exercer r6guliirement ce ministare, comme le temoignent
les petites relations &crites par les Missionnaires, lors
de la Mission de Pingsheim, k laquelle MM. Henri et
Ludolf Richen et M. Kreutzer travaillrent du I" an
15 janvier 1860; la relation 6crite de la main de M. Henri
Richen dit : < Nous croyons que les grAces nombreuses

-

382 -

et surprenantes dont nous 6tions t6moins en cette sainte

Mission furent une r6compense de l'esprit de sacrifice
du digne M. Kreutzer. Sa vertu fat soumise a une
6preuve m6ritoire. On 6tait au milieu de la Mission,.
quand il requt subitement la nouvelle que son pere,
deja trbs age, 6tait malade et pros de mourir. Les
membres de sa famille le pressaient de venir au chevet
du mourant et, en meme temps, le Visiteur I'autorisait
a faire ce voyage, tout en lui laissant la libert6 de choisir lui-m&me ce qu'il jugerait convenable. M. Kreutzer
aimait beaucoup son pere; il ne voulut point cependant
abandonner la Mission. La nouvelle de la mort arriva
le jour de la cl6ture de la Mission, tout le travail 6tant
achev. M. Kreutzer partit alors pour assister
rement de son bon pere. »

a l'enter-

Une maladie tres grave vint interrompre ces travaux
des Missions. M. Kreutzer, ne se croyant qu'indispos6,
alla voir un cur6 des environs de Neuss, mais la fievre
typhoide se d6clara, et il, resta un certain temps entre
la vie et la mort. I1 avait deji eu cette maladie 6tantktudiant. La crise passe, il revint peu a peu a la sant6
et reconquit une vigueur qu'il n'avait pas connue auparavant. II rentra dans la maison de Neuss, oAi se trou-

vaient, d&s lors, trois confrres; en 1862, il devint
Sup6rieur de cette maison et y resta jusqu'en 1868. Les

confteres de Neuss et de Miinstereifel 6taient assez souvent appel6s & prater leur concours dans les missions.
C'est ainsi qu'on trouve M. Kreutzer parmi les Missionnaires. C'est de cette faion qu'en 1866, une mission
donn6e dans la cath6drale de Hildesheim r6unissait les
deux freres Richen et M. Kreutzer, auxquels venait
s'adjoindre M. Vogels, alors Suprieur & Hildesheim.
M. Kreutzer fut appel6 & Cologne m 1868, pour remplacer M. Kelz dans la direction des jeunes gens de
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notre Congr6gation, et, en 1871, il succ6da au m&me
M. Kelz dans le S6minaire 6piscopal a Hildesheim. II
dut le quitter sous le coup des lois du Kulturkampf
expulsant les Lazaristes d'Allemagne.
En 1874, M. Kreutzer est Superieur de la maison de
Martelange, paroisse situee dans la partie luxembourgeoise du diocese de Namur. A-i bout d'un an, on.
envoya M. Kreutzer a Oran, pour y servir d'aum6nier
aux colonies allemandes : il risidait en cette qualit6 au
grand S6minaire d'Oran. Son s6jour en Afrique a dur-

de 1875 a i88o.
II rentra en France en 1881 et nous le trouvons ai
Paris, a la maison de Sainte-Rosalie, au service des
Allemands r6sidant en la capitale.
En 1897, il fonda pour cette oeuvre la maison de
Sainte-Elisabeth. Pour le succ6s de cette mission
M. Kreutzer faisait beaucoup de voyages et assistait
parfois aux assemblees des catholiques en Allemagne :
de nombreux amis de la Province rh6nane lui donnaient
des aumones pour soutenir son oeuvre.
De 1894
190g6, M. Kreutzer fut Visiteur de la Province d'Allemagne. II aurait bien voulu voir les confreres allemands rentrer dans leur pays, mais la Providence n'a pas encore amend ce moment A cause de
son age, en Igo6, il requt, sur sa demande, un success
seur dans sa charge, et depuis, il vivait A la retraite au
milieu de ses confreres.
M. Kreutzer, issu d'une famille profondement chr6tienne, passa sa jeunesse dans un temps de r6veil religieux pour son pays natal, et il entra jeune pr&tre dans
la Congregation de Saint-Vincent. Par les souvenirs
mortuaires de son plre et de sa mere, on voit que ses
parents ftaient heureux de le voir travailler parmi les
fils de saint Vincent II faisait preuve d'une grande
6nergie pendant les missions en Allemagne; les matieres
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pratiques 6taient ordinairement ce qu'il traitait en
chaire.
II connaissait trbs bien le genre populaire, les
manieres de voir et de parler des gens de la campagne.

Aussi, dans ses missions, racontait-il volontiers des
traits et employait-il des tournures de ce bon sens du
peuple que 1'auditoire saisissait facilement.
Les derniers jours de sa vie, on craignait que la mort
le surprit, comme il arrive parfois aux vieillards qui
s'6teignent; on lui dit un mot de l'extreme-onction; il
fut aussit6t pret A la recevoir. II mourut le 28 janvier 19Io, vers trois heures de l'apr&s-midL

ASIE
LES MISSIONS ETRANGERES

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Pour 1'6vang61isation des infideles, les Congregations
religieuses donnent les ap6tres qui partent, saluant leur
patrie dont ils gardent le souvenir dans leur coeur, et
vont vers les terres qui leur eont inconnues porter le
nom de Jesus-Christ. De pieuses associations leur procurent des ressources, et nulle association ne peut atre
comparbe, parmi nous, a la grande CEuvre de la Propagation de la foi, n6e a Lyon, en France, et qui, grace
a Dieu, s'est r6pandue a peu pros dans tous les pays

catholiques.
C'est beau. Et pourtant, en admirant ces resultats,
il ne faut pas perdre de vue la tache immense d'6vang6lisation qui reste a accomplir.
A cause de cela, nous donnons id deux statistiques,
l'une des ressources que 1'CEuvre si apostolique de la
Propagation de la foi a pu r&unir au cours de 'ann6e 19og; 1'autre, du chiffre des croyants de chaque
religion sur la terre. Nous n'avons pas sous la main
une autre statistique qu'il conviendrait igalement de
citer, celle du nombre des missionnaires catholiques;
mais par le n6crologe g&niral publi6 chaque ann6e, et
que nous avons reproduit ic de temps & autre, on peut
avoir 1'id6e du nombre approximatif des ap6tres et de
la part pour laquelle chaque nation contribue i ce glorieux recrutement.
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I
On lit dans la Semaine relisg•se dg Paris, n' du 28 mai gto .

Le 88* anniversaire de 'CEuvre de la Propagation de
la Foi, l'une des plus belles oeuvres - sinon la plus
belle - dont le monde ait vu la fondation, a 6td c6lbrie le 3 mai dernier a Lyon. Dans cette grande cit6,
qui a eu l'honneur d'6tre son berceau, la f&te a rev&tu
un grand 6clat.
A ce propos, quelques chiffres empruntes a la statis,tique de l'ann6e ne paraitront pas inutiles. Les recettes
de l'CEuvre ont atteint, en Igo9, 6 711 46 francs, en
augmentation de plus de 300000 francs sur l'exercie 1908. La France figure dans ce total pour plus de
3 150ooo francs, soit presque la moiti6 de l'ensemble.
Resultat des plus consolants, car, comme le dit le
rapporteur de l'CEuvre, c malgr6 les ruines amonce16es, malgr6 la creation, devenue n6~essaire, d'oeuvres
nouvelles repondant a des besoins nouveaux, les amis
de la propagation de la foi, sachant que la volont6
divine est que tous les hommes soient sauv6s, n'oublient pas que les miseres qui se sont produites chez
nous n'ont diminu6 en rien les mistres des paiens et les
besoins des ap6tres envoyds pour les Avangeliser ,.
Comme toujours, c'est le diocese de Lyon qui a
fourni, de tous les dioceses du monde, la plus grosse
participation k l'CEuvre : 44o ooo francs. New-York le
suit avec 388 ooo francs, puis viennent Nantes, Metz,
Cambrai, Strasbourg, Paris, Saint-Brieuc, Boston,
Quimper, Cologne, etc., parmi les dioceses ayant souscrit au moins IO0 ooo francs.
II
Voici maintenant, d'aprk le a Planisphtre des croyances religieuses a, publi6 par les Missions Catholiques (edition de 1890),
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le tableau rdsume des fiddles de chacun des cultes principaux (population de la terre : xmilliard 445 millions d'habitants) :

Catholiques....... : : 212 millions o1ooo
Protestants ......
: : : : 1
So ooo
8
Schismatiques.....
...... ::
83
ooo
Isra6lites . . . . . . . . . . .
6
89o0oo
Musulmans . . . . ...:
: 200
Brahmanistes .......
: 163
Boudhistes... . . . . : : :
7
Boudhistes et Confucianistes....... .....
380
Boudhistes et Shintoites.

Paiens et inconnus. .....

35

-

228

-
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SYRIE
VISITE DES ECOLES DU LIBAN
Lettreed M. OUANets, pritre de la Mission,
t M. FIAT, Suptrieur ginral.
Beyrouth, le 14 novembre

9gog.

Je revenais ces jours derniers d'une inspection
d'6coles au Liban, lorsque M. le Sup6rieur m'a remis
le relev6 de comptes. J'y ai vu figurer 2 ooo francs pour
1'impression des cat6chismes. Vous devinez ma joie
Pour le Liban, le catichisme est I'ceuvre la plus
importante. C'est aI que nous tournons tous nos efforts.
Et, en inspectant nos &coles, je ne manque jamais d'expliquer le catechisme aux 6elves, pendant une heure au
moins. De cette faqon, le cur6 lui-m6me apprend comment il doit expliquer aux enfants les principales v&rit6s de la religion.
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Permettez-moi maintenant de vous donner quelques
details sur la derniee inspection que j'ai faite
Parti de Beyrouth le 18 octobre de bon matin, j'arrive, apris neuf heures de voiture, a un village nomm6
Lebha. I1 est situ6 sur un mamelon, a 500 metres au-

BEYROUTH. MAISON DES MISSIONNAIRES LAZARISTES (1908)

dessus de la mer et a trois heures de Sidon. Nous y
avons une cole 6tablie depuis plus de vingt ans. Le
professeur, moine maronite, venait de congedier les
enfants. Mais, en quelques minutes, il les r6unit. Bient6t, je les vois group6s autour de moi dans un v&ritable taudis. C'est la chambre du professeur, qui est
aussi cur6 de la paroisse. J'interroge mes quarante
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mioches sur les principaux mysteres de la foi Leurs
r6ponses sont tres satisfaisantes. Naturellement, je leur
distribue quelques r6compenses, c'est-a-dire : chapelets,
croix, m6dailles, etc. Leurs parents, qui se groupaient
aussi au fur et A mesure, demandaient A &treinterrogs.
sur le cat6chisme pour avoir des recompenses. Je chdai
A leur d6sir, et, A ma grande surprise, j'ai constat6 que
tout ce monde savait tres bien sa religion. Et comme
j'exprimais mon 6tonnement, ils m'ont dit: <<Ne soyez
pas surpris, nous avions appris tout cela a l'6cole. ) LAdessus, le cure m'invite A assistkr a 1'exercice da
Rosaire. C'est un des rares village,; oui on est fiddle a
cette pratique Vous pensez bien que j'ai accepte l'invitation de bon coeu. Bien plus, voyant I'6glise remplie
d'hommes, je n'ai pu m'emplcher de leur adresser
quelques mots sur l'efficacit6 de la priere du Rosaire et
sur la manikre de le bien r6citer. Ces pauvres paysans
me d6voraient des yeux et des oreilles. Ils jubilaient
d'entendre la pazole de Dieu.
Je passe la nuit dans ce village et, le lendemain,
lev6 a quatre heures, oraison et messe termindes, je continue ma route. Apris quatre heures d'ascension, j'arrive A une localih nommne Roum. C'est un village de
500 ames, dont la plupart sont du rite grec catholique.
II y a sept ans, les protestants &taient maitres absolusde cette population. Priv6s de pr&tres et d'dcole, naturellement les habitants ont accept6 le joug des Am6ricains. I faut dire cependant, a la d6charge de l'6veque,
qu'aucun pretre ne voulait desservir cette paroisse,
parce que les villageois ne donnaient rien au cur& Monseigneur m'en ayant parl, je lui ai indiqu6 un bon
prhtre que je connaissais, et qui, en effet, a acceptd de
se d6vouer dans cette localit6 moyennant 40 francs par
mois pour sa subsistance. Nous lui avons affect6 cette

somme, et, depuis sept ans, il fait la classe a une cin-

-

390 -

quantaine d'eniants a qui il enseigne l'arabe et le franjais.

C'est ainsi que les protestants ont dd capituler et
aller chercher des proselytes ailleurs. N6anmoins, j'ai
trouv6 les enfants tres faibles en instruction religieuse.
Aussi, ai-je di passer plus d'une heure et demie a leur
inculquer les vritks les plus l66mentaires. Je dine
ensuite chez ce brave cur6 et je reprends ma route, toujours superius.

Au bout de trois quarts d'heure, je suis a Homsi6;
c'est un petit village bien pauvre. Le cure est un vieux
moine de soixante-dix ans. Malgr6 son ige, il fait la
classe a une trentaine d'enfants et se contente de ses
trente honoraires d'un franc par mois. Encore, est-il
oblig9 d'en prblever dix francs pour un jeune homme
qui l'aide quelquefois a faire la classe. J'ai t 6 difi6
et confus en voyant ce pr&tre vivre si pauvrement sans
jamais se plaindre.
Le cat6chisme fait et ma visite termin6e, je vais plus
loin encore, a KaitoulM, une localite de 2000
o
mes
maronites et grecques catholiques.
Depuis longtemps, nous y avions une &cole, mais on
n'y enseignait que l'arabe. On nous demande un professeur d'anglais, et comme nous refusions, faute de ressources, on a eu recours aux protestants, qui se sont
empress6s de satisfaire la population et, pendant trois
ans, ils y ont fait un mal presque irr6parable. Cependant, quelques jeunes gens maronites du village s'tant
concert6s, ont form6 une association catholique qui, en
peu de temps, a recueilli assez de ressources pour soutenir une 6cole ou on paie trois professeurs. II y a
quelque temps, ces messieurs sont venus placer. leur
cole sous notre direction en nous priant de fournir
seulement les honoraires de messes a deux pr&tres qui
font la classe dans cette &cole; nous avons souscrit
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:volontiers a leur desir, et ainsi les protestants ont dfi se

retirer du village. Restaient les flles, qui itaient tout
a fait abandonnees; je me suis entendu avec les Filles
de la Charit6, qui ont bien voulu donner dix francs par
mois a une maitresse qui se d6voue r l'instruction de
soixante enfants.. Comme vous voyez, souvent il faut
tres peu pour d6truire le mal et faire le bien; mais, malheureusement, ce peu, plusieurs fois rip6t6, fait une
somme. Enfin, j'ai visit6 les coles de ce village et,
.apres y avoir fait le catchisme, je suis allk a G6sine.
G6sine est une sous-pr6fecture qui est tout pris de
Xaitoulk, oi nous 6tions tout a l'heure. La nature y est
superbe. Entour6 de tous c6tes par des for&ts touffues
,de pins, ce village est arros6 par une source d'eau consid6rable qui forme une riviere. Apres avoir fait une
chute d'eau de quatre-vingts metres, cette riviere va
arroser toute la vall6e et en fait une oasis superbe. A
G6sine, les Pares J6suites ont une 6cole tres florissante,
mais pour ceux qui peuvent payer. Quant aux pauyres,
nous en avons fait notre lot, et nous leur avons donn6
un professeur; c'est un laique estropi6, mais il fait la
classe A merveille. Ses Alves 1'adorent Aussi ai-je 6t6
ravi d'entendre lire ces enfants, et surtout de constater
qu'ils savent parfaitement le cat&chisme. Un pr&tre
v6n6rable, neveu de notre confrere M. CUsar Coury,
m'offre l'hospitalit6 pour cette nuit. Je 1'accepte de bon
cceur.
Le lendemain, je fais route pour Bteddins. C'est la
r6sidence d'6t6 pour le gouverneur du Liban. C'est aussi
le siege archibpiscopal du diocese de Sidon pour les
Maronites. Nous y avons une &cole pour les garcons et
une autre pour les illes. La premiere est subventionn6e
partie par nous, partie par les pretres de la localitC, qui
disent la messe A notre intention. Elle est tres florissante, et le cat6chisme est en honneur, car le grand
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vicaire qui nous est tres d6vou6 la surveille activement
Apres avoir examin6 les 6leves et distribu6 des r&compenses aux deux &coles, je fais ue visite a Mgr I'archeveque que vous connaissez tres bien, parce qu'il a
habit6 Paris longtemps. C'est Mgr Basbous, qui m'a
beaucoup parl de vous. 11 conserve .de notre maisonm6re un tres bon souvenir. Sa Grandeur s'est int&resse
aussi vivement A tous les d6tails que je lui ai donn6s
des 6coles que nous avons dans son diocese, et elle m'a
pri6 d'en 6tablir dans d'autres localit&s tout a fait
delaissees. Je n'ai pas eu le coeur de lui refuser, voila
pourquoi j'ai demand6 a l'ceuvre de la Sainte-Trinitk
quelques intentions de messes de plus pour ces deux
derniers mois de l'ann6e. Mgr Basbous me retient chez.
lui pour la nuit Du reste, je devais voir, a Bteddin,.
quelques fonctionnaires du gouvernement et r6gler
quelques affaires pour les maisons des Filles de la Charit6 &tablies au Liban.
Le lendemain, je visite Ain Maasser, puis Barouk,
Fraydis et Ain Zaalta. Ces trois derniers villages sont
travaill&s par les protestants d'une maniire considerable, et nous avons beaucoup de peine A soutenir la

concurrence. A Ain Zaalta, nous avons Wte oblig6s de
placer comme professeur un protestant converti qui,
avec l'arabe, enseigne 1'anglais, et ainsi nous empichons
les enfants de fr6quenter 1'6cole ambricaine. C'est qu'A
notre 6poque I'anglais est tres recherch6 au Liban, a
cause de l'm&igration en Amrique.
De Ain Zaalta, je me rends a Majdelmbouche. A la
thte de cette 6cole, nous avons un jeune pr&tre tres 6difant qui, du matin au soir, fait la classe A une centaine
d'6~1ves. Parfois, il se prive de diner pour ne pas abandonner ses enfants et pour pouvoir s'occuper de tous.
Et pour sa tAche, il se contente de 40 francs par mois,
y compris ses honoraires de messes. Dans ce village, il y
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a aussi une &cole pour les filles. La maitresse est une
ancienne 616ve de notre Ecole normale. Elle est paralyse de ses jambes et fait la classe dans son lit C'est
vraiment touchant de voir une cinquantaine de filles
devant elle, qui sont heureuses de la servir, tout en profitant de ses legons.
Dans les environs de Majdelmbouche, nous avons des
ecoles a Bir6, Rachemaya, Kafaromay et Ain-Traz
C'est dans ce dernier village que s'est r6uni le synode
grec catholique au mois de juin de cette ann&e. On
attend de ce synode des r6formes tres importantes qui
y ont 6t6 l6abor6es, et qu'on etudie en ce moment &
Rome.
De Ain-Traz, je vais & Choya, en passant & Hammana oi la pluie m'arrte. Les Sceurs du Bon-Pasteur
qui y sont 6tablies depuis quinze ans out bien voulu
m'hospitaliser en m'offrant la chambre de leur aum6nier. Pour m&riter mon pain, j'ai fait une instruction
aux pensionnaires et, le lendemain & midi, j'6tais &
Choya. C'est la residence d'un cur6 mari6, tres riche.
Tous les'habitants de ce village sont ses fermiers.
L'6cole que nous y avons est tres bien tenue. Aux environs de ce village, nous avons cinq ou six &coles, que
je n'ai pu visiter parce que j'avais hate d'arriver &
Beskinta.
Le village de Beskinta compte de sept a huit mille
ames, dont le tiers est grec schismatique. L'&cole que
nous y avons compte 18oolves divises entre quatre professeurs, deux pr&tres et deux laiques. La division qui
r6gnait entre les habitants, et plus encore entre les professeurs 6tait un grand obstacle au progres des 6elves.
D'un autre c6t6, oe village 6tant tres l6oign6 de Beyrouth, je ne puis pas le iisiter souvent De sorte que
]'6cole v6g6tait, et le cat&chisme 6tait malheureusement
bien n6glig& J'ai dfi passer toute une journ6e pour
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r6tablir la paix. Et, pour emp&cher autant que possible
de nouvelles discordes, j'ai dress6 un reglement pour
les professeurs et pour les bleves et ainsi tout le monde

a 6t6 satisfait Apris toutes ces visites, je suis rentr6 k
Beyrouth.
Je n'ajouterai a ces details aucune r6flexion. Vous

voyez vous-meme quel bien immense font nos 6coles
dans le Liban. Outre 1'instruction de la jeunesse, elles
sont tres souvent la raison d'tre des paroisses regulires. Aussi, avant qu'un prtre accepte le service d'une
paroisse, a-t-il soin de s'informer d'abord s'il y a une
6cole. S'il n'y en a pas, g6nralement il refuse de s'y
rendre, d'abord paroe qu'il est sfir de ne pas y trouver
des ressources a sa subsistance, et puis son action s'y
trouve paralysee
J'aime I croire que mon petit journal, quelque d6cousu
qu'il soit, vous consolera et vous montrera que les fils
de saint Vincent de Paul a Beyrouth ne perdent pas
leur temps.
J'ai confiance aussi que ces d6tails int6resseront tous
les associes de I'oeuvre admirable de la Sainte-Trinit&
qui, tout en b6nfficiant des messes qui sont c6l1br&es k
leurs intentions, contribuent & un bien tres considerable
pour les ames et pour la religion.
Joseph OUANNES.

DAMAS-MIDAN

Nous avons d6ji donn6 dans les Annales quelques
renseignements sur les 6coles du Midan a Damas.

Le mot Midan signifie plaine ou vaste espace, oh les
Arabes et les Orientaux font leurs courses de chevaux.

Le Midan dont il s'agit ici est un des grands faubourgs de Damas. Le quartier du Midan est traverse

- 395 par un tramway electrique et par une ligne de chemin
de fer avec deux gares, 1'une pour la Compagnie francaise et l'autre pour celle du Iledjaze. Nous avons mentionni l'installation des classes pour les chritiens, en
1907. Voici quelques autres d6tails : ils sont tires du
Bulletin de I(Euvre des Ecoles d'Orient, num6ro
d'avril 191o :
Rapport de la Scur HARDY, Fille de la Charite, &
Mgr CHARMETANT, directeur gineral des (Eures
d'Orient, sur la nouvelle dcole du Midan, a Damas.
MONSEIGNEUR,

Permettez-moi d'appeler votre attention sur notre
nouvelle &cole du Midan, a Damas, qui a 6tk ouverte
le 29 novembre 1907. Ce quartier du Midan compte
environ 50oo Grecs catholiques, diss6min6s au milieu

de 8o ooo musulmans. Depuis plus de cinq ans, les autorits civiles midanaises et le peuple insistaient pros de
nos Superieurs afn d'obtenir des Lazaristes et des

Filles de la Charite pour diriger leurs &coles de garqons
et de filles.
A ces instances pressantes, que n'appuyaient pas
alors les autorites religieuses grecques catholiques, nos
Sup6rieurs repondaient par des refus multiplies, bas6s
sur l'insuffisance du personnel et le manque de ressources. Les Midanais ne se decouragerent pas. Ils
finirent par gagner ; leur cause S. B. Monseigneur le
Patriarche grec catholique, 1'6v&que de Damas, Monseigneur Cadi, 6v&que de Hauran, qui les avaient toujours soutenus, Mgr le dilgu6 apostolique et MM. les
consuls de Beyrouth et de Damas, si bien que, pour iviter des conflits qui auraient pu amener des difficult6s
entre le clerg6 grec et la population midanaise, nos
Sup6rieurs deciderent de r6pondre favorablement et
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signerent, en octobre 1907, un contrat accordant des
Lazaristes et des Filles de la Charitk.
Le Patriarchat mettait a la disposition de la communaut6 un local destin6e
servir d'&cole pour les petits
garcons au-dessous de huit ans. Il s'engageait aussi &
donner aux Sceurs un traitement annuel de I 375 francs.
Sur cette somme, 500 francs sont pr6lev&s sur les
Midanais.
D'apres la statistique des dix-huit mois 6coules
depuis la fondation, nous constatons que 750 enfants,
depuis le d6but, ont frequent6 1'6cole, qui compte presentement 220 filles et 130 petits garcons a l'asile.
(Euvres annexes. - I° Un patronage de jeunes filles
qui viennent chaque dimanche, matin et soir. 2° Un dispensaire ouvert tous les jours, sauf le dimanche. La
Sceur qui en est charg6e donne de petites consultations,
fait des pansements, des massages, applique des
remedes de sa pharmacie et reserve les cas plus s&rieux
pour le m6decin qui vient deux fois par semaine. Chr6tiens et Turcs viennent chaque jour en grand nombre;
tous sont tres pauvres, et nous les soignons gratuitement
Autant que nous le permettent ces occupations, d6ja
surabondantes pour quatre Saeurs, nous allons visiter et
soigner a domicile les malades qui ne peuvent venir au
dispensaire.
Budget. - Les recettes s'616vent a 1 375 francs qui
nous sont pay6s par le Patriarchat grec et un Comit6
paroissial.
Nous donnons 650 francs pour les loyers et nous
avons a notre charge la retribution et I'entretien de cinq
sous-maitresses.
Jusqu'd present, nous ne touchon% aucune allocation
des diff6rentes oeuvres.
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Dans l'int6rht de ces pauvres enfants, d'autant plus
malheureuses plus tard dans leur int6rieur qu'elles n'ont
aucune notion des travaux manuels et domestiques, nous
voudrions organiser une sorte d'6cole m6nagere, non,
certes, selon les programmes des pays civilis6s, mais
appropri6e aux mceurs et coutumes du Midan, que nous
etudions dans ce but.
Mais, pour cela, il faut absolument de la place : or,
tout pros de nous s'6tend un vaste terrain vacant oi
nous ferions des merveilles. Je sais que nous pourrions
1'avoir pour 15 000 francs. Ce serait relativement peu
pour les services qu'il nous rendrait, mais, hilas ! c'est
beaucoup trop pour notre pauvreti !
Puissent les bons anges de nos jeunes Midanaises
parler au cceur de quelques Ames charitables, parmi vos
associ 6 s, et leur inspirer de nous aider a faire cette fondation, dont les fruits se perp6tuent a l'infini en portant dans chaque nouveau foyer les 616ments de religion
et de morale chritienne.
Veuillez agreer, etc.
Saeur HARDY,
Fille de la Chariti.
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PERSE
Mgr Lesni, qui, depuis de longues annies, etait I la tete
de notre Mission de Perse, s'est eteint pieusement, us€ par les
travaux et la maladie. On lit, dans les Missions catholiqes
(A8 mars 1910), la notice necrologique suivante :

MGR FRANmOIS LESNE,
Lazariste, archev&que titulaire de Philippopolh, dilggut
apostolique pour la Perse et administrateur
du diockse latin d'Ispakan.
Le Ii fevrier 19Io, Mgr Franaois Lesn6 est d&6cd
a Ourmiah, principal centre catholiqae de la Perse
Mgr Lesn6 etait n6 en 1846, a Marou6 (diocese de
Saint-Brieuc). I1 6tait entr6 dans la Congregation des
Lazaristes en 1868 et avait 6t6 envoy&, en 1874, A la
mission de Perse, oit il n'avait cess6 de sejourner, sauf
quelques passagers retours en France.
En 1896, le Souverain Pontife le nomma archevfque
titulaire de Philippopoli et lui confia la d616gation apostolique de la Perse. Ses relations avec le pouvoir civil
furent toujours parfaites, et le shah Nassr-ed-din
notamment lui temoigna toujours d'une facon particulibre sa haute bienveillance. Au moment oi le regrett6
defunt fut plac6 a la t&te de la Mission, les seules
grandes residences etaient Ourmiah, Kosrowa (1841) et
T&heran (1862). Par son initiative prudente et soutenue,
les missionnaires s'etablirent A Tauris en 19oo; ils y
ont ouvert une 6cole et fait venir, en 90o4, les Filles de
la Charit6, qui y dirigent un orphelinat et une ecole, et
preparent un dispensaire et un h6pital. En 1904, la
Mission reprenait possession d'Ispahan, oi un groupe
important de catholiques reside au faubourg de Djoulfa
et oiu, grice au zele apostolique des Missionnaires,
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second6s par les Sceurs de la Chariti, se dessine un
mouvement de conversions tres consolant.
Mgr Lesn6 est mort 6puis6 par les fatigues et les
soucis de sa longue carriere apostolique, au cours de

MG R

FRANCOIS LESNt

LAZARISTE
ARCHREVQUB DE PHILIPPOPOLI, D9L9GU" APOSTOLIQUE DE PERSE

laquelle il eut la douleur de voir ses chretiens souvent
ruin6s par les brigands et dcimbs par la guerre ou la
famine. II s'est iteint pieusement, apres avoir r6clam6
les sacrements et pr6vu, avec un calme et un soin remarquables, ce qui importait a la direction de la Mission
apres sa mort.
r *r

C'est en particulier au vener6 M. Salomon, Mission-
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naire Lazariste a Ourmiah, originaire lui-m&me de la
Perse, que nous devons les d&tails que l'on vient de lire
sur le regrett6 Mgr Lesn&
Par lui aussi, nous avons un resume de la situaticn
de la Mission dirig6e par les Lazaristes en Perse.

Letire de M. Disird SALOMON, pritrede la Mission,
i M. FIAT, Supdrieur gineral.
Ourmiah, le 15 mars

gieo.

11 m'a sembl bon de vous donner un apercu de nos
maisons en Perse. Je ne toucherai que le dehhors c'est-adire les ceuvres dont chaque maison a a s'occuper.
Ourmiak est une belle Mission; l'oeuvre principale est
le travail imm6diat de l'apostolat, c'est-.-dire de procurer des conversions. Depuis 1'installation d'une Mission russe, les conversions ont diminum; peut-Itre avonsnous nous-memes 6t6 un peu trop saisis d'apprehensions a la premi&re apparition des moines russes. II est
vrai qu'alors l'enthousiasme pour eux fut grand dans la
population; mais cette population n'a rien vu arriver
en fait d'avantages materiels de ce qu'elle attendait
d'eux; et, pour le spirituel, elle est plus abandonn6e
qu'avant Elle est oens6e c orthodoxe ,, parce que son
clerg6 et ses 6glises sont pass6s a l'orthodoxie. Mais
les Nestoriens inscrits orthodoxes gardent leurs pratiques nestoriennes; or, ils les trouvent presque toutes
dans le catholicisme; il est done tres facile de les y
atti rer.
La maison d'Ourmiah donne des missions et des
retraites de quelques jours dans les villages catholiques. Elle a deux &coles en ville, lesquelles prennent
presque tout le temps des Missionnaires; je ne parle pas
des 6coles des villages, qui ne demandent des Mission-
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naires que des visites. Les charges de la Mission catholiques sont lourdes; si elle les a port6es et si elle a lutt6
sans d6faillance contre les Missions rivales, c'est grace
au de16gu&
A Khosrova, la Mission a une population catholique
indigene comme i Ourmiah. Elle a ses coles, et elle
exerce le ministere. Elle tient aussi le S6minaire; mais.
depuis plusieurs ann6es, ce Seminaire n'a present6
aucun sujet aux ordres. Ii n'y a pas de Nestoriens a
convertir, et la conversion des Arm6niens parait bien
difficile pour le moment II serait d'une grande importance de pouvoir exercer une influence salutaire sur la
jeunesse.
A la maison de Tamuis, on travaille principalement &
l'enseignement du'franjais. La Mission travaille ainsi
indirectement & la religon; il semble, en effet, qu'il
faille garder une grande reserve sur le terrain religieux
aupres des 61lves pour ne pas les 6loigner. En fait de
fidles, il y a quelques Europeens et quelques servantes
venues de Salmas.
A Tihiran, le ministere religieux est important : Ia
Mission a surtout a assurer la conservation de nombreux
catholiques de tous les pays. Elle vient aussi d'entreprendre avec activiti 1'oeuvre de 1'enseignement
La Mission d'Isfahan a une population catholique
indigene du rite arm6nien; elle n'est pas nombreuse;
mais elle peut s'agrandir par des conversions.
D. SALOMON.
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CHINE
NOUVELLES GENERALES
LE REGIME CONSTITUTIONNEL EN CHINE. - Au mois
de mai 191o, les journaux ont publii ce renseignement:
a L'inauguration de l'Assembl6e impriale aura lieu le
3 octobre Le tr6ne nommera 94 membres, qui reprisenteront entre autres les princes mongols, les nobles et les
lettrs
c L'6dit annongant la date de l'inauguration dit que
cette Assembl6e sera pr6paratoire & la r6union d'un Parlement qui conduira graduellement a l'octroi d'une
Constitution. ,,
(Reuter).
L'INSTRUCTION EN CHINE; VUE GENRALE. --

Les

Missionnaires se trouvent peu 5 peu, en Chine, en face
d'une situation qui setransforme. Les Missionscatkoliques
ont publiC, il y a.quelque temps d6jk (8 novembre 1907)
une vue gn&rale qui marque une 6tape parcourue; nous
transcrivons ce r6sum& Avant quelques ann6es, peut6tre, une nouvelle 6tape sera franchie, vu surtout la diffusion du journalisme en Chine ou des feuilles en
langue parlde, pour le peuple, viennent d'etre cre&es
c6t6 des feuilles en (c style a littbraire qui ne sont comprises que des lettr6s (Voy. la revue Le Correspondant,
nuomro du Io mai Igro).
Voici le resum6 publii par les Missions catkoliques :
c( Les Missions catholiques h&itaient, au dix-neuvi&me siecle, d'une situation bien diminu6e depuis une
cinquantaine d'ann6es. Elles 6taient repr6sentees par la
Soci6t6 des Missions 6trangires de Paris, par la CongrC-
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gation de la Mission, dite des Lazaristes, l'une et
1'autre franqaises, par les Franciscains et les Dominicains, les premiers plut6t Italiens, les seconds Espagnols. Les survivants de la Mission des J6suites mouraient a Pkin; le <(tribunal des math6matiques ),longtemps confie aux prttres 6trangers, n'employait plus que
des pretres chinois ou meme de simples laiques; les
chretiens 6taient bannis ou mis a mort; les Missionnaires etaient emprisonn6s, tortures; quelques-uns r6ussissaient ; se dissimuler dans l'interieur, administraient
les sacrements, entretenaient, par leur exemple et leur
predication, le zele de leurs ouailles, de classe humble
en majorit. La Chine 6tait d&s lors divisee en vicariats
apostoliques; chaque vicariat est confi6 par le pape B
une Mission, dirigee par un 6veque et form6e des
membres d'une seule socit6 religieuse. Cette division
r6partit l'effort apostolique et met un obstacle aux rivalites qui ont marque le dix-huitieme si&cle. D'autre part,
1'Association de la Propagation de la foi, fondee &
Lyon, rassemblait dans les pays catholiques, en France
surtout, d'abondantes aum6nes et concentrait les ressources pour les Missionnaires.
I Aussit6t apres l'edit de tol&ance obtenu par M. de
Lagrend, les Jesuites rentrrent en Chine (1844);
d'autres soci6t6s furent successivement fondees : Missions rtrangres de Milan (1850), un peu plus tard Con-

gr6gation du Cceur de Marie-Immaculee (Missions
belges de Scheut), puis Missions 6trangeres de Steyl,
en Hollande (1865), S6minaire de Saint-Pierre et SaintPaul de Rome (1874).
c Les vicariats, au nombre de quarante et un, r6partis en cinq regions comptaient dkji neuf cent deux Missionnaires pour plus de sept cent mille chr6tiens (Macao
non compris).
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( Le grand diveloppement pris en un demi-sicle par
1'ceuvre purement religieuse, n'a fait oublier aux Missionnaires catholiques ni le soin des malades ni les
orphelins, ni 1'education.
( Les h6pitaux, hospioes, dispensaires, ont &t6 con-

fids aux religieuses europ6ennes, appel6es dans chaque
Mission et & des Sceurs appartenant a des ordres indigenes, qui ont &t fond6s peu a pen; ils admettent chrdtiens et non chritiens.
( L'tducation a toujours &et, aux yeux des vicaires

apostoliques, un de leurs premiers devoirs; dbs qu'ils
l'ont pu, ils ont toujours fonde un petit et un grand
S6minaire, pour recruter des pretres indignes.
c L'enseignement des Seminaires est mi-partie chinois, mi-partie europen; limite comme nombre d'616ves
et dirig6 en vue d'un but sp&cial, il a formC cependant
quelques-uns des Chinois qui ont le mieux connu I'Europe.
SDes i860, les Lazaristes de Pdkin, remis en possession des anciens itablissements des Jesuites, penserent
A reprendre I'euvre d'6ducation interrompue depuis le

dix-huitieme sicle. Leur dessein patriotique ne rencontra longtemps que de 1'indiffrence en France et prbs
des Francais de Chine. La persistance de Mgr Taglia-

bue parvint &fonder an Nantang un 6tablissement non
confessionnel, un college franco-chinois, qui, en
juin 1890, un an et demi apres 1'ouverture, Rvait trois
cours et une centaine d'61ves. Le franqais, 6tudi6 comme
langue, servait aussi & P'enseignement de l'arithm6tique,
de la geographie, des notions primaires; il p6netrait
pratiquement 1'esprit des l66ves, les initiait au raisonnement occidental, les d6livrait de 1'inertie produite par
les m6thodes chinoises. Le jeune 6leve chinois est, en
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effet, condamn6 a apprendre par cceur des textes qu'il
ne comprend pas, a tracer des signes qu'on ne luf
explique pas; il n'y a pas d'autres exercices de debut,
et ce d6but dure plusieurs annes. Au college francochinois, des exercices d'application

6taient toujours

ajouths aux etudes chinoises habituelles, conserv6es en
partie pour ne pas rendre les eleves 6trangers a leur

pays, pour leur permettre de concourir aux examens
officiels. Dernier trait a noter, les l66ves 6taient admis
sans distinction de culte. Le succes du college s'aifirmant, les Missionnaires, peu nombreux, ne pouvaient
suffire a la direction et au professorat; ils confi&rent
(mai 1901) I',tablissement aux Petits Freres de Marie,
en continuant de l'entretenir de leurs fonds; ils y consacraient la moiti6 des sommes disponibles pour toutes
les 6coles du vicariat
< L'6tablissement a prosp&6r; il a place dans les consulats, dans les maisons de commerce, dans les entreprises du nord de la Chine un grand nombre de jeunes
gens parlant francais, instruits a l'europ6enne. En 19oo,
il a &t6 ruin6, a eu quatre profesieurs tues par les
Boxers; il est sorti de ses ruines, et il comptait, en 1904,
deux cent dix 61eves.
(( Depuis x89I, dix autres etablissements ont &6,soit
transformes, soit fondus, et ont 6t~ confies aux Petits
Freres de Marie Ils comptent plus de quatorze cents
6l•ves pour cinquante-cinq professeurs francais. La
m6thode est partout la meme : l'enseignement primaire
europ6en est donn6 en frangais, Ac6t6 de l'enseignement
chinois; dans deux etablissements seulement, college de
Changhai et &cole de Ou-tchang, la predominance marquee de l'el6ment anglais a reduit la part de la langue
frangaise. Le frangais est encore enseign6 avec les
sciences a soixante jeunes Chinois de families ais&es,
au college de Zi-ka-wei. La Mission des J6suites du
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Kiang-nan, qui, hors de Changhai, a deux cent quatorze 6coles, donne 1'enseignement europeen primaire
dans toutes ses 6coles primaires supkrieures; elle vient
d'ouvrir des 6coles de francais a Nankin et a Soutcheou
et projette de crer une universite
(C Les J6suites du Tch6ly sud-est, dans une region
moins vaste et pauvre, ont fondi une ecole primaire
francaise a Tai-ning. D'autres 6coles franco-chinoises,
dans les vicariats soit des Lazaristes, soit des pr&tres
des Missions 6trangeres, sont dirig6es par les Missionnaires eux-m&nes.
( A Changhai, des commercants musulmans du Tchekiang ont voulu avoir une 6cole sp6ciale pour leurs
jeunes coreligionnaires; ils 1'ont coni6e a un ancien
6ikve de l'&cole municipale frangaise et y font enseigner
le francais et le chinois; les Missionnaires francais la
4outiennent par des dons de livres. Beaucoup d'coles
franco-chinoises ont et6 d'abord install6es par les Missions; un 6tablissement 6tant en bonne voie, on y
appelle les Petits Frdres de Marie, dont l'institut est
vou6 & l'6ducation; dans 'un et 1'autre stade de leur
existence, les 6coles chargent trop lourdement le budget
restreint des Missions.

" Les Missions catholiques proteg6es par la France
et les missions de langue anglaise sont r6pandues dans
tout 1'empire. Depuis quelques anndes, les Missions
catholiques et protestantes allemandes travaillent activement le terrain sp&cial du Chantong. En octobre 1901,
elles avaient des 6coles primaires germano-chinoises a
Kiaotcheou, Tsimo, Kaomi; un an plus tard, elles enseignaient & une centaine d'l61ves, dans sept dcoles, les
classiques chinois, les 6lements de la langue allemande.
Jusqu'a cette date plus de 500 jeunes gens avaient appris

-

407 -

un peu d'allemand et 6taient employes comme interpretes. La population locale s'intbresse vivement a l'education 6trangre. Pour 1'instruction primaire a l'occidentale, la concurrence est de plus en plus apre; ce n'est
pas trop de toutes les forces frangaises pour nous conserver notre rang
( A c6t6 des 6coles tenues par les Missions, il y en
.a quelques-unes tenues par des laiques francais, comme
celles de Pakhoi, de Yunnanfou.
(c Les Occidentaux ne sont pas les seuls, aujourd'hui,

a diriger la Chine dans des voies nouvelles; le Japon
s'est mis a la m&me oeuvre, avec de grandes chances de
succes. La langue chinoise, bien que diff6rente du japonais, s'6crit en partie avec les m6mes caractres; la civilisation chinoise a longtemps domin6 le Japon, si bien
que tout homme instruit lit le chinois, est familier aux
iddes chinoises. Rompu aux mithodes europ6ennes par
un systeme d'instruction qui est calqu6 sur les programmes occidentaux, le Japonais d'aujourd'hui r6unit
en lui deux civilisations et sert d'interm6diaire entre la
*Chine et I'Occident. Une association existe depuis
quelques ann6es au Japon, pour faire fructifier ces avantages naturels, laquelle s'est donn6 pour but de rassembler et de publier toutes les informations srieuses, relatives i la Chine et

a la Coree, afm d'amener un rap-

prochement avec ces deux pays. Cette association a.
fond6 un grand nombre d'6coles oiL tout est enseign6
selon les methodes reques.
ac Le gouvernement chinois meme est gagni par cette
fibvre d'instruction. L'on connait les r6formes tent&es
en 1898 par l'empereur, au sujet des examens.
CUn plan g6n&al d'instruction publique prescrivait
en outre (d6cret de 1goI) d'ouvrir une universit6 par
province, un college par prefecture; dans ces 6tablisse-

-- 408 ments, les sciences occidentales devaient &re enseignees.
Ces r6formes commencent d'tre appliquees.
, Une difficult6 a surgi a propos de la question religieuse. Dans certains colleges du gouvernement, qu'on
avait confi6s a des Missionnaires, on a voulu imposer
aux 616ves le culte pratique de Confucius; les eleves
chr6tiens, refusant d'y prendre part, ont 6t6 exclus. Ce
qui est un manque de lib6ralisme de la part de certains.
vice-rois.
( Tel est, indiqu6 a grands traits, et sans doute avec
bien des lacunes, le travail consid&rable fait en Chine,
pour introduire des id6es nouvelles dans le pays. C'est
une face spciale de la question de Chine, on ne la saurait n6gliger; pareille elaboration d'idees oppos6es
r6serve peut-&tre des surprises a nos successeurs.
( Maurice COURANT. i

PEKIN ET TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Sous ce titre, Dams les Missions catholiques, a paru dans le journar
r'Uaiers (is janvier g9xo) le compte rendu suivant. II n'est que la
mise en ceuvre des statistiques que nous avons placies sous les yeux de
nos lecteurs. Nous sommes heureux de le reproduire ici, comme
un ensemble plus facile & saisir.

Les piogres de la foi i Pikin.
Partout, en Afrique comme en Asie, se r6alise toujours le mot de Tertullien : le sang des martyrs est une
semence de chr6tiens.
Depuis les massacres des Boxers, il y a dans les provinces qui furent ravag6es par leur cruel fanatisme une
merveilleuse efflorescence de la foi catholique.
D'une notice publi&e par les soins de Mgr Jarlin, le
successeur de Mgr Favier, avec lequel il organisa et soutint I'hroique d6fense du P6-Tang, nous extrayons les
renseignements suivants.

CARTE DU TCHE-LY (g190)
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Le nombre des chr6tiens, dans ce vicariat apostolique
de PMkin et du Tch6-li septentrional, 6tait, a la date du
i" juillet 9gog, de 150 582, .plus 24091 cateChumknes.
Il y eut, dans le courant de cette ann6e, 14 732 baptbmes d'adultes, 3 571 d'enfants et g 866 d'enfants de

paiens exposes et baptis6s in articulo mortis.
Il y a eu pros de 290 000 communions de d6votion,
et 65 349 communions pascales; 711 nfariages.
Les h6pitaux des Filles de la Charit6 recueillent plus.
de i 500 malades; et dans quatre dispensaires, elles ont
donn6 des soins a plus de 91 ooo malheureux. Les orphelinats abritent 40 garcons et 463 petites flles, sans
compter 593 enfants encore a la mamelle.
II y a dans le vicariat 12 pharmacies et une grande
typographic. Cette typographie a 6dit6, au cours de
cette ann6e, io ouvrages nouveaux et imprim6
303 300 volumes. D6dions ces chiffres aux instituteurs
anticl6ricaux qui pr6sentent I'Eglise comme adversaire
de la science et de l'imprimerie !
Les S6minaires renferment 221 6klves dont 39 au
grand S6minaire.

Mgr Jarlin a multipli6 les 6tablissements d'instruction. Citons : i9 &coles normales pour instituteurs et institutrices, 741 61ives; 2 colleges pour enfants europ6ens,
31 61lves; I pensionnat pour jeunes filles europ6ennes,

76 61eves; 5 colleges oh I'on enseigne les langues et les
sciences europ6ennes, 580 el6ves; I colleges pour tudes
chinoises, 214 6~1ves.

Les &coles primaires sont au nombre de 374 pour les
garcons, avec 5 870 61lves, et 240 pour les flles, avec
4428 61eves. I y a en outre I 170 6coles de cat6chumenes, ou l'instruction religieuse est donn6e i
16'227 adultes et a 3 575 enfants des deux sexes.
Les r6sidences de Missionnaires sont au nombre
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de 53; mais ils missionnent dans plus de I 500 localites. II y a 84 grandes 6glises et 563 chapelles.

Mgr Jarlin a pour collaberateurs Iog pretres, dont
41 Lazaristes europeens et 12 Lazaristes chinois,
6 pr&tres s&culiers europ6ens et 5o pr&tres chinois. II y
a en outre six Freres coadjuteurs.
Le vicariat renferme un couvent de Trappistes avec
12 pretres et 19 autres religieux de chceur, et 44 Freres
convers.
Les colleges sont desservis par les excellents Frres
Maristes, qui sont au nombre de 45 dont 7 Chinois.
Les Filles de la Charit6 sont une cinquantaine, r6parties dans cinq maisons.
II y a en outre une Congregation de religieuses chinoises; elles sont 115 dans 26 maisons.
Les &oles primaires et cat6chuminales sont desservies
par I 667 maitres et maitresses.
II faut enfin compter 370 vierges chinoises vivant
dans leurs families.
Ce tableau n'est-il pas eloquent comme une des plus
belles pages de 'histoire de I'Eglise, dont il montre
l'in6puisable et vigoureuse fcondit6 ?
Lettre du Frkre MAES, Lazariste, directeur de 'imprimerie de la Mission catholique, a Pikin, a M. MILoN,
secrtaire ginbral, & Paris.
kin, 27 mass 1910.

C'est por
•~complir la promesse que je vous ai faite,
dans une de mes lettres pr&cAdentes, que je vous adresse
ci-jointe la nomenclature des pincipaux ouvrages nouveaux edites par notre modeste imprimerie dans la dernitre decade Igoo-Igto. (On trouvera cette nomenclature t la fan du prdsent numdro des Annales, parmi les
notes bibliographiques.)
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Dans cette liste, il n'est pas fait mention des ouvrages
r6Tdites, lesquels sont, cependant, r6imprimes en un
assez grand nombre d'exempiaires. Comme, par
exemple, le Catichisme, qui se tire, bon an, mal an, a
plus de soixante mille exemplaires; les Paroissiens, les
livres de pi6t6 et d'6tude dont on fait, chaque annee,
de nouveaux tirages assez 6leves.
Afin de vous donner une id6e exacte des nombreux
ouvrages qui s'impriment A l'imprimerie de Pei-t'ang,
je vous transcris ici un rbsume du Rapport adress6 a
Mgr Jarlin, vicaire apostolique de P6kin, A la fin de
1'exercice Igog (i).
{x)

Voici cette liste :
I* OUVRAGES IMPRIMtS POUR MM. LES EUROPIENS.

Nombre
d'exemplaires.
Chinese Braille. .
.........
. ..
Chinese Merry Tales . . . . . ......
...
.
Memorandum on the K'ai p'ing Mining case.
Legations 6trang&re et Wai-Wu-Pu : liste du
personnel. ....

..........

:.

. . . . . .....

Hukuang Railways Loan of 1g9g .........
Almanach. . ..................
Ephfmirides en blocs . . . . . . . . .
.
Calendriers frangais-chinois cartonnMs. . ...

xo

150

Notes on the Chinese Government Bank. .
Reglements de la Compagnie du Chemin de
fer Kin-ban Railway (cartonnis) . ...
..
Einige Hsieh Hou Yi . . . . . . . . . .. .
Aus den Gedichten Po-chfi i's . . . . . . ....
Zum Pekinger Su hua. .

zoo
300

.

510
550
2oo
2oo
zoo
2zoo
300
450
700

Dans cette premiere liste ne sont pas mentionn6s les travaux ae
wille.
1' OUVRAGES EN LATlN ST EN FR•WAIS POUR LE VICARAT.

Notiones scriptura sacr. . . . . . . . ....
.
Status Missionis ...............

ooo
16o

Liber Baptizatorum (registre). . . . . . . . ... .

2oo

Liber Matrimoniorum (registre) . . . . . ....
.
Decreta quarta synodi regionalis .......
.
Pie Prect. ...................
.
.
. ...
Preces latina. . . . . . . .

200
i ooo
z ooo
I ooo
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A notre Imprimerie sont attaches des ateliers de
reliure, de pliage, de brochage, de galvanoplastie, de
steriotypie et une fonderie pour la fonte des caracteres
europ6ens et chinois. Les matrices que nous confectionnons nous-memes et que nous obtenons au moyen de la
(Suite a la note de la page prcidente.)

Nombre
d'exemplaires.

Les prikes du matin et du soir. - Le Chemin
de la Croix. Traduction frangaise (a' ed.).
Noces d'Or du Vicariat dn Tche-ly Occidental.

x ooo
o8

3' LIVRES CHINOIS.
(Publications nouvelles.)
Catichisme des fetes . . . . . . . . . . . .
Les c6r6monies de la Semaine sainte .....
Prieres & r6citer pendant les mois privil6gies
et apres l'exercice du Chemin de la Croix.
Explication des ceremonies de la Grand'Messe, etc ..................
Explication des caracteres du Rosaire et du
Chemin de la Croix . . . . . . . . . . . .
Explication des caract&res des Quatre livres.
.
.
..........
(grande edition). .
Concordance des quatre Evangiles. . . . . . .
....
Cat6chisme en images. .......
Instruction de Mgr Jarlin an sujet du mariage.
4

5ooo
5 000
o0ooo
5

0

ooo
xoooo
5000
5 000
i ooo
2 500

LIVRES CHINOIS.

(Riimpression.)
5000
Paroissien on Manuel du chretien. . . . . ...
Abr6g6 du paroissien ou Recueil des princioooo
pales prikres. .........
. . 20ooo
L'exercice du Chemin de la Croix ...
.20000
Prieres du matin et du soir. ........
Le mois de Marie

.......

.

. ..

5 oo

Actions de graces apres la sainte communion. 4000
. 10 o00
. . . ..
Les prieres du Rosaire . ......
.
Le catechisme du Vicariat de P6kin ... .70000
Le cat6chisme du Vicariat du Tche-ly Occi00oo
dental.. ...................
Le Chemin de la Croix du Vicariat du Tche-ly
5o
.. . -..
Occidental.......
.oooo
Catechisme abregi pour les vieillards. ...
Motifs de conversion 2 la religion chrntienne. 5 o0o
200o0
.....
Les buit prieres. ........
Meditations de M. Hamon, tomes I et II. ...

2 ooo
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galvanoplastie sont frott&es et dress6es par nos ouvriers
chinois.
Pour renouveler les quatre s&ries tres compliqu&es des

nombreux caracteres chinois, nous avons besoin de plus
de quarante mille matrices dont I'urgence se fait fortement sentir; cependant, nous esperons qu'avec un peu
de patience, et surtout avec l'aide de Dieu, nous menerons a bien cette longue, laborieuse et aussi tres indispensable entreprise.
Done, et pour aller au plus press6, nous avons commenc6 par les caracteres chinois le plus souvent
employ6s, et dont nous ne pouvions absolument pas
(Suite A la note de la page prciddente.)

Nombre
Id'exemplaires.

Sommaire historique de Papparition de la
Midaille miraculeuse ...........
2ooo
Extraits des meditations sur la passion de
N. S. de L. Dupont.
...........
.
2000
De plus, nous avons imprim6 : 600oo calendriers chinois pour le
Vicariat de P6kin et 40 ooo pour les autres Vicariats.
5' LIVRZS CHOIs

rXLOGAPHIrts.

Evangiles des dimanches et des principales
fetes de I'ann6e. ..............
300
L'Ann&e sanctifiee on la Vie des saints .....
.
oo
RWgles de la mnditatio. . . . . . . . . .... .
oo
Mdditations de retraite. . . . ...
...
..
6oo
Mirois des verit6s 6temelles. . .........
..
350
Maauel de la Confr6ric de Notre-Dame-duMont-Carmel . . . . . . . . . . . . . . . ....
5
Manuel de la Confrerie du Saint-Rosaire. . .
oo
Explication de la religion, en phrases de
quatre caracteres ..............
2 ooo
Manuel de la jeune fille chrdtienne. .......
.
400
Solution des doutes contre Ia traie religion. .
oo
Diveas traites sur Dieu, la Redemption, les
fins dernitres et les superstitions. .....
.
60o
Preuves de l'existence de Dieu. . ......
.
200
Preuwes de la religion . ............
550
Formule du baptime. .............
. .
oo
Cantiques pour Paques et Noel.... . . . ... .
oo
Le Stabat note. .....
. ...
.......
.
600
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nous passer. En ce moment sont completement achevees
pres de dix mille matrices, que nous employons au fur
et a mesure du besoin.
J'avais 6galement rev6 d'installer un atelier de photogravure, mais je me suis vite apergu que, malgr6 toute
ma bonne volonte, je n'aurais pu m'en occuper serieusement, et cela faute de temps.
Quant a nos travaux de reliure, plus de trois mille
volumes ont 6t6 relies pendant le courant de l'annie
derniere; mais comme nos ateliers de reliure, de pliage
et de brochage ne possedent pas de plieuse ni de
machines perfectionn6es, tous les travaux sont excutes
a la main; ils sont faits par des jeunes gens ayant 6t6
6
levis par la Sainte-Enfance et par des enfants de
parents n6ophytes, places chez nous en apprentissage,
afin que, plus tard, ils puissent gagner leur vie on s'etablir en ville.
Pendant toute l'anne, nous occupons mne soixantaine
d'ouvriers.
Par <e petit resume vous compreadrez facilemeat
quelles sont mes occupations journalibres et comment
'offioe de l'imprimerie et des ateliers qui en d6pendent
n'est vraiment pas une sin6cure. II faut tenir compte
des desirs de nos clients europens et des diffACentes
nationalit6s des auteurs, que je t&che de contenter le
plus qu'il m'est possible; il faut considrer aussi que les
onvriers et les apprentis sont tous indigenes. Heureusement que M. Guilloux, notre v6nbr6 Visiteur, connaissant fort bien la position, a bien voulu me donner
comme aide l'aimable Fr&re Van den Brandt, qui a
toutes les qualit&s pour r-ussir et qui, aussi, je l'espere
bien, saura me remplacer.
Veuillez agr6er, etc.

Frere A. MAES.
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TCHE-LY CENTRAL
Par Bref du 19 fevrier 191o, le Souverain Pontife
Pie X, sur la demande de Mgr Jarlin, vicaire apostolique du Tche-ly septentrional et PMkin, a &ig6 en Vicariat apostolique distinct et separ6 du pr&ddent sous le
titre de Vicariat apostolique du Tch6-ly central, le district de Paoting-fou. I1 1'a confie6 la Congr6gation des
Pretres de la Mission.
Ce vicariat comprend, aux termes dudit Bref, la prdfecture de premier ordre de Pao-ting-fou et la pr6fecture de second ordre de Y-tchou.
Nous donnons ci-dessous le texte de ce Bref (i).
(i) Pius PP. X. - Ad futuram rei memoriam. Nobis, in sublimi
Principis Apostolorum Cathedra nullis quidem meritis Nostris divinitus collocatis, illud ante omnia cordi est, ut vera fides in universum
terrarum orbem propagetur; eaque de causa Catholicas Missiones,
longinquis in regionibus constitutas, impenso studio provehere satagimus, quxque in illarum emolumentum cedant, vigili sollicitudine
prestare maturamus. Jamvero, cum ad fovenda felicia incrementa
qua postremis hisce annis, adlaborantibus Sacerdotibus a Missione,
-siscepit Christianum nomen in Vicariatu Apostolico Ce-li Septentrionalis seu Pekiuensis, Venerabilis Frater Stanislaus Jarlin, Episcopus titularis Pharbaetitensis, et memorati Vicariatus dignissimus
Presul, Nobis proposuerit, ut in separatam Missionem erigere dignaremur ipsius Vicariatus districtum Pao-ting-fou nuncupatum; Nos
omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis cum
VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus, negotiis PrOpaganda Fidei prapositis, votis his annuendum existimavimus. Qum cum ita sint, Motu
proprio ac certa scientia et matura deliberatione Nostris, deque
Apostolica Nostra potestatis plenitudine, prasentium vi, districtum
Pao-ting-fou a Vicariatu Ce-li Septentrionalis sejungimus, eumque
erigimus in separatum Vicariatum Apostolicum sub nomine Ce-li
centralis; sacerdotum a Missione curis tradendum. Itaque novus hic
Vicariatus Apostolicus Ce-li centralis, sic per Nos erectus, complectaturidictum districtum Pao-ting-fou constantem Prafectura primi
ordinis Pao-ting-fou nec non altera secundi ordinis Y-tchoo, et finiatur ad septentrion em przfecturis Suen-hoa-fou et Choun-tien-fou ad
orientem et meridiem Prnfectura Ho-ki-n-fou, ad occidentem vero
tur Prafecturis Ting-tchoo et Tcheng-ting-fou pertinentibus una
cum memoratis ad provinciam civilem Tche-ly, tun provincia civili
Chan-Si : ecclesiastice autem limitetur ad septentrionem Vicariatu
Apostolico Ce-li septentrionalis, ad orientem et meridiem Vicariatu
Ce-li meridionalis : tandem ad meridem et occidentem Vicariatu

CARTE

DU

VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-LY CENTRAL

(i 9o)
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Par Brefs du 22 f6vrier Igio, le Souverain Pontife
Pie X a confi6 a M. Joseph Fabregues, pretre de la Congregation de la Mission, I'administration du vicariat
apostolique du Tch6-ly central, nouvellement &ige. et
I'a nomm6 6veque du titre de l'Eglise d'Alali (Phenicie). Mgr Fabregues a 6t6 sacr6 6v&que le 22 mai 1910.
Ces documents 6taient adress&s aux destinataires par
I'interm6diaire de M. le SupCrieur gn&ral. Son Eminence, le cardinal prefet de la Propagande y avait
joint une lettre chargeant en m&me temps M. le Suplrieur general d'exprimer & Mgr Jarlin et au nouveau
prelat, Mgr Fabregues, les felicitations de la S. C. de
la propagande pour le zsle avec lequel ils ont procure
ce grand nombre de codversions, lequel a donn6 lieu &
la cr6ation di nouveau Vicariat de Pao-ting-fou ou
Tche-ly central
SRENSEIGNEMENTS
La Province du Tcke-li. - Tche-li signifie " administr6 directement ). On appelait autrefois cette province Pi-tche-li ou Tche-li nord, pour la distinguer du
Kiang-nan, qui portait alors le nom de Nan-tche-li ou
Tche-li sud.
Ce-li meridio-occidentalis. Decernentes prsesentes Nostras Litteras
firmas, validas, efficaces semper existere et fore, suosque plenarios
et integros'efectus sortiri et obtinre, illisque ad quos spectat et in
posterum sptctabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari;
sicque in pmemissis pez quoscumque judices ordinarios et delegatos
judicari et definiri debere, atque irritum esse et inane, si secus super
his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus Nostra et Cancellarie Apostolice
regula de jure quesito non tollendo aliisque Constitutionibus et
Ordinationibus Apostolicis, speciali licet atque individua mentione et
derogatione dignis, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum
Romse apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die XIX Februarii
MCMX Pontificatus Nostri Anno Septimo.
(Locus Sigilli).
R. Card. MERRY DEL VAL,
a Secrelis Stalus.
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Les capitales du Tche-li. - Il y a ici 5 distinguer
deux capitales :
i° Celle de la Chine, Pi-King, dite aussi Choen-tiinfou, situ6e non loin des monts de l'Ouest, sur un
affluent du PN-ho, au sud de P6-King.
2r Celle du Tche-li, Pao-ting-fou, situ6e aussi sur un
affluent du P6-ho, au sud de P6-King. - L Richard,
Giographie.
Pao-ting-fou est le lieu de la r6sidence du Vicaire
apostolique du Tche-li central. Voici quelques renseignements sur cette ville.
PAO-TING-FOU, ou Tsing-youen-ksien, chef-lieu de la
province du Tche-li, est situ6e A 115 kilometres au sudouest de P6kin, sur le Fou-ho ou Tsing-yuen-ho, affluent
de droite du Tsoung-ting-hu, dans le bassin du Pei-ho.
150 ooo habitants (WilLa population est de 1200ooo
liamson). Poa-ting-fou est la r6sidence officielle du viceroi du Tche-li, qui pourtant sejourne plus souvent a
Tien-tsin. C'est une cit6 r6gulierement construite, mieux
tenue que la capitale de l'empire, et commercante. Les
campagnes des alentours, oii domine la culture du millet, comme dans tout le Pe-tchi-li, sont admirablement
cultiv6es; pros de la ville, A Hoang-ton-hsien, s'61vent,
en l'honneur du mythique Yao et de sa mere, de tx6s
anciens temples entouris de cypres gigantesques.
Pao-ting-fou est sur la ligne du chemin de fer qui
va de Pdkin a Tcheng-ting-fou et, de I, A Han-Keou.
Nous avons donn6 des renseignements sur les euvres
religieuses de la Mission catholique a Pao-ting-fou
(Annales, ann6e I909, p. 667, 668 et suiv.).
Les Missionnaires lazaristes y entretiennent une 6cole
de frangais tres fr6quent&e. Le gouverement chinois a
cre6 dans cette ville une universit6 en go1901.

-

420

-

Lettre du Frkre A. DENIS, de la Congrigationde la
Mission, a M. MILON, secritaire ginrbal, a Paris.
Pao-ting-fou, 26 fivrier izgo.

Pour obbir au d6sir de Mgr Jarlin, je vous adresse
quelques renseignements sur notre 6cole franqaise de
Pao-ting-fou.
En Igoi, pendant I'occupation militaire par les
troupes europ6ennes contre les Boxers, une quinzaine de
jeunes paiens de Pao-ting-fou t6moignirent le d6sir
d'6tudier la langue frangaise. Le gin&ral Bailloud, qui
commandait les troupes frangaises, s'int&essa A cette
ceuvre, et un Missionnaire commenqa & enseigner dans
une maison de la ville Puis, le 16 juillet de la m&me
ann6e, Mgr Favier m'envoya pour continuer I'ecole
dans la r6sidence de la Mission.
A la fin de 1'ann6e, il y avait cinquante 6lves, dont
quatre chritiens, et I'ann6e suivante, soixante-dix.
La troisiNme ann6e, les 6lves augmentant, on ajouta
un autre Frere comme professeur.

Enfin, en 19o6, les elves d6passant la centaine, un
troisikme Frere fut envoy.
L'ecole comprend des internes et des externes On
n'admet & l'internat que les chretiens ou les paiens qui
veulent tudier, avec le franaais, le cat&chisme pour
6tre chretiens; seulement, commne nous n'avons que
36 places a l'internat, on doit attendre qu'il y en ait.
Nous sommes satisfaits des dispositions de ces jeunes
gens, qui sont de conditions fort diverses, car le iils
du mandarin y coudoie le flis du paysan, et le premier
interroge volontiers ce dernier. Je remarque que les
6~1ves paiens ont un certain respect pour les 61lves
chr6tiens On dirait qu'ils sentent que ces derniers ont
quelque chose de plus qu'eux.
Les autorit6s de la province se trouvant a Pao-ting-
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fou, il y a 1l un grand nombre de mandarins en expectative d'emploi; plusieurs de ceux-ci envoient leurs fils
i notre ecole. C'est pourquoi nous avons des fils de
tao-tai (intendant), de prefets et surtout de sous-pr6fets.
Depuis le commencement, 683 6lives ont pass6 a
notre 6cole
Parmi les e16ves places, deux ont 6t6 sous-prefets,
deux interprites de vice-roi et de gouverneur, un commandant de marine, quatre, dont un chritien, professeurs de francais dans les icoles du gouvernement Un
bon nombre (150) sont employes dans les Compagnies
du chemin de fer comme chefs de gare, chefs de train,

comptables ou commis de bureau, etc. Tous fmissent
par obtenir une place convenable, et beaucoup se font
un plaisir de venir nous voir ou d'6crire en francais a
leur vieux maitre.

Veuillez agr6er, etc.
Fr. A. DENIS.

TCHE KIANG
Les Missions catholiques (n' du 17 dicembre x909) ont publid le
ricit suivant :

Lettre de M. IBARRUTHY, Lazariste.
Le Io octobre dernier, nous avons c6•lbr6 solennellement le vingt-cinquieme anniversaire de la consecration
episcopale de Mgr Reynaud. Choisi comme provicaire
par Mgr Guierry, son pr6decesseur, il fut nomm6 vicaire
apostolique du Tch6-Kiang, eveque de Fussulan, par
Sa Saintet6 Lion XIII, et regut la consecration 6piscopale le 29 juin 1884.
aurions
Nous

d

fte

plus

t

cet

anniversaire;

ma

Nous aurions dif f~ter plus t6t cet anniversaire; mais
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diff&rentes circonstances nous en avaient empch6s.
Nous avons profitt de la reunion de la retraite annuelle,
oi nous 6tions nombreux, pour le cilbrer. Nous youlions une fete tout intime et de famille, et elle s'est
transforme6 en une fete tres solennelle, a laquelle tout
le monde prit part, chritiens et paiens,

Le samedi 9 octobre, au soir, tous les Missionnaires
presents a Ning-po offrirent a Mgr Reynaud, par la
bouche du provicaire, M. Faveau, leurs vceux de fete.

Le dimanche o1,la messe fut chant6e en 1'6glise de
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs par le v6n&r jubilaire
lui-m&me avec une solennit6 exceptionnelle. Rien n'y
manquait : diacre, sous-diacre, diacres d'honneur,
pretre assistant, vingt-quatre enfants de chaeur, magnifique groupe de chanteurs, oii les voix fortes et sonores
des pretres se m&laient aux voix argentines des enfants.
Sous 1'habile direction d'un Missionnaire fut ex6cut6e
une messe en musique, pr6par6e pour la circonstance,
et qui aurait 6t6 tres gofite dans bien des gglises de
France.

A l'Evangile, le sermon fut pr&ch6 par un des v6t&rans de la Mission. Apres avoir rappel6 le souvenir des
*cinq pred6cesseurs de Mgr Reynaud, 1'orateur fit 6loquemment ressortir les progris r6alises pendant les
vingt-cinq ans de l'episcopat actuel.

Et, de fait, quel changement en vingt-cinq ans
Mgr Guierry, en mourant, laissait seulement 6 083 chr6tiens; en 1909, nous enregistrons le chiffre de
28 280 catholiques. En 1884, nous 6tions en tout seize
pretres (chinois et europeens); maintenant, nous sommes
cinquante. En ces vingt-cinq ann6es, notre bien-aim6
vicaire apostolique a consacr6 de ses mains, et pour son
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vicariat, 33 pretres, dont 27 chinois. Actuellement, sur
50 pr&tres, nous comptons 23 pretres indigenes. En
1884, les religieuses aidant les Missionnaires h la propagation de la foi, dans les orphelinats, les 6coles, les
visites a domicile, etaient au nombre de 28; maintenant,
le nombre des religieuses est de ,06, parmi lesquelles
59 religieuses indigenes, dites Vierges du Purgatoire.
Et si je voulais parler aussi des 6glises, chapelles, r6sidences, coles, etc, baties pendant ces vingt-cinq ans,
la nomenclature seule en serait longue. La religion
catholique est maintenant r6pandue dans toute 1'6tendue de la province.
Permettez-moi de vous recommander en particulier
deux oeuvres importantes : nos S6minaires, oi se recrute

le clerg6 indigine, et la Communauth des Vierges du
Purgatoire, qui instruisent les jeunes flles et dirigent
les orphelinats.
KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FERRANT, Vicaire apostolzque,
i M. ANGELI, pritre de la Mission, t Paris.
Naa-chang, 8 fevrier

g19o.

Ici, nous continuons doucement nos conquetes apostoliques, non sans difficult6s, mais aussi non sans succes. Je viens de terminer ma tourn6e pastorale qui, cette
ann6e, comprenait les chr6tiens de la campagne de Nanchang et une partie des chr6tient6s de Tsin-hien. Ah!
que j'ai joui durant cette visite ! Ces missions, jeunes la

plupart, sont pleines de vie et d'esp6rances Jadis, nous
glanions 6pi par 6pi; les conversions se bornaient d'ordinaire a des unit6s 6parses. Aujourd'hui, il n'est pas
rare de voir des groupes de families, parfois des vil-
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lages entiers, qui demandent a embrasser la religion.
Dans deux villages, convertis il y a quelques mois, la
population entiire. (environ 200 personnes dans chacun), hommes, femmes, enfants ont passe tout 1'hiver a
6tudier, en pr6paration au bapteme, qui pourra leur ktre
conf&6 dans le courant de cette anne. Plus d'un autre
village demande le benefice d'6coles locales similaires.
H6las ! ce qui nous arr&te, vous le devinez, c'est la
depense. L'entretien des maitres et maitresses et les
autres frais pour les 6leves montent au moins a cinq
cents francs, et parfois six cents, sept cents par vil-

lage. Daigni la Providence nous venir en aide pour
cette ceuvre de si haute importance !
Dans la ville meme de Nanchang, nous nous relevons
peu a peu des ruines accumul6es par la pers6cution
de 1906, puis par le disastreux incendie du 14 avril
dernier. Nos pauvres Missionnaires sont accables par ce
surcroit de besogne, d'autant que, dans ce centre m~me

de la province, la chritient6 locale s'augmente d'annke
en annie. II vous souvient peut-tre que, vers 19oo, cette
pr6fecture de Nanchang comptait, dans toute son 6tendue, a peine I 500 chretiens; actuellement, on a depass6
le chiffre de 6 ooo, et le nombre des cat&chumenes nous
permettrait de le doubler en peu de temps, si nous
avions les moyens de suivre ce mouvement de conversions.
Veuillez agrber, etc.
-- P. FERRANT,
C. M., Vic. ap.
Lettre de M. Gustave THERON,

fritre de la Mission,

A M. MILON, secritairegineral, i Paris.
Chang-kao-hien (Kiang-si septentrional), 24 fUvrier x19o.

Pour r6pondre au d6sir que vous m'avez exprim6, je
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vais vous donner un aperqu g 6ndral de la Mission de
Chang Kao.
Des 1905, je reCus l'ordre de quitter ma premiere
Mission et d'aller installer les ceuvres a Chang Kao.
Cette Mission d6pend du district de Juichow (Choueitchiou) et est situ6e au sud-est de ia Mission de Sin
Tchang. Avant cette date, les chreticns de Chang Kao
recevaient le Missionnaire dans leurs villages, mais,
pour l'instruction comme pour I'administration des
sacrements, ils recouraient au Missionnaire r6sidant &
Sin Tchang.
Les e6vnements de 90o4, survenus dans la Mission de
Sin Tchang, 6loignirent pour un certain temps le Missionnaire de sa r6sidence.
Alors, on d6cida de s'installer A Chang Kao, dans
une maison chinoise de la Mission, c'est tout l'heritage
que je recus de mon pred6cesseur, M. Pistone, qui occupait ce nouveau poste depuis son depart de Sin Tchang.
D'apres les instructions de mes sup6rieurs, je devais
m'occuper des deux Missions, Sin Tchang et Chang
Kao. Je r6solus d'installer ma residence dans ce nouveau poste et d'assurer le culte, les &coles dans la vieille
maison chinoise.
Pour connaitre mes nouveaux chr6tiens, je fis la visite
des Missions de Chang Kao. Je constatai que les chretiens 6taient les uns anciens baptis6s, les autres n-ophytes dans les regions ouvertes r&cemment, apres 1'annee Igoo. La seule Mission de Chang Kao comprenait
alors une etendue de too lys sur un rayon de 50 et
comptait 250 baptis6s et 500 cat6chumenes. Apris un

examen s6rieux et poursuivi avcc temps et mesure, avec
l'autorisation de mes sup6rieurs, je construisis un oratoire pour recevoir nos chr6tiens et assurer le culte; et,
avec d'anciennes maisons chinoises, je pus avoir un
local pour les 6coles d'enfants et un cat&chumenat-pour
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les hommes Les &coles furent fr6quent.es, et nos chr6tiens comme les cat&chumenes s'habitubrent i venir i
Chang Kao.
Tel fut le d6but de ma modeste installation dans ce
nouveau poste, pendant l'exercice de 1905-1906.
Pour fr6quenter nos ecoles, les hommes ou enfants
doivent quitter leurs families et interrompre leurs travaux. Ces deux choses sont vraiment dignes d'attention,
et elles sont, pour les pauvres ou le soutien de famille,
deux obstacles s6rieux ; suivre les cours de la r6sidence.
Pendant l'exercice 1906-1907, je r6solus d'ouvrir des
catichum6nats locaux pour assurer l'instruction et la vie
chr6tienne dans quelques Missions. Les 61ves de ces
dernieres ecoles, peu a pen instruits convenablement,
durent venir pendant un mois en r6sidence pour se preparer, les uns au baptEme, et les baptis6s a la r6ception des autres sacrements. Dans mon plan, le cat6chum6nat local est un moyen de recruter les 6lves de
I'&cole de residence et d'initier sbrieusement ces Ames
a la vie chretienne. Cinq ann&es se sont 6couldes depuis
mon arriv6e, et la Mission est d6finitivement 6tablie a
Chang Kao; il y a une chapelle et les ceuvres d'hommes.
11 y a cepeddant une lacune dans 1'installation, c'est
I'absenre des bcoles destines i l'instruction des femmes.
La prudence, comme mes modiques ressources, demandaient une certaine lenteur dans I'installation de cette

euvre. Actuellement, cependant, si les crconstances le
permettent, il me sera possible de trouver un local pour
ces ceuvres. Ces nouvelles ecoles sont n6cessaires, car
sur 530 baptis6es, le tiers des femmes a du tudier dans
les 6coles de Juichow. Si je parviens & doter Chang Kao
de cat6chum6nats pour les femmes, alors les oeuvres
seront, dans le courant de 191o, d6initivement installees.
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Ici, nous n'avons pas a enregistrer des conversionsnombreuses, comme dans les regions plus favorisees.
Les Chinois de Chang Kao sont, pour la plupart, desdgriculteurs, gens assez simples et positifs. Par une instruction suivie avec la grace de Dieu et au prix de
grands efforts, la religion est connue par ses cat6chumenes.
Avant de leur conf6rer le bapt&me, nous voulons que
leurs dispositions et leur instruction soient vraiment
s6rieuses, pour pouvoir remplir dignement, dans leur
famille, leurs devoirs religieux.
Depuis mon arriv6e en Chine, j'ai v6cu dans ce district de Juichow tant6t dans la vieille Mission du KaoNgan, tant6t . Chang Kao et Sin Tchang. J'ai pit ainsi
connaitre un peu les habitants de ces r6gions; nous
devons aller a eux pour leur faire connaitre notre sainte
religion. La tache est difficile, mais non pas impossible. La conversion de ces gens assez simples, pratiques
et positifs, une fois assur6e, alors, nous pouvons compter sur eux, car ils remplissent serieusement leurs
devoirs religieux et ont vraiment la foi
Ici, nous avons la paix, et notre ministEre s'exerce
doucement, mais efficacement; la pr6cipitation nous
serait pen favorable.
Veuillez agr6er, etc.
Gustave TtLRON.

KIANG-SI MtRIDIONAL
Lettre de M. J.-M. PERtS, pritre de la Mission,
I M. FIAT, Supbrieur gindral.
Ki-han, Ic as f~sier rg9o.

Pendant la mission de Pi-shia que je vais aller faire,
j'enterrerai definitivement notre cher confr~r, M. Can-
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duglia; I'6norme cercueil qui contient sa precieuse
d6pouille s'y trouve dija C'est dans cette chritient6,
a 25 lys d'ici, que notre cimetiere est situ&
Je profiterai de cette circonstance pour y placer aussi
notre autre martyr, M. Montels, que M. Sassi, le
16 fevrier 1875, a fait enterrer sur la pente d'une colline voisine.
A l'ombre de la grande croix de pierre que Mgr Coqset y a fait dresser, en face de l'autel de la chapelle,
ils reposeront 1'un A c6t6 de l'autre, en compagnie de
notre bon petit confrere M. Ko, une victime, lui aussi,
de la charit6, ayant contract la peste en assistant deux
moribonds contamin&s.
I1 y a encore la tombe d'un pretre s6culier, celles de
deux s6minaristes et d'un Frere Mariste.
Entre M. Montels, dicapit6 juridiquement comme
chritien, en 1857, et M. Canduglia, massacre en 1907
par une secte redoutable, c'est-k-dire pendant un espace
de cinquante ans, aucun autre Lazariste europ6en n'est
mort et n'a &t6enterr6 dans le vicariat.
A Siao-han, chrftient6 d6pendante de Tai-ho, dans
un vallon desert, se trouvent les tombeaux de M. Pierre
Peschaud et du confrere chinois M. Than. A Ping lou,
chr6tient6 distante de 25 lys de Kan-tcheou, devant la
residence trois fois brfl6e, repose le candide M. Yuen,
confrere chinois, mais, h6las ! guere en paix : trois fois
on a d6truit et viol6 sa tombe. Ailleurs sont trois autres
tombes de pretres s6culiers.
Dans une chritient6, jadis florissante, datant de la
dynastie des Ming, ont Wte enterr6s, dit-on, deux pr6tres
franciscains; on n'a jamais pu m'indiquer clairement
la place.
M. Courtes est mort en barque, dans les eaux du vicariat Nord, et son tombeau se trouve dans le cimetiere
de Kiu-Kiang.
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Je vous envoie aujourd'hui quelques faits de la vie
du bon M. Canduglia. J'espere bient6t recevoir des
notes de mes chers confreres, et alors je pourrai vous
envoyer des remarques plus completes et plus interessantes (i).
Jean-Marie PERES.

KIANG-SI ORIENTAL
Dans la lettre suivante, en outre des renseignements sur la chr6tient6 de Chang-Tsin, on trouvera des details sur la religion taoisle.
Le Confucianisme, qui est la religion officielle, le Taoisme et le
Bouddhisme sont les trois principales religions de la Chine. - Le
Taoisne on Tao-Kiao a 6et invent6 par les disciples de Lao-Tse.
C'est une philosophic plus subtile que celle de Confucius, mais
pleine d'obscuritds. Elle est contenue dans le Tao-te-King. Cette
doctrine est devenue peu k pen une religion idolitrique. - Ces irois
religious se fondent en use pour la masse du peuple qui va indiff6
remment de l'une k I'autre. - L. RICHARD, Geographie de l'Empire
de la Chine, cours sup6rieur. Chang-hai, imprimerie de Tou-s&-v6,
1905; page 316.

Lettre de M. Louis SCIALDONE, prdtre de la Mission,

a M. VENEZIANI, i Paris.
Chang-Tsin (Kiang-Si Oriental), a novembre 1909.

En revenant un peu sur le pass6, vous souvient-il,
Monsieur, de ce jeune confrere qui, 6tant encore novice,

fit connaissance avec vous pendant son passage a
Rome ?
Me void en Chine depuis sept ans, dont trois se sont
passes a notre Maison centrale. Ordonne pretre, je fus
plac6 dans le Kiang-Si oriental, oi je suis encore, avec
Mgr Vic, qui a eu pour moi une bont6 paternelle. DNs

le debut de ma carriere, je fus destine aux Missions;
(x) Les notes intiressantes envoyees avec cette lettre par M. P6res
prendront place dans la notice qui sera publi6e sur M. Canduglia. Note des Annales.
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c'est une grace que Dien a daigne me faire, et je l'en
remercie de tout cceur.
quelque temps a Tsong-Jen avec M. RaJ'ai pas
meaux, qui m'a fait profiter de son experience, soit
pour la conduite a tenir dans les missions, soit pour les
d6tails de la vie priv&e : il est bien important pour un
jeune Missionnaire de passer quelque temps en compagnie d'un ancien, il apprend en particulier a 6viter
certains d6fauts, minimes en eux-memes, mais qui sont
capitaux pour le pays.
Deux ans apres, j'ai quitt6 le bon M. Rameaux pour
m'installer i Chang-Tsin, oit Mgr Vic m'envoyait
Chang-Tsin est un grand beau village de 5 ooo habitants a peu pros, charmant par son site : des montagnes
tout autour et un fleuve au bas. A mon arriv6e, je me
sentis comme chez moi, au milieu de vieilles connaissances; mon pr6decesseur, M. Duvigneau, avait si bien
cultiv6 le vaste champ qui lui avait 6t6 confi6 que, dbs
le d6but, je pus me mettre a moissonner et a recueillir
le grain.
Les chr6tiens de ces contrees-ci tiennent fort a l'accomplissement de leurs devoirs, si bien que, le dimanche,
la cabane qui nous sert de chapelle est fort petite pour
les contenir tous. Les ignorants sont d6sireux de se faire
instruire, aussi les 6coles de catchisme sont combles :
je compte plus de 2o00 6lves dans la seule r6sidence
centrale.

Les Missions de Chang-Tsin n'ont pas encore beaucoup de chr6tiens (554, qui se trouvent rbpartis en
15 chr6tientes). Mais elles nous donnent de l'esp6rance :
les cat6chumenes nous arrivent en bon nombre de chacune d'elles, si bien que j'ai &tA oblig6 d'ouvrir, malgri
les grandes difficultbs, des 6coles locales que je multiplierai autant qu'il me sera possible, y contribuant
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pour ma part et comptant sur la charit6 des chr6tiens.
Une position importante est celle d'un village nomme
Ma-Ngan-Chan, oil nous d6sirons avoir une &cole et une
chapelle. Je veux en parler d'une maniere speciale.
Le christianisme n'est connu a Ma-Ngan-Chan que
depuis quatre ans, et, d6ej nous y comptons plus de
6o baptis6s; ii y a, en plus, une centaine de families
cai&icumbues; de fait, il n'y a plus 1U que trois ou
quatre families paiennes qui, elles aussi, sent fort disposbes a devenir chr6tiennes. En voici une preuve. Tout
recemment, les chr6tiens voulurent substituer des images
saintes a celles d'une pagode qui existait en ces lieux;
les paiens ne s'y sont nullement opposes, et les idoles
ont disparu : tout le village est ainsi dans les mains du
bon Dieu.
Les chr6tiens, tout fiers de cet heureux r6sultat, sont
venus me trouver et, joyeux, ils me dirent : ( Pere, le
d6mon n'est plus i Ma-Ngan-Chan.
J'ai pleine confiance que cet exemple aura une heureuse influence. D6ja
les chefs de quatre ou meme de cinq villages m'aident
dans 1'exercice du bien. J'espere que d'autres entreront
dans cette voie, et Notre-Seigneur sera ainsi glorifi.
Je ne saurais vous dire au juste le nombre exact des
cat&chumenes de mes Missions; cependant, je ne me
tromperai certainement pas en vous disant qu'ils sont
2 ooo au ;ioins. Je n'ai pas la pr6tention de vous assurer qu'ils sont tous des saints. Comme toujours, le
pr&tre doit exercer son ministere, qui consiste a disoerner
le mauvais grain du bon, et a multiplier celui-ci pour
pouvoir offrir, chaque ann6e, a Notre-Seigneur, une
moisson de plus en plus abondante. Dans le village de
Chang-Tsin, les chr6tiens, en comprenant ensemble les
baptis6s et les catechumenes, arrivent largement au
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quart de la population; c'est ce qui nous permet de
marcher i tate haute P, comme s'exprimait autrefois
notre bienheureux martyr, M. Clet
Cette Mission de Chang-Tsin, ai-je dit, est assez difficile. Les difficultts ne viennent pas du peuple, qui est
bon en substance, mais d'une circonstance particulibre.
Ici est repr6sentee la religion a Taoiste ». C'est en ce
village que le c6lebre Tchang-Tao-Ling vmt se retirer,
au pied de la montagne Long-Hou-Chan, qui se trouve
a huit kilometres de Chang-Tsin; A l'endroit meme de
sa retraite a

&t &rig&e une pagode oiu I'on adore comme

une idole la statue de Tchang-Tao-Ling. Depuis la
mort de celui-ci, le chef de la secte, par privilege, est
toujours un. de ses descendants; ce privilege h6reditaire
est accord6 par droit a l'ain6 des enfants du chef religieux, on pourrait dire le c pape ) de la secte taoiste
Que cet enfant soit intelligent ou non, peu importe, il
sera ccpape taoiste » quand mmne. De 62 papes taoistes,
aucun n'est venu habiter la montagne Long-Hou-Chan;
tous se sont contentis de rester chez eux a Chang-Tsin.
Ces papes taoistes, accsoissant peu a pen leur
influence, ont obtenu la protection impriale : c'est ce
qui leur a permis de s'Olever un grand palais et, tout
pris, d'riger une immense pagode i I'honneur de
1' c empereur du ciel et de la terre ) dont Tchang-TaoLing se disait ie premier adorateur.
Quelle est l'influence de ce supreme chef de sa religion ? Au deli de Chang-Tsin, il n'est connu que dans
un petit nombre de villes, mais, par contre, il y est tres
respect6, parce qu'on lui attribue d'exercer la magie.
Dans toute la Chine, il n'est guere connu que de
quelques savants. Les ministres du culte taoiste, presque
tous, vivent en famille, pouvant se marier. Is ne sont
assujettis g aucune autorit6 religieuse, et leur pape lui-
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vue moral, ni an point de vue matiriel.
Jadis, ces papes avaient une autorit6 quasi imperiale
et souveraine dans toute la vallie de Chang-Tsin; ils
avaient action sur les gouverneurs, comme les rois sur

les comtes et les barons au temps du r6gime fodal.
Mais, pen a peu, le pouvoir civil a diminu6 l'importance de leur rl6e en leur juxtaposant un mandarin,
d'abord dans le village de Tsa-Chan et a Chang-Tsin
m&me. Aujourd'hui, ces papes ayant constate qu'ils

n'ont plus d'influence, se contentent de mener paisiblement leur vie privLe. Ils ne veulent pas abandonner leurs

superstitions, et un interet materiel y est engage, car,
s'ils quittent leur culte, ils perdent les biensfonds que

les empereurs leur ont autrefois donnrs gratuitement et
sans imp6ts a payer.
Actuellement, le a pape , est un brave homme, courtois, et je dirai.mkme affable. Sa situation l'autorise
A porter des habits de mandarin; il a trois garcons et
une fille (celle-ci est actuellement a Nan-Tchang pour
6tudier). Et la magie ? dira-t-on. Oh ! il n'en est plus
guere question. Au cas oi, dans quelques circonstances,
il conviendrait de l'exercer, il la fait faire par son soidisant vicaire gen&ral.
Quant a mes relations avec ce chef religieux, elles
sont bonnes; en le traitant avec 6gard, quand les circonstances le demandent, et en ne faisant rien qui
puisse le d6sobliger par des choses indiff6rentes, je suis
arriv6 A ce resultat desirable. Ainsi, jouissant de cet
6tat de paix, je puis travailler sans contradiction a
augmenter peu a peu le nombre des chretiens.
N'est-il pas opportun d'l6ever un 6difice convenable
pour le bon Dieu, a cBte des grandes pagodes du culte
dont je viens de parler, et qui furent 6rig6es en l'honneur de l'ennemi de la v6rite ? Telle est la question que
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j'ai posse & Mgr Vic, notre Vicaire apostolique. La
reponse qu'il me donna fut d'avoir confiance. Oh ! oui,
j'ai confiance qu'en particulier la tres sainte Vierge
nous aidera. Une 6glise mat6rielle est utile. Naguere,
un fervent chritien, qui a converti tout son village, me
disait : a Si je n'avais pas vu 1'6glise de Fou-Tcheou,
je ne me serais jamais fait chr6tien. • Une 6glise, son
existence mat6rielle est un honneur pour Dieu et une
predication continuelle. Ici, a Chang-Tsin, un tel moyen
ferait un grand bien, surtout en face de l'influence
taoiste. Que le bon Dieu nous vienne en aide.
Louis SCIALDONE.

DERNItRES NOUVELLES. -

Nous apprenons que sur

la demande qui en a &t6 pr6sent6e par Mgr Reynaud,
Vicaire apostolique du Tch6-Kiang, une partie du vicariat qui lui itait confie vient d'etre constitue en vicariat
apostolique distinct sous le nom de Tche-Kiang occidental. Par bref du Souverain-Pontife, c'est M. Paul
Faveau, Lazariste, dej& residant au Tche-Kiang, qui est
nomm6 6vlque et Vicaire apostolique du Tch--Kiang
occidental.

AMERIQUE
MEXIQUE
MEMOIRE HISTORIQUE
SUR LES (EUVRES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET DES FILLES DE LA CHARITE AU MEXIQUE
PAR

M.

CLEMENT VIGO,

C.

M.

'1909)

(Suite; Voy. ci-dessus, tom. 74 (1909), pag. 481.)
De l'interessant Mdmoire que nous avons requ du Mexique, nous
avons deji publid ce qui concerne les Pr&tres de la Mission. Suivaient

des details sur les Filles de la Charitd et sur leurs oeuvres pendant
le temps qu'elles resterent au Mexique; ce sont la d'intedessants souvenirs historiques qui meritent d'etre conservds. Nous les publions
aujourd'hui.

I.

-

L'ITABLISSEMENT DES FILLES DE LA CHARITE

DANS LA REPUBLIQUE DU MEXIQUE. -

M"

la com-

tesse Anne Gomez de la Cortina fut l'instrument principal dont la Providence se servit pour 1'6tablissement
des Filles de la Charit6 dans la capitale de la r6publique du Mexique. Ses plus actives coop&ratrices furent
M"" Faustine et Julie Fagoaga, d'accord avec
MM. Manuel Andrade et Cirille Gomez Anaga.
Le gouvernement seconda le projet de fondation, et,
en 1843, sous la pr6sidence de M. le g6nral Santa
Anna fut discut6e, sanctionnee la loi d'approbation
avec toutes les formalit6s requises.
Apres l'approbation de Mgr Manuel Garduno y Posadas, la comtesse de la Cortina nomma son procureur a
Madrid, M. Boniface Fernandez de Cordoba, afin d'obtenir du directeur des Filles de la Charite, alors M. Jean
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Roca, le nombre de Sceurs qu'on disirait pour le
Mexique et pour faciliter, de la part du gouvernement
de Sa Majest6 catholique leur sortie d'Espagne. M. Fernandez remplit sa tiche et obtint l'autorisation demand6e, qui lui fut communiqu6e a la date du 31 aofit 184 3 ,

par M. le ministre du gouvernement
Enfin sur la frigate espagnole de guerre l'Isis, qui
sortit de Cadix le i septembre 1844 et arriva a VeraCruz le 4 novembre de la meme ann6e; sous la direction
de MM. les pr6tres Bonaventure Armengol et Raymond
Sanz, arriv&rent les Filles de la Charite dont les noms
suivent : Soeur Augustine Inza, Superieure et Visitatrice; Soeurs Conception Oronoz, Gregoire Reta, Madeleine Latiegni, Agnes Cabr6, Louise Merladet, MarieJos6phine Ramos, Jos6phine Suarez, Michelle Ayanz et
Jeanne Antia.
Le 8 du mrme mois (novembre 1844) elles partirent.
pour Jalapa, et arriverent &Puebla le 13, accompagn6es
de Mgr Francois Pablo Vasquez, 6v&que du diocese,
qui alla au-devant d'elles jusqu'a Amozoc, et de
M. Manuel Andrade, venu en son nom et an nom de
M" de la Cortina et Fagoaga.
Les Filles de la Charit6 continuirent le -oyage pour
Mexico en compagnie de M. Andrade, le lendemain; et,
le 15, elles arriv&ent a la capitale de la Republique.
Ayant 6t6 reques pres de la ville par des d6putations,
au nom de Mgr 1'archeveque et du conseil municipal,
elles furent accompagn6es par une foule considrable
appartenant a toutes les classes de la societ6, en voiture,
a pied et a cheval. C'est ainsi, au son des cloches de
toutes les 6glises de la ville, que les Filles de la Charit6 entr.rent

& Mexico. Mgr I'archeveque, en habit pon-

tifical, accompagn6 du v6n&able chapitre, les requt
dans son palais, contigu a 1'6glise Sainte-Th&rse, en
laquelle on chanta un Te Deum solennel.
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II. MAISONS D'tDUCATION OU COLLEGES ET
MAISONS DE CHARITE DES FILLES DE LA CHARITE AU

MEXIQUE. - 1844. MEXICO, Maison centrale. - Les
Filles de la CharitA n'ayant pas un but d6termin6 a
leur arriv6e, et d4sirant travailler en faveur des pauvres,
ouvrirent une &cole pour les jeunes filles pauvres, dans
une maison louee par M" de la Cortina, rue Mcnzon;
mais presque toutes les Soeurs 6tant tombees malades en
cette habitation, la comtesse leur procura ine autre maison, a la campagne, appel6e La Claveria, tout pros de
Tacuba, oit les Filles de la Charite ouvrirent une icole
pour les jeunes filles de 1'endroit Trois mois apres, en
janvier 1846, a cause des troubles politiques, Mn"" Marie
Guadeloupe Goraez, appel6e la a Mar&chale , parce
qu'elle tait fille adoptive et h6ritiere de MM. les marechaux de Castille, offrit aux Filles de la Charit6 E
maison, situ6e au a Pont de la Marchale ,, oi les
Soeurs s'6tablirent en loyer, jusqu'au mois d'aoit 18474
et enfin le 14 du merme mois, elles pass&rent ala maison
d'instruction on college appel6e de las Bonitas, destin6e
au debut a recueillir les jeunes filles qui, par leur pauvrte et quelquefois par leurs charmes, couraient risque
de se perdre, 6tant abandonn6es a elles-memes; ce college se trouve sur la place de Villamill. On trouvera
en note la liste des autres 6tablissements des Filles de
la Charit6 au Mexique (I).
(i) MEXICO, 1845, x848; College Saint-Vincent-de-Paul. - Dam
la m&me maison, mais dans une partie separie de celle occupee pax
les Sceurs, on inaugura, le 27 septembre i848, une 6cole de filles sons
la protection et le nom du saint fondateur, Vincent de Paul. Les
ressources furent fournies par les Soeurs St6phanie Brissonnet, Jos6e
phine Fournier et quelques autres.
MEXICO, 1855; le i
Divin Sauveur x, Maison de sant6 pour
les femmes, rue de la Canoa. Cette maison fut fondIe en
decembre 1855. Y furent placees les Sceurs Melchiore Iriarte, Thercse Gorostido, Conception Posadas et Antonine Calvo.
MExiCO, 1863; H6pital, rompu en 1867.
MExxco, 1872; College Saint-Joseph, rue de la Danza. - La

-

III. EST

438 -

FILLES DE LA CHARITt DONT LE SOUVENIR

PARTICULItREMENT

REMARQUABLE.

-

Mne

la

comtesse, Sweur Marie Anne Gomes de la Cortina, bienfaitrice insigne des Filles de la Charit6 et fondatrice de
Superieure fut Sceur Tremaudant; le nombre des 6leves externes
arriva k 300 filles.

MEXICO, 1873; College du Sacr&-Cmeur-Je-J4sus, rue de Zapateros
ou des Cordonniers. -- Furent charg6es de ce college les Soeurs
Alphonsine Guerin, Marie de la Luz Morales, Conception Villalobos,
Marie Barruecos, Claire N. et Amrlie Cazarin. Le nombre des
6elves s'eleva i 15o extemes, diviskes en 3 classes, et k zoo orphelines internes. Aujourd'hui (9go5), il y a seulement 38 6elves internes;
elles sont sous la direction de M" Marguerite Quintanas, qui fut
6elve des Filles de la Charite.
Sur les instantes
MEXICO, 1845; HBpital Saint-Jean-de-Dieu. prieres de MM. Gaspar Cevallos et Joseph Medina, les Filles de la
Charit6 se chargirent de 'h6pital. Le 8 mars x845, l'archevaquc
officia pontificalement, apres quoi il installa les Sceurs & l'h6pital.
C'dtaient les Sceurs Madeleine Latiegui, Josephine Suarez, Jeanne
Antia et Louise Merladet.
MEXICO, 847 ; H6pital Saint-Paul. - Les Filles de la Charit6 se
chargerent de I'hapital sur les instances de M. Lombardini, gouverneur du district de Mexico; c'6tait au mois d'aoft 1847. Y furent
placees les Soeurs Conception Oronoz, Michelle Ayanz, Antonine
Calvo et Emmanuble Pina.
MEXICO, x85o; H6pital Saint-Andre. - Aux instances des riv6rends chanoines, M. Barientes, vicaire capitulaire, D' Joseph Cobarrubia et de M. Joseph Medina, il fut d6cid6 que les Filles de la
Charit6 se chargeraient de l'h6pital, alors le plus important de la
capitale. Y furent installies les Sceurs Conception Oronoz, Th&rse
Jimenez, Philippe Reyes, Raymonde Cevallos, Florence Cortes,
Julienne Salas, Therese Raussel, Loreto Cienfuegos, Angelique Ubiria, Josephine Armengol, Josephine Fernandez, Bonaventure Sonz et
Jostphine Prieto.
IT fut inauMEXICO, x873; H6pital Saint Louis-des-Francais. gur6 le 14 janvier 1873; y furent plac6es les Sceurs Marie Vautie,
Guadeloupe Arguellas, Angele N., Clementine Pamprain et Pierrette N.
GUADELOUPE. --

La Superieure de l'h6pital de la ville de Gua-

deloupe fut la Scur Trinit6 Tello.
L'initiateur prinTOLUCA, 1858; H6pital Saint-Jean-de-Dieu. cipal de cette entreprise fut M. Marien Riva Palacios, ex-gouverneur de 1'Etat de Mexico. Les Sceurs y furent recues, le a juin x858,
d'une maniere tres solennelle. Furent install6es k l'h6pital, les
Sceurs Antonine Calvo, Brigitte N., Marie Solidad, Labastida et
Florentine Suero. L'annee suivante, on itablit un college de jeunes
filles au rez-de-chaussee de P'h6pital; le nombre des e6ives s'eleva h
300 externes et 25 internes.
IMORELIA (Etat de Michoacan),

1872; College de

N.-D. de Gux-
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leurs premieres ceuvres au Mexique. Apres les avoir
connues i Mexico, elle voulut prendre leur habit. On en
fit la demande

a M. le Supfrieur g6neral; sur ces entre-

faites, sa maladie s'aggravait, et 1'on jugea, suivant 1'esdeloupe. - Les Filles de la Charite se chargerent de cet 6tablissement, le 14 janvier 1872. La Soeur Lozane, iconome de la province
du Mexique, rint les installer. Mgr Arciga, archeveque de Michoacan, les mit en possession, apres le chant solennel du Te Deum
dans la cath6drale. Les jeunes filles, 6elves du college, furent au
nombre de 300 plus ou moins. Ce fut le college qui donna le plus de
vocations aux Filles de la Charit6, mime apres leur expulsion.
(Annales, t. 25, p. 495 ; t. 33, p. 254; t. 37, p. 414; t. 40, p. 198, 290.)
GUADALAJARA (Etat de Jalisco), H6pital de Belem ou Bethleem. Parmi les personnes qui prirent surtout part k cette fondation, on
doit compter le chanoine Francois de Verea, plus tard eveque de
Linares, puis de Puebla, et M. le licencie Denis Rodriguez. Au
commencement, on se chargea de Ph6pital Saint-Jean-de-Dieu (1853);
mais l'insalubrit6 du local, provenant de ce qu'on 6tait dans le plus
bas quartier de la ville et de ce que 1'edifice touche a la riviere qui
reooit tous les immondices de la ville, fit qu'on se transf6ra a
I'h6pital de Bethleem en mai x855. Les Soeurs envoyees a cette maison furent les Saeurs Louise Merladet, Josephine Noriega, Marie
de los Angeles, Carmen Covian, Florence Cortes, Jacobe Vega,
Monique N., Catherine Vargas, Guadeloupe Ituria, Dolores Ita.
GUADALAJAIJA-MEXICALCINGO, 1874. Le college de ce nom fut
etabli ]e 19 novembre 1874, et le nombre des eleves jeunes filles
s'eleva I 200.
GUADALATARA, 1859; Hospice Saint-Jean-de-Dieu. En 1859,
aux instances de Mgr Pierre Espinoza, l'6veque diocesain, les Filles
de la Charite re;urent la direction de cet etablissement. La conduite
en fut confiee I la Scur Louise Merladet, quL etait aussi t la t&te de
l'h6pital de Belem; plus tard, elle fut remplac6e par la Soeur Ignacia
Oses. (Annales, t.

29,

p. 404, 412; t.

33, p. 259; t. 40, p. 208,

235, 290.)
GUADALAJARA,

Saint-Philippe; la Misericorde. -

On appela ainsi

un ouvroir pour les jeunes filles internes qui etaient an nombre
de 160. Apres, on ajouta un college pour des externes, leur nombre
arriva a 140.
ZAPOTLAN EL GRANDE (Zapotlan le Grand appartient a 1'Etat de
Jalesco et a I'archidiocese de Guadalajara, capitale de 1'Etat de
On y rdunit [5o leves, jeunes filles
Jalesco), 1871 ; College. internes et exteres, dont 30 internes.
COLMA, 1867; Orphelinat de jeunes filles. - Le nombre etait
de 120 externes et 30 internes.
CoLuMA, r868; H6pital Les Martinez et Hospice Saint-Jean-deDieu. - On ne pouvait recevoir que 30 malades.
ZrQUILPAN (Etat de Michaocan, archidiocese de Morelia qui est la
capitale de 1'Etat de Michaocan); Orphelinat et College. - On y
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prit de saint Vincent, qu'on pouvait lui accorder de
faire les saints voeux et la recevoir dans la Congr6ga-

tion. Cela se fit avec une grande joie de la pieuse dame,
le 8 d&cembre 1845. Le 6 janvier 1846, elle mourut dans
requt 200 jeunes filles, 61ives externes et 20 internes. II y avait
1oo oryhelins.
ZACATECAS, 1869; College et Asile. - Les Filles de la Charit6
se chargirent de cet 6tablissement en 1869. Socur Michelle Ayanz fut
la premiere Supdrieure. Au college, il y avait x5o jeunes Silles
externes et 14 internes. A I'asile, environ zoo petits enfants.
SAN MIGUEL ALLENDE (Etat de Guanajuato, diocese de Leon),
187 ; College. - Le nombre de jeunes filles internes et externes etait
de aoo; i 1'asile, So enfants.
SAN Luis POTOSI, x868; H6pital et College. - Les Filles de la
Charit6 prirent la direction de I'h6pital civil contigu & Pl'glise de
Saint-Joseph, et le college fut ouvert dans la maison qui fait angle,
rue de Maltes et place de la Compania. Les jeunes filles 6taient
au nombre de So; P'asile comptait 50 enfants. Les principales Scears
furent Rose Cerda, Marie Hinojosa, Louise Segovia.
Sa& Luis PoTosz; Orphelinat ouvert en x868, ferm, en janvier IS 7 1.
SALTILLO (Etat de Coahuila), x860; College, Asile et H6pital. C'est sur le local contigu a 1'Eglise de Saint-Jean N6pomucene que
!e docteur Raimond Martinez, a gouverneur de la Mitre a de Linarez,
fit la fondation des Filles de la Charit6. Celles-ci arrivrent &
Saltillo, venant de Mexico, le 21 octobre 186o. C'6taient les Soeurs
Marie Fuentes, Adelaide N., Jesus Gonzales, Saloma Garra. Le
nombre de jeunes filles 6l]ves au college etait de i5o externes et
30 internes; et, dans l'asile, So enfants. AmIales, t. 27, p. 95;
L 33, p. 26 ; t. 40, p. 259, 292.
MoMTERREY (Etat de Nuevo Leon), 1856; College. - Le docteur
Francois de Paul Verea ayant et6 nomm6 dvCque de Linarez, il travailla sans relAche a itablir ce college; il y arriva enfin en 1856.
Les Soeurs envoyees k cette maison furent les Swcus : Conception
Oronoz, Marie-Louise Rubio, Dolores Inclan, Antonine Maciao, Conception Jimines, Dolors Mora, Lugarda Gonzalez. 11 y avait au
college x4o jeunes filles externes et 35 internes pensionnaires;
30 internes demi-pensionnaires et zoo enfants a I'asile.
LAGos (Etat de Jalisco, archidiocese de Guadalajara qui est la
capitale de 1'Etat de Jalisco), 1857; Hopital et Ecole. - Aux
instantes prieres de M. Raphael, cure de Lagos, se fit cet etablissement, le jour de la fete du Sacre-Coeur de Jesus, le 14 juin 1857.
Prirent possession du bAtiment les Saeuns Michelle Urabayen, Marie
Solidad Estrada, Dolores Martin, Jesus Mederos, Marceline Daminguez et Marie Ignace Diaz. L'annee suivante, en juin, on ouvrit
'&cole qui compta 3oo 6elves extemes et x2 internes.
SI.A (Etat de Guanajuato, diocese de Lon), 1846; H6pital et
Ecole. - Le principal fondateur fut M. Guadeloupe Romero, pr6tre.
Le 2 novembre 1846, apres une splendide reception, prirent posses-
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une grande paix, entour6e de ses bien-aimbes sceurs en
saint Vincent Elle ordonna que son enterrement se fit
sans solennit6, comme la v6nerable Louise de Marillac;
ce qui fut observe.
Sewur Agnes Cabrd. Elle fut une des premieres Filles
de la Charit6 qui arriverent au Mexique. Elle souffrit
sion du batiment les Soeurs Marie-Joseph Ramos, Martine Elia,
Jeanne Antia, Carmen Moran, Bernadette N., Dolores Soto, Angilique Palacios et Josephine Pina. Le nombre des jeunes filles, 6leves,
itaient de 360 extemes et 0o internes.
CUERNAVACA ; H6pital et Ecole. - II y avait xoo jeunes filles
extemes et 30 internes.
GUANAJUATO, 850, x857 ; H6pital et Ecole. - Pour ce qui regarde
I'h6pital, 1'administration permanente, composde de MM. Marcelin
Rocha, Pierre Jimenez, Paul Villa et Joseph Guadeloupe Ibarguengoitia, en confia la charge, au mois de juin i85o, aux Smeurs Louise
Merladet, Vincent Gonzalez, Marie-Louise Rubio, Conception ArbW,
Remi Salinas, Michelle Arabayen et Pascale Beranda. Au meme
endroit, fut adjoint a la demande du gouverneur de 1'Etat un
hospice pour les pauvres, le i" janvier 1857. Le nombre des jeunes
filles, eleves de 1'Ccole, etait de 450 comme externes et, a Phospice,
120 comme internes.
GUANArJATO, x869; Orphelinat Sta-Victoria. - Plus tard, quand
on inaugura la place qui, auparavant, servait pour les courses de
taureaux, on ouvrit dans le meme h6pital un orphelinat de garcons,
qui reunit 60 enfants internes et o5de 1'6cole gratuite externes.
IlArunTo (Etat de Guanajuato, diocise de L&on), 1870; H6pital
et College. - La fondation est due a M. Placide Licea y Licea,
cure de la ville, en 1870. Y furent envoy6es les Soeurs Marie Linarte,
Jesus Vara, Josephine Hernandez, Vincent N., Charlotte N. et Placide Pozo. Les jeunes filles, eleves de 1'Pcole, arriverent an nombre
de 250 externes et de 2o internes.
LoN ; H6pital, College et Ecole. - L'dcole itait gratuite pour
les extemes; on y compta 30o jeunes filles. Au college, il y avait
1oo enfants et 50 tout petits enfants.
PUEBLA, 1849; Enfants-Trouv6s, rompu en i868.
PUEBLA, 1852; H6pital Saint-Pierre, rompu en 1868.
Jeunes filks
PUEBLA; College Saint-Joseph, Providence externes, 120; internes, 30.

PUEBLA, x862; H6pital militaire, rompu en 1863.
PUEBLA, 1869; College Saint-Vincent. - Jeunes filles externes, 200;
internes, 40.

Axozoc, x868; College de N.-D. de Guadeloupe. - Jeunes filles
extemes, 80; internes, 15.
MATAMOos ; Izucar, r86g; H6pital et Ecole, Providence. Jeunes filles externes, 200; internes, 2o.
SAN ANDtks CHALCHICOMULA (Etat de Puebla, archidiocese de
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beaucoup pendant la travers6e, et, avec grande simplicite, die disait i M. Armengol, Missionnaire qui les
accompagnait : a Mon Pere, j'ai offert ma vie & NotreSeigneur pour qu'il daigne conserver celle de mes
sceurs. D Le 26 septembre, elle demanda, par l'intercession de saint Vincent, de ne pas mourir sur mer,
afin que ses soeurs n'eussent pas cette peine dans le
cours de leur voyage. Le Seigneur exauca sa pri&re. et,
le lendemain, elle etait r6tablie. Le 4 d6cembre, un mois
apres qu'elle 6tait debarqu6e a Vera-Cruz, et apres huit
iours de maladie, elle rendit sa belle Ame & Dieu, dans
la Maison centrale de Mexico.
Scur Brigitte Porta et Albevich. Elle 6tait originaire
de Monstell en Catalogne (Espagne); elle vint au
Mexique en 1853. Tout le temps de sa vie fut une s&rie
continuelle des exemples de vertus d'une vraie Fille
de la Charit.
Presque toute la derniere annie de sa vie, elle la
passa au lit, gravement malade, et on peut dire que ce
fut une vraie agonie. Elle mourut le 30 novembre 1858,
a la Maison centrale, a l'Age de 32 ans.
Saur Josdphine Noriega. Par ses grandes vertus et ses
0oo jeunes filles comme 1ieves,
Puebla), 1869; H6pital et Ecole. soit externes, soit internes.
VERA-CRUZ, 1862 ; H6pital de la Marine, rompu.
VEKA-CRUZ, 1865; H6pital Saint-S6bastien. - 400 malades, hommes.
VERA-CRUZ, 1865; H6pital de Loreto. Pour les femmes,
zoo malades.
VERA-CRUz, 1870; Hospice. - 6o jeunes filles internes, 30 garlons
internes et 30 vieillards. C'est I'ancien h6pital de la marine.
2oo jeunes filles
VERA-CRUZ, 1873; Collge Saint-Augustin. lieves externes.
MtEBIA DB YUCATAN, x865; H6pital. - M" Anne PWon de Regil
sollicita et obtint que les Filles de la Charit6 prissent la charge
de I'h6pital en 1865. La premiere Supirieure fut la Sceur Marie
Orsat.
MERIDA DE YUCATAN, r865: College. La fondatrice fut la
meme, M" Anne Peon de Regil, la nmme ann6e x865. Les Superieures furent les Sceurs Alphonsine N. et Thfr&se Lartigue; il y
avait 200 jeunes filles 6lives externes et 30 internes.
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excellentes qualites, elle se fit tres justement aimer de
tous ceux qui eurent le bonheur de la connaitre. Elle
mourut a Toluca, au mois de mars 186o. On lui fit un
enterrement tres solennel, oi toutes les notabilitis de la
ville assisterent avec le clerge et les Congr6gations religieuses. Ensuite, avec les permissions n6cessaires, le
corps fut inhum= dans 1'6glise de Saint-Jean-de-Dieu.
Sceur Conception Arbe. N6e a Cadix, elle arriva au
Mexique au mois de mars 1853. Apres avoir rendu de
nombreux services dans les charges que ses Suprieures
lui confierent, particulierement dans la direction de
l'h6pital de Guanajuato, et apres avoir donn6 une
grande 6dification par ses exemples de vertu, elle passa
a une meilleure vie le o1septembre 1857, a la Maison
cenfrale, a l'Ige de 29 ans.
Saur Augustine Inza, premikre Visitatrice. N6e a
Pampelune le 8 novembre 1808, elle entra en Communaute le 8 septembre 1824. Vertueuse et dou6e de toutes
les qualites d6sirables pour le gouvernement des affaires,
elle dirigea la province du Mexique avec une grande
sagesse, des son arriv6e, le 15 novembre 1844. Dans
l'affaire du changement de costume, elle sut unir la fermete, pour faire accomplir les ordres des sup6rieurs,
a une douceur remarquable. Sa force et son courage
6taient admirables; on en peut juger par le r6cit suivant, dfi a un Missionnaire : II allait de Mexico a Puebla en compagnie de la Sceur Augustine Inza, de la
Sceur Najera et d'une demoiselle appelhe Gabrielle
Ordiozola; ils furent arr&ts par des insurges. Avec la
vitesse d'un coup de foudre, 6crit le Missionnaire, ces
insurgs arretent la voiture, ils dirigent leurs lances et
leurs fusils sur nos poitrines. A M"' Gabrielle Ordiozola, ils enlevbrent ses bijoux, en la menagant de l'emmener avec eux. Nous dames retourner de trois lieues en
arriere, et on nous emmena a la villa dite de Sainte-
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H6lene; la, on nous laissa, avec defense de sortir jusqu'au lend-main. Nous ne p6mes point dormir de toute
la nuit, vu notre situation dangereuse; la Sceur Augustine, elle, se maintint dans une tranquillit6 admirable,
et, quoiqu'elle dut beaucoup souffrir, elle ne perdit pas
un moment sa presence d'esprit. En 1857, elle se trouva
gravement malade; on croit que ce furent les prieres
de la Communaut6 qui l'arrach&rent ~ la mort. Elle
mourut le 15 juin 1868, A la Maison centrale, et fut
enterr6e dans le a Pantheon x de cette maison Avant
de quitter le Mexique, les Filles de la Charit6 qui
allaient partir pour l'exil transporterent au Pantheon
francais les restes de Sceur Augustine et les sept Soeurs
suivantes : Soeurs Guadeloupe Gomez, Marguerite Vargas, Refugio Iglesias, Josephine Cardoso, Marie de

J6sus Caro, Guadeloupe Herrera, Mercedes Gonzales.
Une statue de marbre qui repr&sente saint Vincent de
Paul occupe le centre et semble prot6ger les restes pr6cieax des Seurs.

I1 y a d'autres Filles de la Charite qui seraient dignes
d'&tre mentionn6es, mais les limites de ce travail ne
nous le permettent pas. Il suffit de dire qu'elles merithrent une 6ternelle reconnaissance
On se souvient encore aujourd'hui avec amour des

Soeurs suivantes : Seur Ville, deuxieme Visitatrice,
Sceur Julie Fagoaga, Sceur Mancada, Sceur Stephanie,
Soeur Lacour, Sceur Tremaudant et d'autres.
IV. -

SERVICES RENDUS PAR LES FILLES DE LA

CHARITE. - Afin d'avoir une idWe exacte des services
et des divers travaux des Filles de la Cliarit6 au
Mexique, on pourrait rappeler ce que la presse en g6neral a dit Nous pourrions reproduire des citations des
journaux exprimant, en 1874, le regret du depart des

Soeurs des h6pitaux et des &coles.
11 faut ajouter que ces memes Filles de la Charit6
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marcherent sur le champ de bataille sans aucune crainte
et sans distinction de parti. Elles laissereat dans la
Ripublique la juste r6putation du d6vouement dont elles
firent preuve pendant les guerres fratricides de Saltillo et de Monterey, lors de la prise de Puebla et lors
du siege de Quer6taro. On salt qu'elles convertirent
Jews maisons en h6pitaux, aux jours funestes et sanglants des pethrbations politiques.

CHIHUAHUA
CEUVRES DE ZkLE EN FAVEUR DES DTTENUS
DE LA PRISON DE LA VILLE DE CQIHUAHUA.
<Annxalei de la Missias, edit. espagnoIe, ann. igog, p. 645; traduction.)

Lettre de M. T. ANSOTEGUI, pritre de la Mission, &
M. Bruno ALVAREZ, Visiteur de la Province, a
Mexico.
Chihuahua, Ie z8 mai

90o9.

e de vous est la sollicitude avec laquelle
le .Daw-es de *.I CharitE de oette ville se ,dvouent au
soulagement des pawvres et des dishbriths sur lesquels
~er action bienfaisante. Consid6rant le
.ercent
elles e
•en menie temps que celui .de leurs
!bies de leurssA
corps, lles s'enipliet avec zkle pour que ceux qu'elles
assisteat acco•pissep-t le devoir pascal de la confession et de la co•aunion. Elles out voulu procurer cette
graoe , nos chers prisonniers et aux prisonni&res de
•de la -ille.
la prisol
Deux pr&tres de la Mission :frent charges par lks
dames de les preparer 4 cet acte religieux. Ces pxitres
furent puissanament aidýs par celles d'entre ces dames
de la Commission de la
c,
qui font partie Ades tnabxes
1ien <£9nuP

prison

).
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Les detenus se trouvant divis6s en deux d6partements
independants I'un de l'autre, nous avons &6 oblig6s
de nous s6parer en deux sections, afin que personne ne
filt privi du bien que nous voulions faire aux ames.
Nous avons commence nos fonctions de catichistes
le premier dimanche de car&me.
Apres un cantique r6pete par tous avec ferveur, et
qui dispose les esprits et les coeurs, nous adressions une
instruction sur les commandements ou sur la confession.
Ensuite, nous s6parions nos auditeurs en groupes que
nous conflions a deux ou trois dames, qui leur enseignaient le cat&chisme, ce qu'elles ont fait avec un grand
profit pour ces pauvres prisonniers. Ceux-ci 6tudiaient
avec un intr&t qui se manifestait par leur attention et
le vif d6sir qui les animait, se rappelant les uns aux
autres ce qu'enfants, ils avaient appris ou ce que pour
beaucoup d'entre eux, ils 6tudiaient pour la premiere
fois. Puis, nous nous-s6parions, apris avoir chant6 a la
sainte Vierge le si populaire cantique a Adieu, reine du
ciel ) que 'les prisonniers r6p6taient de tout cceur.
Ce n'est pas sans peine que nos chers d6tenus nous
laissaient partir de leur demeure de souffrance, transform6e pour quelques instants en un lieu de joie et d'expansion gn&rale. Le dimanche suivant, nous nous
retrouvions de nouveau, afin de continuer notre tiche
suspendue pendant la semaine, et, a notre arriv6e, nous
voyions reparaitre sur le visage de ces infortunbs le contentement que leur faisaient 6prouver nos visites.
C'est ainsi que nous avons continue tous les
dimanches, jusqu'l Paques inclusivement, et, en ce jourla, nous avons terminA nos instructions.
Notre-Seigneur daigna b&nir nos faibles efforts:
presque tous les prisonniers assistirent aux instructions
et se confesserent; beaucoup de ces pauvres malheureux
ne 1'avaient pas fait depuis bien des ann6es. Ils s'ap-
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procherent 6galement de la table sainte. Bon nombre
d'entre eux iequrent aussi le sacrement de confirmation.
Pour donner plus d'&clat a la f&te qui leur 6tait preparee pour le jour de la communion (deuxieme
dimanche apres PAques), une d6putation de dames de
la charitb invit&rent Monseigneur l'eveque a venir cl6brer la sainte messe, a leur distribuer la sainte communion et A pr6sider le dejeuner qui leur serait offert.
Notre bon prilat ayant accept6 l'invitation, les dames et
les prisonniers firent tout leur possible pour lui faire
une digne roeaption. A la fin, on obtint de M. le gouverneur la permission que les detenus sortissent de leurs
cellules, pour se rendre A une pice de la prison transform6e, par l'habilet6 de nos auxiliaires, en une belle
chapelle. Puis, passant A une autre salle transform&e en
refectoire, on leur servit un excellent et abondant
dejeuner.
Tout cela se fit selon le d6sir que nous en avions
exprim& La presence de Monseigneur l'6veque contribua
. rehausser cette fete, qui remplit de consolation ces
malheureux Plusieurs pr6tres et un grand nombre de
dames de la charit6 voulurent bien aussi &tre pr6sents.
Pendant la messe, les enfants de Marie, les associes
de Saint-Vincent firent entendre leurs chants. La
musique militaire apporta aussi son concours, afin de
procurer, autant que cela 6tait possible, une journ6e de
joie a ces infortunds.
Apres le dejeuner a t6 faite aux prisonniers une distribution de cigares, giteaux, oranges et objets de
pi6t&
Puisse l'exemple des dames de la charit6 de cette
ville stimuler le zele de leurs collaboratrices si d6vou6es
dans cette r6publique du Mexique.
T. ANSOTEGUL
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AMERIQUE CENTRALE
TREMBLEMENT DE TERRE A COSTA RICA
c Un tremblement de terre, qui a affect6 le centre
de !a r6publique de Costa Rica, s'est produit la veille
de 1'Ascension, 4 mai 191o, a 6 h. 50 du soir. Les
secousses ont dur6 dix-huit secondes et ont ruin6, outre
la ville de Cartago, ancienne capitale de la province,
tons les centres situes sur le chemin de fer, de Cartago
a Limon; ce port, de creation moderne, a Wte aussi fort

6prouv.
( Malheureusement, le nombre des victimes est considrable; on croit qu'il depasse I ooo morts et I ooo blesses; oes chiffres, s'ils sont exacts, sont 6normes en euxmimes, et effiayants, si on pense que la population de
Cartago, ville un peu d6chue depuis la fondation de la
nouvelle capitale, San-Jose, ne doit pas d6passer
6.o0o Ames.
• Toutes les communications de chemin de fer, t6l6graphes, ant et6 bouleversees entre Cartago et la c6te
est C'est par une voie d6tourn&e, San-Juan-del-Sur, que
la souyelle est arriv6e aux Etats-Unis, et, de la, en
Europe.
( L'heure tardive de la catastrophe 1'a rendue plus
cruelle encore. En ces basses latitudes, la nuit se fait
brusquement, sans cr6puscule; les victimes ont 6t6 plong6es instantanement dans les t6nebres, rendues plus
6paisses par ,les nuages de poussicre s'l6evant des
ruines.
" On sait que cette partie du Centre-Ambrique est
couverte de volcans, et que c'est une region oa les
tremblements de terre sont continuels, sans 6tre heureusement aussi d6sastreux que celui du 4 mai.
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. Cependant, Cartago avait 6t6 deji complitement
ruin6e par un ph&nomene du meme ordre, en 184L
- Le Cosmos, num6ro du 14 mai 1910.

La Communaut6 des Filles de la Charit6 a, depuis
quelques annees, un 6tablissement a Cartago; les Securs
y desservent un h6pital. H6las ! une d'elles a peri dans
le cataclysme.
L'administration g6n&rale des Sceurs, a Paris, t6lgraphia aussit6t a l'6vque de San Jose, Mgr Stork.
Lazariste. Le pr6lat repondit par la dp&che suivante :
Cartago dtruit. Soeur Minard morte. Autres Scars
sauvies. - Stork.
Cette douloureuse dp&che est parvenue a Paris le
II mai.
La regrett6e Soeur Zenaide-Ernestine Mnard Rtait
n6e a Gonnord, arrondissement d'Angers (Maine-etLoire), le 4 mai 1868; elle entra a Paris, dans la Compagnie des Filles de la Charite, le 6 decembre I8gr.
Elle fut plac6e d'abord & l'h6pital de Saint-Germainen-Laye
Elle fut eavoy&e & Guatemala en 1902, et elle y fut
plac6e a la Maison centrale.
Quand l'h6pital de Cartago fut confi6 aux Filles de
la Charit, en 1903, elle fut l'une des quatre Soeurs qui
y furent envoyes.
A Cartago, le gouverneur de la ville 6tait directeur
de l'h6pitaL Les malades y 6taient tris bien trait6s, et
tn aum6nier y exerqait en toute libert6 son ministrre.
L'insuffisance des bitiments ne permettait pas d'y
recevoir plus de 55 malades Mais on projetait la construction d'un nouvel h6pital, et deja un terrain vaste et
bien situ6 avait 6t6 achet6.
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Les Soeurs s'occupaient aussi d'une florissante association d'enfants de Marie externes.

De San Jose, capitale de Costa Rica, M. Blessing a
envoy6 les nouvelles suivantes a M. le Sup6rieur general :
San Jose, 8 mai 1910.

Une terrible catastrophe vient de fondre sur Costa
Rica. Vous avez et6 deja mis au courant des terribles

tremblements de terre du 13 et du 15 avril, qui ont dej
cause bien des d6gats sur le haut plateau de Costa Rica.
Plus de 200 petits tremblements se sont succid6 jusqu'i ce que, le 4 mai, a 7 heures du soir, pendant que
nous 6tions a l'exercice du mois de Marie, une forte
secousse s'est produite. Elle n'a pas cause de grands
d6gats a San Jos6, mais Cartago et d'autres localit6s
des environs furent rasees. En un instant, il y eut des
centaines de morts et des milliers de blesses. A Cartago,
une Soeur de Saint-Vincent, deux Freres et deux Sceurs
des B616mites se sont trouv6s parmi les morts. Des le
lendemain, a la premiere nouvelle, Monseigneur l'6veque
et plusieurs de nos confreres se sont transport6s sur les
lieux du d6sastre pour offrir leur ministere. En ce
moment, ils s'occupent des grands bless6s qui ont &tC
transport6s i San Jose. Serait-ce la r6alisation de la
parole de nos saints livres : Movebitur terra de loco
suo propter indignationem Domini ?
D ja, le 15 avril, nous avions &et obliges de cong6dier nos 616ves; et, a peine 6taient-ils rentr6s, qu'il a
fallu les renvoyer de nouveau pour un temps ind6termine.
A. BLESSING, C. M.
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CARTAGO, ville de 1'Amerique Centrale, ancienne capitale de
la republique de Costa-Rica et chef-lieu de province a 22 kilomitres au sud-est de San-Josi, la capitale actuelle ; population, 4 600 habitants. La ville de Cartago fut fondie en 1564 ;
tris florissante d'abord, elle fut presque ruinee par les guerres
civiles au commencement du xax siicle, puis par le tremblement de terre de 1841. La province de Cartago compte
34000 habitants.

C'est par !es journaux qu'on a eu les premieres nouvelles da d6sastre du 4 mai. Void les dp&ches tl16graphi6es de Managua a New-York et de New-York en
Europe :
C'est mercredi soir, h six heures cinquante, que la catastrophe
s'est abattue sur Cartago. Alors que la population, frappee de
panique, se precipitait dans les rues, de toutes parts des batiments
s'effondraient, et bien peu nombreux etaient ceux qui parvenaient a se

mettre hors d'atteinte des murs croulants.
L'etat de siege fut proclami, mais les troupes eurent toutes les
peines du monde a maintenir l'ordre.
Deux heures apres la secousse sismique, cause du desastre, un
immense mtdeore est passe au-dessus de la frontiere commune de
Costa-Rica et du Nicaragua, laissant derriere lui une longue trainee
lumineuse. Ce ph6nomene a encore augmente les craintes de la
population.
Des secousses sismiques ont ete egalement ressenties dans cinq
rcpubliques de l'Amerique centrale, mais elles n'ont cauas aucun
grave dgtiL
II est impossible actuellement d'evaluer les dommages causes &
Cartago, mais leur montant s'~levera a des millions de dollars.
(Reuter.)

35o cadavres retir.s des dicombres.
NEw-YOix, 6 mai. - Un tblegramme de San Juan-del-Sur (Nicaragua) rapporte qu'il ne reste plus L Cartago une scule maison
habitable.
Jusqu'a present, 350 cadavres ont t6 retires des ruines de la
ville.

Les blesses sont transportes

a San-Jos6.

(Reuter.)
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Mgr Stork, &vaquede San-Jose, capitale de la R6publique de CostaRica, appartient a la Congregation de la Mission. II a envoyd lea.
renseignemeuts que nous attendions avec anxidtd.

Lettre de Mgr STORCK, C. M., iveque de San Jos4

de Costa-Rica, ta M. A. FIAT, Supbieur grinral.
Saq Jos6 de Costa-Rica, le 8 mai

g19o.

Le cable vous aura deja communiqu6 la triste nouvelle de nos 6preuves. Plusieurs tremblements de terre
ont fait de grands ravages en plusieurs villes et villages.
et celui du 4 mai a dtruit la belle ville de Cartago.
Le 13 avril, a I heure de la nu.t, nous avons senti le
premieres secousses ; surtout la troisikme a 6t6 excessi-

vement forte. Plusieurs 6glises avaient souffert .srieusement, de telle sorte que j'ai dfi les fermer ; la plupart des
maisons 6taient endommagies; par bonheur, nous
n'avions pas a d6plorer de victimes humnaines. Apr6s
avoir iispect6 personnellement les 6difices religieux et
les maisons des communmauts, je me rendis a Cartago,

paroe que le t616graphe m'avait rendu compte du terrible
effet des mouvements sismiques en cette ville. Les d6gits
mat6riels ,taient grands; les 6glises, I'hospice des orphelines, l'h6pital et presque toutes les maisons avaient
pay6 leur tribut an trenblement de terre, mais, par
bonheur, il n'y avait pas de morts ni de bless6s, Je visitai toutes les communaut6s religieuses pour les encourager et indiquer les mesures de prudence. Nos excellentes Sceurs, les Filles de la Chariti de 1'h6pital, montraient beaucoup de courage; on avait retir4 les malades
des salles et dispose des tentes an jardin.
Plusieurs jours nous restimes sous l'impression de ce
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qui venait de se passer, d'autant plus que nous sentions
a San Jos6 jusqut' dix tremblements de terre par jour.
Mais comme ils n'ztaient pas bien forts, on s'habituait

penu pea; on commenrait les r6parations; on ouvrait de
nouveau les &coles qui avaient &t6 ferm6es et tout reprenait son train ordinaire, quand, tout a coup, le 4 mai, a
7 heures du soir, u-e secousse d'une foroe extraordinaire
chassa tout le monde des maisons. J'allai immediatement i l'h6pital, au college de Sion, a l'hospice des
orphelins : il n'y avait pas de nouveaux digits mat6riels
ni de victimes, mais tout le monde 6tait surexcith et personne ne voulait aetourner a sa maison.
Comme les coups que nous sentons a San Jose sont

ordinairement les contre-coups des mouvements qu'on
sent au pied di volcan Irazd, pres de Cartago, nous
aurions voulu avoir des nouvelles de cette ville. Mais la
communication t61graphique etait interrompue; mauvais signe. Vers 2 heures de la nuit, nous apprenons
par une personne qui 6tait venue A pied de Cartago, la
grande 6preuve. On ne voulait pas y croire, tant le r6cit
6tait 6pouvantable On cherchait a esp&er, en mettant
sur le oonpte de I'exagration le trop noir de la description.
1 fallait done aller a Cartago; les trains ne marchaient point, et ainsi il fallut se pourvoir d'une voiture.
Deux de nos confir~es m'accompagnent Je passe par
trois villages; tons les habitants sont dans les rues; les
maisons menacent ruine. Pauvres gens, pleins de foi, a
genoux des deux c6tes de la route; ils me demandent
une parole d'encouragement et la ben6diction; plusieurs
me supplient de leur donner l'absolution J'aarive A
Tarras, faubourg de Cartago. Quel spectacle! Toutes leg
maisons sont par terre, la belle 6glise est renversde; partout des bless6s et des morts sous les monceaux de ruines.
Je m'approche de la ville. L'6glise de Guadalupe est
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en morceaux ; en face, une partie des murs du cimetiere
est tombe. J'ai hate d'arriver au college des Peres Salksiens, mais je dois laisser passer une triste procession

de 50 cadavres retires des ruines. Me voili devant le
college : bAtiments et 6glise sont detruits. Oi sont les
Peres et les 6leves? On me conduit a un champ par derriere l'itablissement, lh je trouve le personnel par terre,
sans abri, sans nourriture. Deux fr&res sont enterr6s sous
les pierres de la chapelle, quatre enfants sont morts,
deux sont gravement blesses. Je supplie alors le P. Directeur de quitter la ville avec tout son monde pour
aller a San Pedro an Palais de la D616gation Apostolique, sachant qu'ils seront bien regus dans cet endroit.
Je cours lI'h6pital; dans le chemin, on m'annonce la
mort de la Sup6rieure. J'arrive a 1'h6pital : impossible
de passer, les bitiments par terre ; j'appelle les Filles
de la Charit6; voili la bonne Sup-rieure, Seur Rosa,
elle n'est pas morte, mais a peine me voit-elle, elle me
dit les larmes aux yeux : g Notre pauvre Sceur Vincent
est morte, nous l'avons d:ji enterr6e.
A c6t. de Seur
Rosa, je vois ses deux compagnes. Les trois Sceurs
restent gn&reusement aupres de leurs malades survivants, dix sont morts. Commne je n'ai point de temps a
perdre, je leur donne ordre de se transf6er avec les
malades a I'h6pital de San Jose Dans la rue, je trouve
le directeur de I'h6pital, le supplie de nous procurer
quelques hommes pour transporter les malades, et immediatement on conduit Sceurs et malades a la capitale.
Au convent des RR. PP. Capucins, je ne trouve que

des ruines; 6glise et couvent sont compltemnent d6truits,
les Peres sont contusionnas, un Frere a le bras cass.
Avec le Pere Sup&ieur, je vais & 1'hospice des orphelines, dirig6 par les Sceurs du Sacr6-Cceur de Bethl6em.
La aussi, l'6glise et le grand etablissement sont par terre.
Je passe a travers les ruines et je trouve dans la cour
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trois Sceurs et 50 orphelines; trois Seurs sont mortes. LaU
aussi, un prompt secours 6tait n&cessaire : ces pauvres
gens n'avaient rien a manger et tremblaient de peur. Je
les envoie, Sceurs et enfants, a l'hospice des orphelins de
San Jos. Apres avoir mis en s6ret6 ces bonnes ames qui
dependent plus particulierement de l'eveque, je parcours
la ville Pas une maison n'est rest6e debout. Partout des
gens affol6s qui crient, qui prient. Je les console, les
b6nis et je donne les seoours de la religion. On m'appelle
de toute part, il s'agit d'escalader les obstacles pour
arriver aupres des pauvres blesses et des malades. Partout des cadavres. Les pr*tres, assez nombreux, sont
partout pour donner les saints sacrements. Presque tous
les m6decins de la capitale sont ici, soignant les bless6s;
le d6vouement est admirable.
Le soir, je retournai a San Jos6 pour prendre soin des
orphelins et des Sceurs envoyes a cette ville. Apres cela,
je visitai de nouveau Cartago.
En vingt-quatre heures, on a trouv6 500 cadavres; les
bless6s plus gravement atteints - il y en a plus de 150 se trouvent a l'ambulance de San Jos6, dirig6e par les
Filles de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, celles de
l'h6pital de San Jos6 et celles de l'h6pital d6truit de
Cartago. Les autres bless6s, moins graves, se trouvent
dans des maisons particulieres. Les survivants de la
pauvre ville se trouvent sous des tentes aux environs de
San Jos6.
Un bien triste spectacle pour moi a 6te l'etat de ruine
du a Paraiso ,, que je visitai 6galement : il y avait
35 morts et beaucoup de blesses, presque abandonnes au
premier moment, paroe qu'on ne pensait qu'a Cartago.
On cherche en vain les rues de oe village florissant;
toutes les maisons sont d6truites, l'6glise est dans un
6tat lamentable. Je ne vous dis rien des autres villages
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partout des ruines.
Vous comprenez facikment qu'aat milieu de ces
disastres nous vivons dans une apprhension oontinuelle.
Les tremblements continuent, on prend le soir son repos
tout habill, parce qu'on ne sait pas ce que la nuit rserve.
Les neuf dixienes des habitants de la capitale vivent
sur les places publiques et dans les environs, sous des
tentes. Les pr6tres sont surcharges de travail, tous les
fideles cherchent les consolations de la religion, ils
veulent &tre prepares a toute &ventualith. Nos confreres
et nos Seurs se devouent admirablement.
Vous voyez que Dieu nous a envoyk une grande
6preuve; mais je dois constater aussi que par elle toutes
les ames se sont rapproch6es de Diem. Si j'adore la sainte
volont6 de Dieu, je dois aussi louer sa grande mis&icorde.
En terminant cette lettre, je me permets de vous
demander l'aum6ne de vos ferventes prinres pour les
pauvres victimes de cette catastrophe qui se trouvent
deji devant le ban Dieu, et pour les survivants, pour
qu'ils correspondent aux graces que Dieu nous concede
en ce temps d'6preuve.
Veuillez agr6er,
f

JEAN-GASPARD,
E4que de Costa-Rica-

BRESIL
Lettre de M. P. DEHAENE, fritre de la Mission,
Visiteur provincial au Brisil, t M. FIAT, Supirieur
gienral.
Rio-de-Janeiro, 25 janvier x91o.

Vous avez bien vouln, dans votre circulaire du I" jan-
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vier 1910, faire une mention elogieuse des Missions du
Brisil.
Les r6sultats obtenus pendant l'annie 1909 sont, en
effet, bien consolants.
La province du Br6sil compte six maisons de Missions : celles de Bahia, de Diamantina, du Caraqa, de
Corityba, de Petropolis, de Victoria.
Toutes cs maisons ont, devant elles, un champ

immense a cultiver : les dioceses de Bahia et de Mariana
oat chacun deux millions et demi d'habitants; ceux de
Diamantina et de P6tropolis n'en comptent pas moins
d'un million.
Nos confreres commencent leurs travaux vers le milieu
de mars, quand se termine la saison des pluies, et les
continuent jusqu'a la fin de novembre; leur tourn6e dure
done pres de nenf mois; ils suivent 1'itineraire trac6
par Monseigneur 1'evequc du diocese.
La plupart des voyages se font a cheval, sous un ciel
brilant, par des chemins a peine ouverts, ou par des
voies escarpies, au milieu des montagnes.
Malgr6 les difficultbs des routes, nous n'avons jamais
d'accident notable a d6plorer; pour ces hrauts de la
foi se r6alise la parole de nos saints Livres : Angelis suis
Deus m-andavit de te.
Les populations sont bonnes et croyantes. Des que le
Missionnaire arrive, elles accourent, avides d'entendre
la parole de Dieu et d6sireuses de se confesser: L'affluence est telle que, d'ordinaire, les Missionnaires sont
oblig6s de pr&cher en plein air.
Les missions ont une dur6e moyenne de quinze jours.
II est impossible de les prolonger au dela, parce que
les populations, venues de loin, ne peuvent abandonner
plus longtemps leurs inter&ts mat6riels.
Lorsque, dans la paroisse, il y a des chapelles de
secours, nos confreres lee visitent et y restent quelques
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jours, afin d'evang6liser ceux qui n'ont pas pu assister
aux exercices de la mission, de sorte qu'il n'est pas rare
que nos Missionnaires passent un mois, six semaines
dans la meme paroisse.
Ce qui attire les b6n6dictions de Dieu sur nos missions, c'est, avec le zele de nos confreres, la vie religieuse et pieuse qu'ils mknent.
L'instruction du matin a lieu vers 6 heures, et celle
du soir a la tomb&e de la nuit.
Le cat6chisme ne dure pas moins d'une heure; outre
les enfants, bon nombre de fiddles y assistent
Voici les r6sultats qui m'ont -tWenvoy6s par les directeurs des Missions :
Mission de Bahia.
Communions ...............
Mariages ....................

.

38 416
to

Mission du Carafa (diocese de Marianna).
Communions. . . . . . . . . . . . . . . . 18 368
Mariages ..

.....

........

...

214

Mission de Diamantina.

Communions ................
Mariages. ...................
Mission de Petropolis.
Communions. . . . . . . . . . . . . ..
Mariages.....................
Mission de Cnrityba.
Communions ...............
.....
Mariages. .................

.20621
... 168
151
798
7811
182

Mission de Victoria (diocese de Espirito Santo).
Communions

...............

Mariages .. . . .............

6272

223

TOTAL

Communions . ..............
Mariages. ......................

. o12 656
2 695

Ce chiffre d'unions ill6gitimes & rehabiliter vous
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paraitra incroyable, dans un pays de foi comme le Br6sil; c'est cependant une triste r6alit6, qui s'explique par
le manque de pr&tres : des paroisses, qui ont une 6tendue 6gale a celle de nos dioceses de France, ne sont
desservies que par un seul pr&tre.
Nos missions sont absolument gratuites, car chaque
maison a un patrimoine suffisant pour faire face aux
frais de voyage et aux d6penses d'entretien dans les
paroisses oif il n'y a pas de cur.

J'ai dit que nous avons six maisons de Missions; il
serait plus juste de dire que nous en avons huit : les
confreres de Rio de Janeiro et de Pernambuco pr&chent
une mission perp6tuelle dans les villes ou ils exercent
leur ministere.
Tous les ans, j'envoie i Son Eminence le cardinal
archevEque de Rio de Janeiro un rapport sur les travaux
de nos confreres dans les dix chapelles confi6es a leur
zele dans la capitale du Br6sil. En void le r6sumb pour
1'annee qui s'acheve.
En 1909, nos confreres ont confess6 48 444 personnes,

distribu6 128 736 communions, revalid6 49 unions ill6gitimes, pr&ch6 21 retraites, donn6 1'extreme-onction a
3 340 malades. De ce grand nombre de malades admi-

nistres, la plupart se confessaient pour la premiere
fois.
Nos confreres de Pernambuco ne travaillent pas moins
que ceux de Rio. " Quand j'ai 6t6 nomm6 h Pernambuco, m'6crit M. Guillaume Vaessen, j'esp6rais pouvoir
me reposer des fatigues des missions, mais je n'ai pas
tard6 A m'apercevoir qu'ici j'ai plus de travail qu'aux
missions du Caraga. ) Je ne connais pas exactement les
r 6sultats obtenus a Pernambuco, mais ils ne sont pas
inferieurs a ceux de Rio de Janeiro.
Si vous pouviez m'envoyer du personnel, j'ouvrirais
immediatement deux nouvelles Missions, une & Saint-
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Louis du Maranhio, une autre a Campo Bello, dans ]e
diocese de Uberaba.
Nosseigneurs les iveques du Maranhio et de Uberaba
-appellent nos confrres de tous leurs voux; les maisons
sont pr&tes, les patrimoines soot fondis; il ne manque
que les ouvriers. Ici, plus que partout ailleurs, il est
'vraide dire :.Messis multa, operawii fauci.
Pierre DEHAENE.

SOUVENIRS DE VOYAGES
DANS L'AMERIQUE CENTRALE ET L'AM•1IQUE DU SUD
24 octobre 1go5 -

15 avril

9go8.

Compte rendu de la Swcur PINAT, Visitatlce,
4 la tres honorde Mere KIEFFER, a Paris.
(Suite; voyez ci-dessus, p. a68.)

A huit heures du matin, le 30 ao•t 1907, nous nou~
-embarquions sur le CAWii, bateau francais, et a quatre
heures du soir nous quittions Bay.
Le lendemain, passant i Montevideo, nous avons eu
le plaisir .d'y revoir nos rceres Seeurs, qui sont venues
passer quelques heures avec znous. Puis, nous avons continu6 notre route en nous recommandant a la protection
de notre aimable patron saint Raphael. Le golfe de
Sainte-Catherine .e montra .clement pour nous. et bientbt nous arrivAmes a Santos, pit d6ej la belle nature
s'!tale dans ;un pays charnant et pittoresque; c'est un
avant-gotit des beautis ,du rdsil.
Le 4 septembe, de grand :matin, nous. arrivions dans
-cettemagnifique baio de Rio de Janeiro qui, dit-on, n'a
pas sa pareille en ce monde par son immensit .et sa
beautý.
.C'est tont d'abord lune .suite nombieuse et vari"e de
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rochers et de montagnes; on les voit longtemps avant
d'arriver au port. Les montagnes les plus rapproch6es
de la baie forment ce qu'on appelle ( le g6ant qui
dort ou qui garde le port >; on distingue, en effet, ce
geant, dont les pieds sont formes par la " montagne du
pain de sucre ».
En entrant, on voit d'un c6t6 le fort de Sainte-Croix,
et de l'autre, le fort Saint-Jean. Bient6t apparait un
panorama merveilleux C'est, ici, une petite ile tres fertile dont le principal ornement est une caserne gracieuse
et blanche; plus loin, des rochers encore, aux formes
gigantesques et bizarres. Ces rochers sont le Corcovado,
au sommet duquel on monte en ascenseur, et qui met
son chapeau de nuages quand il doit pleuvoir. Une
autre montagne encore est celle qu'on appelle c le doigt
de Dieu »; elle parait dominer toutes les autres qui
s'avancent dans la mer, chargies de petites habitations,
d'6glises aux 16&gres et gracieuses tourelles. Et cet
ensemble grandiose s'encadre dans une nature ideale !
11 semble qu'au Br6sil plus encore qu'ailleurs Dieu se
soit plu a multiplier les richesses de sa cr6ation, ces
merveilleux palmiers aux feuilles majestueuses, ces
arbres si divers de formes et de feuillages, ces plantes
si varibes qui poussent et grimpent partout comme par
enchantement et se multiplient a profusion; on ne pourrait jamais en assez dire, et le Bresil me paraissait &tre
le plus beau des pays.
Au Bresil, les oeuvres de notre Communaute 6taient
pour nous choses bien plus belles encore, et voilh pourquoi nous les avons non seulement admir6es, mais
aimees.
Ma Sceur Castet, 6conome de la Province, vint nous
prendre au bateau, et peu de temps apres nous avions le
bonheur de connaitre la digne Soeur Chantrel, Visita-
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trice de la Province, que son aimable et affeciueua
accaeil nous fit bient6t appr&cier.
Ma Soeur Mantel, Assistante de la Province et Sup&.
rieure de la Sanaa Casa 6tait a ses derniers moments. Je
voulus la voir en arrivant.
Depuis longtemps, elle parlait du bonheur qu'elle
aurait eu en me voyant venir au nom de nos vin&res
Sup6rieurs, et lorsque je me suis approch6e de son lit de
mort, elle sembla sourire quand on lui dit que c'6tait la
visite annonc6e; mais, bien pros de rendre sa belle mune,
elle ne paraissait plus s'ccuper des cboses de la terre,
sans doute, la recompense que lui
entrevoyant dej',
pr6parait Il-haut Celui qui avait 6t6 le t6moin d'une
vie toute remplie de charit. Le lendemain, a quatre
heures du matin, elle expirait, et ses funrailles fureit
entour6es des tm&oignages de sympathie, d'affection et
de reconnaissance.
M. Dehaene, Visiteur de la Province, vint nous voir a
la Maison centrale et bient6t nous allions le saluer 5
notre tour.
Rio de Janeiro est une tres jolie ville, c'est certainement la plus agreable que nous ayons vue Depuis
quelques annies surtout, elle a subi des ameliorations
immenses au point de vue de l'hygiene, et elle a 6tl'objet d'embellissements tels que les personnes qui ne
Pont pas vue depuis deux ou trois ans ne la reconnaissent plus.
Il semble qu'on a voulu imiter la nature dans ces.
avenues si grandioses, que 1on a faites larges, &claires
On y rencontre des rends-points de verdure du milieu
desquels. s'chappeat des appareils 6lectriques qui
donnent un aspect feerique a ces all6es dont I'6tendue
est in mease.
Et-qi'y a-t-il d'6tonnant qu'une ville soit si belle,
quaiqd aux beaux monuments, aux rues toutes xemplies
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d'616gants magasins, aux quais spacieux, on peut ajotter le spectacle de la mer et la nature qui, A elles seules,
parlent 6loquemment des merveilles de Dieu.

La Maison centrale que je vis la premiere est assise
entre deux montagnes. D'aspect gai et clair, on s'y sent
cependant un peu loin du monde; mais, la si belle
nature qui l'entoure charme cette solitude que des jardins remplis de fleurs embellissent encore
La chapelle est tres belle et elle est vaste, pas assez
cependant pour les jours de fete, oh les enfants entass6es laissent trop peu de place aux personnes dn dehors
qui viennent prier en foule, avec une foi qui 6difie.
La jeunesse y est nombreuse : ce sont des orphelines,
des classes externes, des pensionnaires, des petits gargons internes, une ceuvre dominicale; il y a un dispendaire oi plus d'un millier de families viennent recevoir
tous les quinze jours de nombreuses provisions, puis les
associations d'enfants de Marie, de jeunes 6conomes,
de dames de charit.
Une moisson si abondante ne peut qu'exciter la charit6, aiguillonner ce zele que Dieu b6nit toujours chez
les siens.
La Santa Casa, < Maison de mis6ricorde », a, dans
la ville, en plus de l'h6pital, plusieurs propri6tis oui
sont ktablies les diverses ceuvres de saint Vincent.
C'est d'abord l'orphelinat Sainte-Thriese, magaifique tablissement qui serait presque un petit palais,
a la fois tres simple, tres grand, tres 6tendu, tres bien
organis- et distribu6; il a ses cours, ses jardins, ses
prairies et meme sa montagne, car, au Br6sil, chaque
maison a la sienne. La, 2oo enfants sont I'objet d'une
sollicitude bien entendue et font la vie et la joie de cette
maison.

C'est ensuite l'h6pital Saint-Jean-Baptiste, pouvant
contenir une centaine de malades, et autour duquel se
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groupent plusieurs autres oeuvres, inspir6es par le zle
des ames, que les difficultes n'ont pu ralentir.
Il y a un dispensaire oi, chaque jour, 150 malades
regoivent les remides gratuits. Tous les mois, un secours
sp6cial est donn6 a 5o families pauvres, dont saint
Antoine est le grand pourvoyeur. II y a des classes de
garqons et de filles. Une grande 6preuve a frapp. cette
maison : Dieu vient d'enlever deux compagnes a cette
petite famille : qu'il daigne la consoler et la b&nir.
Vint le tour de la maison Sainte-Marie, dont l'immeuble est immense. On y blanchit et raccommode tout
le linge de la Santa Casa et de l'h6pital Saint-JeanBaptiste. Four aider dans ce travail considerable, on se
sert des plus grandes orphelines, et comme 1'exemple
vient de haut, tout ce petit monde marche tres vaillamment. La bonne Sceur Justine, qui fait partie de la
petite famille de Sainte-Marie, a 84 ans d'age, 61 de
vocation et 56 de s6jour au Bresil; avec ma Sceur
Ursule de la Santa Casa, ce sont les dernires Soeurs
qui restent du second voyage au Br6sil, en 1858, et ces
ven&rables Soeurs remplissent encore un office.
Saint-Corneille est aussi une maison dependante de
la Santa Casa. En g6n&ral, tous ces 6tablissements sont
trts beaux; ce sont des maisons particulibres que 1'on
a modifi6es, mais qui n'ont pas toujours les commodites voulues; elles sont cependant bien a&dres et adosskes
a la montagne.
A Rio de Janeiro, il y a encore l'asile Saint-Clement;
c'est une tres jolie et grande habitation, admirablement
situee dans la montagne, et prbs de laquelle on arrive
apris avoir parcouru des all6es de palmiers, d'arbres
de toute espece. Elle est peinte tout en rose; on peut
penser que c'est pour indiquer la bonne humeur des
162 enfants qui l'habitent, reflet des Ames de bonne
voloat6.
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L'h6pital Notre-Dame-de-la-Sante est encore, a Rio,
une maison d6pendante de la Santa Casa, mais est
6loign&e. A travers la mer, elle fait face au college
Saint-Vincent de Mattosa, mais la domine encore; c'est
dire que cet h6pital est bien haut place sur la montagne, oii il se trouve seul, dominant la mer.
Cet h6pital est bien ancien; peu a peu, on essaye de
le rajeunir par quelques constructions et par des organisations nouvelles qui facilitent les services. Neanmoins, il faut aux ouvrieres une dose en plus de patience
et de devouement - ce que, d'ailleurs, elles savent
toujours donner volontiers et avec bonne humeur.
Au bas de la montagne, on a organis6 depuis
quelques ann6es, dans une maison de louage, des classes
externes de filles et de garcons, qui font honneur a
celles qui s'en occupent.
Ces enfants, dont la tenue est irr6prochable, sont a
plus d'un titre les vrais enfants de saint Vincent Grace
aux cat&chismes que l'on fait le dimanche, chaque
anne il y a en moyenne 8o a Ioo premieres communions.
L'h6pital de Notre-Dame-de-Bon-Secours, qui est le
plus eloigne, est un v6ritable petit bijou. Tout y est
joli, meme les malades, dont les salles, les lits et les
vktements sont d'une propret6 exquise. II n'a qu'un
d6faut, c'est d'etre trop petit, ne pouvant contenir en
tout qu'une centaine de malades; on a cependant 1'espoir de s'6tendre. La pharmacie est tres bien install6e,
et l'on donne les remedes gratuits A une centaine de
personnes qui, tous les jours, viennent au dispensaire.
Tout le monde semble heureux dans ce petit h6pital,
celies qui soignent, parce qu'elles aiment leurs malades,
et ceux qui sont soign6s, parce qu'ils sentent qu'on le
fait avec coeur.
Cascadura, enfin, dloigne de Rio d'une demi-heure
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en chemin de fer, doit etre ici mentionnE Cette maison,
destin&e & recevoir les poitrinaires, s'appelle h6pital de
Notre-Dame-des-Douleurs. On vent la convertir en sanatorium pour 200oo malades.
Le dispensaire oi, chaque jour, 1'on distribue deux
cent cinquante ordonnanoes, offre en meme temps qu'un
grand travail pour trop peu d'ouvrires, une bande d'enfants de 8o environ, garcons et filles, auxquels on
apprend a lire, a &crire, travailler et surtout a aimer
Dieu. Ce n'est pas la moindre consolation; et les joies
d'une premiere communion nombreuse, d'une association d'enfants de Marie qui compte deji 5o membres
,sont les plus douces des r6compenses qu'ambitionnent
,les vraies Filles.de la Charit&
I e .27 septembre, anniversaire de la mort de saint
Vincent, M. le Visiteur, dans une tres belle conference
qu'il donna . la Maison centrale, sut nous faire admirer et aimer plus encore notre bienheureux Pere, en nous
Le montrant sur son lit de mort, au del et dans nos
-coeurs Toutes les Sceurs presentes y puis&rent un nouvel
l6an pour aller & la conqufte des ames; et nous, heu.reuses de poursuivre notre route A travers les Ielles
<euvres de cette Province, nous l'&tions plus encore de
voir reluire cet esprit de saint Vincent qui, on nous
I'a dit, fait I'honneur et la force de notre Communaut&
Nous allions le constater une fois encore dans un etablissement singulierement 6prouv6.
A la maison des Enfants trouv6s, autrefois tres &
l'aise et commod6ment installe, les Seurs connaissent,
depuis deux ans, les difficultes et inconv6nients d'un
local trop restreint. I1 a fallu faire des prodiges d'organisation et de patience pour arriver a caser pres de
300 enfants, garcons et files, et pour donner a chacun
le logement n6oessaire pour le jour et la nuit, se ser-
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vant des couloirs pour installer des classes, lesquelles
sont transformies et servent de r6fectoire le jour et de
dortoirs la nuit. Le zdle est ingenieux quand c'est le

<ceur qui le guide, hbroique par sa persv&ran:e quand
il est anim6 de 1'esprit de Dieu, et pour cela beni; nous
le constatons ici par le bon ordre, I'entrain joyeux de
tout un monde qui vit d'espoir; en effet, d'immenses

fondations, que nous avons 6t6 voir, supposent un avenir oh 1'on jouira en proportion de ce qu'on aura souffert
I1 avait ete d&cidc que, le 7 octobre, nous partirions
pour faire les visites dans la Province de Minas, et nous
devions commencer par Diamantina. Les Sup&rieurs de
la Province jugeaient que ces voyages seraient pfus
praticables avant les pluies. Tous voulurent nous le pr6parer; M. le Visiteur qui, depuis plusieurs semaines
d6ja, s'enqurait de l'6tat des chemins, recevait et
envoyait des dlp&ches pour nous aplanir les difficult6s;
il nous indiqua un itin6taire tres pr6cis qui fut notre
guide jusqu'au retour. La Sceur Visitatrice, ma Sceur
Chantrel, apprehendait ce voyage et ele I'aurait voulu
termind; mais, nous pouvions compter sur ses bonnes
prieres. Ma Seur 6conoOme disposa abondammedt le
matriel et les provisions de voyage; enfin, la Sceur
directrice nous accompagna une partie du cherain.
Sous les auspices de Notre-Dame-du-Rosaire, nous
partons a quatre heures du matin, par le chemin de fer,
et nous arrivons a deux heures et aemie chez nos Sceurs.
Deja, nois avions beaucoup admire, car, au Br6sil, on
he peut regarder avec indiff6rence, cette nature qui se
fait toujours plus belle, attant par sa varieti que par
son 6clat.
A 4 heures du matin, le lendemain, apres avoir joui
pendant quelques heures du cordial accuei! de Ia Soeur
Dupire, nous partons, toujours en chemin de fer, pour
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Curvelho, oi nous arrivons a cinq heures et demie, apris
un voyage magnifique. La chaleur, ce jour-la, 6tait tres
forte, et la bonne hospitalitd que nous offrent tres cordialement des personnes connues de nos Soeurs est
accept•e de mime. On se repose un peu, et, le lendemain, apres avoir assistA a une messe qui fut chant6e,
i la maniere simple et naive des gens du pays, nous
partons a sept heures pour Corralin, oi nous arrivons
a une heure et demie.
C'est a l'h6tel que nous descendons; il n'y en a qu'un.
Nous y prenons un petit repas, qui se prdsente toujours
le m6me le long du parcours : porc, haricots noirs et
riz. Puis, on s'organise pour monter en voiture.
Ma Soeur directrice va, vient, prend des informations et
tout parait s'arranger. Nos Sours de Diamantina avaient
envoye pour nous aider et nous protdger un homme de
confiance qui, malheureusement, avait eu mille d6boires
dans l'aller et ne se souciait pas d'un si prompt retour.
II nous fit une triste description des chemins, disant
qu'il fallait avoir une bonne sant6 pour faire ce voyage,
qu'il y avait plusieurs fosses A traverser, que la voiture
n'y pouvait passer, etc, etc. Le tableau 6tait si noir que,
pendant un instant, on resta perplexe. Fallait-il continuer ? Etait-ce prudent ? Enfin, demandons-nous, la
vie est-elle en danger? Sur une reponse A pen pres rassurante, nous confiant pleinement aux bons anges, ma
Sceur directrice nous installe dans la voiture, qui est de
bonne apparence, d&couverte, tres souple, tres 16gere;
ii y a place pour deux. Nous avions endoss6 le confortable cache-poussiere que ma Soeur Chantrel nous avait
fait faire a Rio. Alors, conduites par un noir aux allures
d6gag6es, du nom de Manuel, lequel avait Wti pr6ced6
de notre homme de confiance, Augustin, nous disons
adieu a notre bonne conductrice qui ne nous voit pas
partir sans inquietudes. Nous partons gaiement, et com-
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mencons par une promenade d6licieuse a travers des sentiers bien unis, dans de petites forets qui ne font pas
pr6voir les ennuis annonces. Mais voilU que bient6t il
faut traverser un large foss6 rempli d'eau, nous descendons de voiture et, appuybes sur les bras solides de
nos gens qui, de distance en distance avaient mis des
troncs d'arbies pour faciliter le passage, marchant a
pas comptes, nous arrivons au port La voiture, i son
tour, s'en sort comme elle peut et, continuant cette route
int6ressante jusqu'i cinq heures du soir, nous descendons a Papaguay, dans ce qu'on appelle pompeusement
une <<maison de famille )). La, on nous indique une
petite chambre a deux lits; c'est propre, nous n'en
demandons pas davantage; et, sans trop nous inqui6ter
des nombreux curieux qui viennent nous devisager, des
poules, des chiens, des chats qui piaillent, miaulent et
aboient, nous nous retirons dans notre petite cellule,
toutes contentes dbji de cette premiereItape, que la
Providence avait b6nie.
Au moment du depart, le lendemain, un incident
dont les suites auraient pu ktre trbs graves et tres douloureuses nous oblige a rester deux jours a Papaguay;
mais notre c6leste conducteur, saint Raphael, qui n'avait
voulu qu'eprouver notre confiance, nous couvrit d'une
double protection en permettant que nous quittions
Papaguay le 12, a six heures du matin.
Ce jour-li, la route s'embellit encore, les forkts sont
plus epaisses; quelques-unes cependant sont bien d6vastees par d'innombrables fourmis. Une quantit6 d'oiseaux de formes et de couleurs variees volent autour de
nous et remplissent le ciel de musique et de joie.
Mais une large rivibre apparait; elle est profonde,
c'est en radeau qu'il faut la passer. On d6telle les
mules; nous descendons h pied une c6te assez rapide,
tout l'6quipage nous suit et, une fois installes, nous
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glissons tranquillement sur 1'eau, a l'aide d'un petit
systeme a&rien, bien primitif, mais qui nous conduit
sarement
l1'autre rive. Lk le petit cafe traditionnel
nous attend, c'est le supreme riconfort, et il n'y ehn a
que pour deux sous, dans un d6. Quelques minutes de
repos font du bien a tout le monde, et nous nous remettops en route, toujours vaillantes, toujours confiantes.
A l'aide de nos mules, nous montons, descendons,
gravissons, tant6t allegrement, tant6t plniblement;
notre fidcle Manuel, avec une dexteritA rare, sait nous
eviter les chocs les plus p6nibles; cependant, quelquefois, devant un immense rocher a gravir, il nous prie
poliment de descendre et nous montons, par des chemins semis de pierres pointues. Le spectacle qui nous
entoure est severe et grandiose, parfois sauvage. Dans
ces bois, et pros de ces montagnes, I'air, la Iumibre, les
grands horizons, les hautes cimes 6•vent I'ame et la
remplissent de paix.
Nous touchons presque au terme de notre journ6e,
quand nos mules, ent&t6es, se mettent a refuser de marcher; on les frappe, on les pique, tout est inutile, et nous
mettons six heures au lieu de trois pour arriver a Rudiadur. II fait nuit quand nous arrivons et c'est encore
dans une maison de famille, un peu plus noire et beaucoup moins propre que la precedente, que nous nous
arretons. Nous y demandons du lait, qu'on nous apporte
tres sale, et nous prenons quelques provisions dans le
fameux panier de voyage que la Sceur 6conome avait eu
la prevoyanoe de fournir abondamment. Aprbs cela,
nous faisions 1'inventaire de notre appartement : dans le
milieu tait un vaste lit, tout couvert de dentelles tres
a jout et d'autres garnitures de ce genre. II y avait aussi
un autre lit plus petit, fait de bandes de cuir; des fusils
itaient pendus au mur, une boite en forme de cercueil
etait sous le lit; une quantit6 de statues de saints de

-

471 -

tous les ages, de tous les temps, ornait l'autel, et le tout
6tait 6clair6 par une chandelle fumeuse qui donnait a
la chambre un aspect s6pulcral. II ne fallait pas se
deconcerter cependant, et bon gr6, mal gr6 , le sommeil
vint clore nos paupikres.
Le lendemain, qui 6tait un dimanche, fut sans messe
cette fois, sauf celle que nous disions dans notre coeur;
nous nous mimes en route . six heures et demie.
Tout marcha d'abord a merveille, beau temps, mules
docles. Pendant trois heures, nous pnmes jouir en paix
des beaut6s de la nature. Mais, le second relai a peine
commenc6, voila que les mules s'engagent dans un bourbier et n'en peuvent plus sortir. Manuel les excite, les
pousse, les tire, Augustin se d6chausse et, en bon fr re,
rvet aider son compagnon : vains efforts, nos deux
mules s'affaissent dans la vase, et il faut attendre leur
bon vouloir pour les en d6gager.
Nous descendons alors de voiture, et franchissons le
foss6. Nous croyons nous mettre a l'abri dans un champ,
aucune habitation ne paraissant a l'horizon, quand, tout
k coup, 'orage &clate, avec des eclairs et le tonnerre;
une pluie torrentielle nous inonde et nous ne pouvons
faire autre chose que d'ouvrir notre parapluie pour nous
prot6ger. Heureusement que nos mules, fatigu6es d'&tre i
terre, d'un bond se releverent. et que la pluie diminua
Trempees jusqu'aux os, nous remontions en voiture, le
parapluie ouvert. Ce contretemps nous avait mis en retard
et, au lieu d'arriver le soir m&me a Diamantina, il fallut encore s'arrEter & Chiuga, y coucher, mais avec l'espoir au cceur que, dbs l'aurore du lendemain, nous
serions chez nos Soeurs.
Ce voyage avait 6t6 laborieux, et cependant beaucoup plus facile qu'autrefois; on peut juger de celui
que fit la respectable Soeur Mantel, qui, la premiere des
Filles de la Charit6, p6n6tra dans ce lointain pays, du
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de vie de communaut1il y a deux ans, avait &t admirablement bien choisie pour 6tablir les oeuvres de Moquegua. Comme toujours, ces ceuvres se sont fond6es au
prix de mille difficult6s. Avant la guerre avec le Chili,
le pays 6tait relativement riche, car tons les produits de
la vallee trouvaient une vente assur&e sur les places
d'Iquique et d'Antofagasta;' mais par suite de la cession au Chili de ces provinces et des nouveaux droits
de douane, les vins de Moquegaa durent prendre la

route de Bolivie. Le cherin de fer qui unissait Moquegua a la c6te fut 6galement drtruit, lots de la guerre,
de sorte que la ville demeura comme isolde du reste dw
pays. Les Sceurs ont grandement souffert, dans les commencermets, et comme la socidt de bienfaisance qui
les avait fait venir etait quelquefois sans ressources,
elles vivaient d'aum6nes pour

oaulager les pauvres

malades. Elles employaient 6galement leurs ressources
personnelles. La cuisine n'a pas 6t6 achet6e par la bienfaisance. Elle a coft& i ooo soles, et c'est la regrettie
Sceur Guezel qui l'a donnue. La pharmacie, actuellement
si bien roont6e, et admirablement tenue par la Sceur
Magdeleine, a t faite avec des dons des Sceurs et des
personnes pieuses. II en faut dire de m&me de la lingerie La Sceur Marguerite et la Sceur Marie, si devou&es
pour les malades, sont heureuses d'avoir maintenant un
pen de quoi les assister. Dieu, hemrcusement, leur suscita une gen&reuse bienfaitrice en la personne de
M"*Agueda V. de Angulo. Cette charitable personne
qui est morte il y a deux ans, le x fevrier 1908, a &te,
pendant tout le temps de sa vie, la providence des
Soeurs qui, actuellement, souffrent considerablement
d'etre priv6es de ses lib6ralits. II ne se passait pas de
mois, en effet, saus qu'elle envoyAt . l'h6pital des
secours en argent et en nature, et l'on peut dire qu'elle
a totalement transformnn 'h6pital.
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L'h6pital comprend quatre grandes salles en forme
de croix. Les salles sont vodit6es et tellement bien construites qu'elles ont r6siste i plusieurs tremblements de
terre. Cette disposition des salles permet d'avoir tout
autour de l'h6pital des jardins, ainsi que les offices et
habitations des employes. Chaque office a ba petite cour
indipendante, et la belle distribution des logements des
employ&s contribue beaucoup a l'ordre de la maison.
La chapelle et le jardin s6parent 1'h6pital des classes
externes et de 1'ouvroir. Quand on entre dans la chapelle, on ne se croirait pas i Moquegua, mais en France,
tellement la chapelle est bien tenue, proprette, avec sa
tribune et son maitre-autel bien orne.
L'archiconfrerie de la Sainte-Agonie est ici une des
associations les plus nombreuses de Moquegua. Toutes
les dames en font partie, et, chose rare en ces pays ou
l'on se fait inscrire dans toutes les associations existantes, elles sont fort ponctuelles aux r6unions.
Les &coles des Soeurs comprennent une centaine d'enfants, et la Soar Gabrielle, qui est seule charg6e de
tout ce monde, doit se multiplier pour pouvoir obtenir
les brillants x6sultats qu'elle obtient chaque annie aux
examens passes devant un jury officiel, compose des
membres de la soci&t de bienfaisance. L'asile est completement a part de l'h6pital et a 6ti construit selon
toutes les prescriptions modernes de 1'hygiene par
M1"" Agu6da. Les gens de Moquegua, qui s'&taient
d'abord oppos6s a la creation de cette oeuvre, sont maintenant dans l'admiration de voir de jeuaes enfants
savoir mieux l'arithmetique et la grammaire que les
jeunes gens di lyce. Je ne parle pas du catechisme;
sur ce point, ils sont de beaucoup superieurs. Les petites
fetes qui se doxwent quelquefois surprennent les parents,
qui n'6taient point habitues a voir leurs enfants prendre,
des le has age, I'habitude du travail et de la r6flexion.

CORRECTION
THE PREVIOUS DOCUMENT IS BEING
RE-FILMED TO INSURE LEGIBILITY

CORRECTION
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temps qu'elle mit et des difficultis qu'elle eut i subir,
le faisant a cheval.
C'est un coup de canon qui annonca notre arrivee a
Diamantina. Nos Soeurs vinrent au-devant de nous,
et bient6t nous nous trouvons dans cette famille qui
devait nous etre doublement chere, et par la difficulti
de l'atteindre, et par l'6loignement qui les prive parfois
de legitimes consolations. Elles ne s'en plaignent pas;
elles sont heureuses, au contraire, de pouvoir 6vang~Iiser ce pays si riche d'ames, de foi naive et de bonne
volonte.
Le college de Notre-Dame-des-Douleurs a Diamantina fut fond6 en 1867. Il comprend aujourd'hui un
orphelinat, des classes gratuites, un pensionnat et diffrrentes associations. Bien situ6, en pleine campagne et
pres des montagnes, il garde son cachet primitif de simplicit& Les Filles de la Charit6 y font le bien, non en
raison des besoins immenses de cette Province de Minas,
qui compte plus de cinq millions d'habitants, mais
selon leurs moyens et leur devouement, souhaitant que
beaucoup d'ouvrieres surgissent pour d6fricher ce
champ, qui n'est pas moins riche en tresors spirituels
que les mines de Diamantina ne le sont en pierres pr-

cieuses.
Le
Soeur
1902,
men't

petit hopital, fond6 egalement en 1867 par la
Mantel, a subi quelques 6preuves; mais, depuis
il s'en relTve, pour la consolation et le soulage
des malades du pays.

(A suivre.)
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PEROU
Lettre de M. Emile NEVEU, pfrtre de la Mission,
i M. MILON, secritaire gineral, i Paris.
H6pital de Moquega, i" janvier 19go.

MOQUEGUA (nous prononqons Moq6goua) est une
petite ville de 5 0ooo mes, situ6e tout a fait au sud du
Prou. Cette petite ville appartient au diocese d'Ar&quipa, mais au point de vue civil elle possede un pr'fet
et est chef-lieu de la province littorale de Moquegua.
Ce qui la rend c6lebre est son commerce de vins tres
renomms .dans tout le pays de Bolivie; ce vin, si son
elaboration 6tait mieux faite, pourrait rivaliser avec les
meilleurs vins d'Europe. La vall6e oih se trouvent fes
vignobles a une longueur de 30 a 40 kilometres. Le sol
est tres fertile et tout pousse tres bien. Si vous voyiez
le jardin de la Sceur Martin, Fille de la Charit6, la
Fondatrice et Sup&rieure actuelle de. l'hpital, vous
seriez 6merveill6, car vous y rencontreriez une grande
quantit6 de 16gumes et de fruits d'Europe et beaucoup
d'autres excellents qui ne se trouvent que dans les pays
chauds, comme le cafe, la chirimoya, la palta, etc Malheureusement, il n'a pas plu depuis cinq ans, et cette
s6cheresse est la cause de la ruine des beaux vignobles
de Moquegua.
C'est en novembre 1893 que les Filles de la Charit6
y sont venues, pour se d6vouer au service des pauvres
malades. L'h6pital etait alors completement abandonn4
et presque en ruines.
La chapelle actuelle servait d'6table aux animaux,
et les appartements des Soeurs, ainsi que les diverses
salles de classes, d'ouvroir et d'asile n'existaient point.
La v6n6rable Sneur Martin, qui a fait sa cinquantaine
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de vie de communauti il y a deux ans, avait &te admirablement bien choisie pour 6tablir les ceuvres de Moquegua. Comme toujours, ces oeuvres se sont fondues au
prix de mille difficultes. Avant la guerre avec le Chili,
le pays 6tait relativement riche, car tous les produits de
la vall6e trouvaient une vente assur&e sur les places
d'Iquique et d'Antofagasta;'mais par suite de la cession au Chili de ces provinces et des nouveaux droits
de douane, les vins de Moquegna durent prendre la
route de Bolivie. Le chemin de fer qui unissait Moquegua i la c6te fut 6galement detruit, lors de la guerre,
de sorte que la ville demeura comme isol&e du neste diw
pays. Les Soeurs ont grandement souffert, dans les commencements, et comme la soci6t- de bienfaisance qui
les avait fait venir 6tait quelquefois sans ressources,
elles vivaient d'aumSnes pour .soulager les pauvres
malades. Elles employaient 6galement leurs ressources
personnelles. La cuisine n'a pas At6 achet6e par la bienfaisance. Elle a cozt6 i ooo soles, et c'est la regrettte
Soeur Guezel qui l'a donn6e. La pharmacie, actuellement
si bien mont6e, et admirablement tenue par la Soeur
Magdeleine, a &t faite avec des dons des Sceurs et des
personnes pieuses. II en faut dire de m~me de la lingerie. La Soeur Marguerite et la Sceur Marie, si d6vou6es
pour les malades, sont heureuses d'avoir maintenant an

pen de quoi les assister Dieu, heareusement, leur suscita une g6n6reuse bienfaitrice en la personne de
M" Aguida V. de Angulo. Cette charitable personne
qui est morte il y a deux ans, le x fi6vrier 1908, a &th,
pendant tout le temps de sa vie, la providence des
Sceurs qui, actuellement, souffrent consid&rablement
d'ere priv&es de ses libralitis. I1ne se passait pas de
mois, en effet, saas qu'elle envoyAt a l'h6pital des
secours en argent et en nature, et 'on pent dire qu'elle
a totalement transformn

1'h6pital.
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L'h6pital comprend quatre graudes salles en forme
de croix. Les salles sont voit6es et tellement bien construites qu'elles ont r6sistAe plusieurs tremblements de
terre. Cette disposition des salles permet d'avoir tout
autour de I'h6pital des jardins, ainsi que les offices et
habitations des employes. Chaque office a sa petite cour
ind6pendante, et la belle distribution des logements des
employ&s contribue beaucoup a l'ordre de la maison.
La chapelle et le jardin s6parent 1'h6pital des classes
externes et de l'ouvroir. Quand on entre dans la chapelle, on ne se croirait pas a Moquegua, mais en France,
tellement la chapelle est bien tenue, proprette, avec sa
tribune et son maitre-autel bien orne.
L'archiconfrbrie de la Sainte-Agonie est ici une des
associations les plus nombreuses de Moquegua. Toutes
les dames en font partie, et, chose rare en ces pays oil
l'on se fait inscrire dans toutes les associations existantes, elles sont fort ponctuelles aux r6uxions
Les ecoles des Soeurs comprennent une centaine d'enfants, et la Soeur Gabrielle, qui est seule charg6e de
tout ce monde, doit se multiplier pour pouvoir obtenir
les brillants r6anl.tats qu'elle obtient chaque annie aux
examens passes devant un jury officiel, compose des
membres de la soci&t de bienfaisance. L'asile est completement i part de I'h6pital et a 6t6 construit selon
toutes les prescriptions modernes de I'hygicne par
AMJAgu6da. Les gens de Moquegua, qui s'6taient
d'abord opposes a la creation de cette oeuvre, sont maintenant dans I'admiration de voir de jeunes enfants
savoir miemux 'arithmytique ct la grammaire que les
jeuaes gens du lyce. Je ne parle pas du catichisme;
sur ce point, ils soat de beaucoup suprieuxs. Les petites
f&tes qui se donaeat quelquefois surprennent les parents,
qui n'6taient point habitues a voir leurs enfants prendre,
des le bas Age, I'habitude du travail et de !a r6flexion.
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Cet asile est devenu le centre d'oeuvres nouvelles. En
arrivant a Moquegua, la Sceur Ceile constatait avec
peine qu'il n'existait aucun cat&chisme, et que les
enfants ne faisaient pas leur premiere communion ou
la faisaient sans preparation aucune. On ne savait pas
ce que c'itait que communier. Une ann&e, il y a de cela
deux ans, le directeur du collige national, qui 6tait bon
catholique, pria le chapelain de l'h6pital de venir faire
des instructions aux jeunes gens de son college, pour

les pr6parer a la fete de Paques. Or, malgr4 l'exemple
donni par le directeur et tous les moyens employes,
deux jeunes gens seulement firent leurs Piques Le

directeur fut change quelque temps apris, et, 1'ann6e
suivante, il n'y eut plus d'instructions.
La Saeur C&cile se consacra a faire le catechisme
chaque dimanche et, aux approches d'une mission qui
devait avoir lieu en aoft, elle fit le cat6chisme tous les
jours a 22 enfants de la ville. Elle avait invit6 a y

assister un jeune homme voisin qui n'avait jamais communi6 et qui, aprls quelque resistance, acc6da au d6sir
de la Soeur. Le lendemain, deux ou trois suivirent son
exemple, et chaque jour leur nombre alla en augmentant. Ils 6taient 68, dont une quarantaine de 16 a 20 ans.
La Soeur craignit d'abord que ce ffit pour se moquer

qu'ils venaient au catechisme, et leur demanda bien
franchement quelle intention les animait Ils r6pondirent qu'ils voulaient bien faire leur premiere communion, et I'attention qu'ils prtaient aux instructions
montrait bien que leur d6sir tait sincre. Le jour de
la premiere communion, le 8 septembre, ils se rendirent tous de l'h6pital a 1'6glise paroissiale, eloign6e
d'un bon quart d'heure, en procession, le brassard au
bras, en chantant des cantiques. Le peuple de Moquegua ne revenait pas de sa surprise, car, ici, on n'etait
point habitue h voir des hommes a la messe, et quand on
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en voyait un, on allait trouver ceux qui sont natifs
d'Arequipa pour leur annoncer qu'un de leurs compatriotes 6tait arriv. Meme apres quatre mois, tout le
monde parle encore de cette belle c6r6monie de la pre-

miere communion. Elle ne comprit point seulement la
messe du matin. Le soir, dans le meme ordre, ces memes
jeunes gens se rendirent a l'6glise pour renouveler les
promesses de leur bapt8me et se consacrer a Marie.
II n'6tait point possible de ne pas assurer le fruit de
cette sainte journ&e. Ces jeunes gens formerent une sorte
de patronage dont les reunions se tiennent a. l'h6pital,
et que I'on a appeli c Centre catholique ,. Tous les
membres de ce centre font ostensiblement leurs devoirs
religieux et prennent part aux offices, chantant avec
enthousiasme et pi6t6 aux grand'messes qui se c6lbrent
chez les Filles de la Charite. Un de ces jeunes gens fait
le dimanche an soir une conference sur un sujet apolog6tique on religieux, et j'ai assist6 g oelle qui se donna
le I- janvier. Prc6dce de quelques pieces de vers a
Pie X, etc., et du chant de quelques cantiques, cette
conference sur l'actualit6 de la religion a plu h tout le
monde. On y avait invite les juges et les principaux
personnages de Moquegua, car la conf&ence, de regle,
devait 8tre suivie d'un discours sur le (<Progres ,, que
I'on avait impos6e votre serviteur. Notre-Seigneur n'ac-corde jamais sa grace isol6e, et il me donna la consola:tion de prendre deux jeunes gens du Centre pour le
grand S6minaire, un vrai miracle, vu qu'il y a tres longtemps qu'il n'est point sorti de prtre de Moquegua.
VoilB le bien que font les Sceurs ici, et je ne vous
parle pas de la visite aux prisons, ni de 1'ouvroir qui
prospere grandement
Emile NEVEU.
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BOLIVIE
fr1tre de la Mission,
M. FIAT, Suprieur gienral.

Lettre de M. D. CHOISNARD,

i

Sucre, 27 novembre

gxog.

Nous voila en pleines vacances, nos 616ves devant
nous revenir le 3 janvier.
Jusqu'a ce jour, je ne reqois d'eux que de bonnes
nouvelles. Pendant 1'annee, nous les avons invites a se
faire cat&chistes, car, en Bolivie, il y a grandement
lieu de se prioccuper de l'instruction des enfants. Un
grand nombre de nos 616ves ont r6pondu A nos d6sirs
A Sucre, un de nos nouveaux pr&tres et plusieurs
s6minaristes ont organis6 six cat6chismes : dans l'tglise
Saint-Sibastien, se r6unissent tous les dimanches environ quatre-vingts garcons; leur cat&chiste est M. Salinas, jeune pretre pieux et z616, qui se fait aider de
quelques jeunes gens. Dans 1'6glise San-Miguel, trois
s6minaristes font, plusieurs fois par semaine, le catchisme a une quarantaine de jeunes gens d'assez bonne
famille. Chaque jour, dans la chapelle de Santa Rita,
un s6minariste tres z616, aide de plusieurs autres de ses
compagnons, fait le catechisme a de nombreux enfants,
presque tous tres pauvres : il en a 250 inscrits sur sa
liste; souvent il en a 120 & I15 aux r6unions. Chaque
dimanche, les m&mes pauvres petits viennent passer
leur soir6e au S6minaire, ou ils rcitent le chapelet; il
y a ensuite une heure de cat&chisme, avec chant de nombreux cantiques; puis, ils jouent dans la cour du S&minaire.
Dans 1'6glise de la Merced, tous les matins, trois s6minaristes font le cat6chisme a pros de 15o enfants de la
paroisse Saint-Rock.
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Dans 1'6glise Saint-Dominique, il y a deux cat6chismes : un .de 70 petits garcons et un de 35 petites fillettes; et trois autres s6minaristes dirigent ces cat6chismes.
Enfin, dans F1'glise Saint-Lasare, quatre s6minaristes
cat6chisent 70 A 80 petits garons.
Ce n'est pas seulement a Sucre meme que nos s6minaristes se sont faits les 6vangelistes des petits et des
pauvres. Je recois des lettres qui m'annoncent qu'en
d'autres villes et villages its s'adonnent avec zele A 1l
meme ceuvre. A Uncia, c'est un s6minariste qui va plusieurs fois par semaine aux deux ecoles faire le cat6chisme avec l'agr6ment des instituteurs; a Vitichi, un
autre a su r6unir 80 enfants et leur enseigne presque
chaque jour la doctrine chr6tienne.
Au retour des vacances, ils vont venir, tout heureux,
rendre compte de leurs ceuvres de zble. Daigne NotreSeigneur conserver et d6velopper en eux ces germes de
vie sacerdotale et faire d'eux des ap6tres dans notre
vaste Bolivie.
Daniel CHOISNARD.

L'ORGANISATION RELIGIEUSE
DES PHILIPPINES
On se rappelle qu'au moment oi les Philippines passerent de 1'Espagne aux Etats-Unis, le gouvernement
amnricain envoya A Rome une commission a la t&te de
laquelle se trouvait le pr6sident actuel de la Confid6ration, M. Taft, pour d6terminer, de concert avec le
Saint-Siege, la nouvelle organisation religieuse de 1'archipel. Les n6gociations eurent plein succes, et 'les
mesures prises alors ont 6t6 appliqu6es avec une 6gale
bo:nne volont6 par le gouvernement des Etats-Unis et
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le d6elgue apostolique a Manille, Mgr Agius, archeveque titulaire de Palmyre, b6.ndictin, originaire de
Malte.
A cette 6poque, en 1903, I'archev&que de Manille avait
quatre 6veques suffragants. Les anciens titulaires etant
morts ou ayant d6missionne pendant la periode de
troubles, les cinq nouveaux prelats furent choisis parmi
des sujets amricains.
Un decret qui vient d'&tre sign6 par Ie pape montre
que la situation de l'Eglise continue a prosperer dans
les Philippines.
Pie X y &rigequatre nouveaux dioceses : Zamboanga,
Tuguegarao, Samar et Leyte, Lipa, dans les iles du
m&me nom, plus une prefecture apostolique dans l'ile
de Pelawan.
En m&me temps, la Congregation de la Consistoriale
a fait agreer par le pape, pour le siege de Lipa,
Mgr P6trelli, secr6taire de la d6legation apostolique d4
Manille, et, pour le sitge de Samar, Mgr Singzon,
vicaire g6n&ral de Cebu.
Le pape a egalement pourvu a deux des anciens
sitges vacants, en nommant a Nueva-Caceres Mgr Mac
Giuley, du diocese de Philadelphie, et & Cebi,
Mgr Gorardo, qui 6tait auxiliaire de 1'6v&que d6funt de
Cebu. - L'Univers, 5 mars 1910.

NOS DTFUNTS
MISSIONNAIRES
18. M. Judge (Patrice), prtre, d&eced le I" mars 19io,
a la Nouvelle-Orl6ans (Etats-Unis); 54 ans d'Ige,
9ade vocation.
19. M. Hannon (Jean), pr&tre, d6c6d6 le 6 mars 19go,
SDublin (Irlande); 59, 32.
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20. M. Lemack (Jean), pr6tre, d6c6dI le 5 mars 1910o
en Autriche; 55, 30.
21. M. Ricci (Antoine), pretre, d6c6di le 4 mars 1910,
a Plaisance (Italie); 29, 13.
22. M. Caries (Pierre-Victor),
pr&tre, d6cde
le
14 mars 19o1, i Alger (Algerie); 81, 56.
23. Frere Chaton (Cl6estin), coadjuteur, d&cd6I le
18 mars 19Io, a la Maison-mere, i Paris, 8o, 61.
24. M. Vandenberghe (Theodore), pretre, d6cid6 le
28 mars 1910, a Constantinople (Turquie); 55, 3525. M.
Ciravegna
(Joseph),
pr6tre,
d&c6d& le
13 mars 1910, a Mondovi (Italie); 84, 66.
26. M. Marc (Pierre), pr&tre, d6c6di le 6 avril 19io, a
Alger (Algerie); 45, 26.
27. M. Hickey (Corneille), pr&tre, d6c6d6 le 24 avril 1910,
a Dublin (Irlande); 91, 65.
28. M. Anchier (Camille), pr&tre, d6c6de le 22 mai Ig9o,
a la Maison-mire, a Paris; 61, 21.
29. Fr. Supanz (Francois), coadjuteur, d&cid6 le
24 mai 19lo, i Dax (France); 47, 21.
30. M. Feely (Francois), pretre, d6cdeM le 27 mai 1910o,
aux Etats-Unis; 31, 16.
31. M. Esteban (Felix), pr&tre, dic6d6 le 15 mai 191o,
A Mexico; 33, 10.
NOS CHkRES S(EURS
27 fevrier 19io.
Jeanne Lacassagne, dc6de6e i la Maison Saint-Vincent de
Lyon; 37 ans d'Age, 17 de vocation.
Pauline Chodzinska, Maison Centrale de Culm; 66, 42.
Amilie Arsac, Bienfaisance de Marseille; 24, 2.
Antoinette Viala, Asile des Alien6s, ! Aversa, Italie; 91, 71.
Rdgina Henn, Prison de ;Lankowitz, Autriche; 78, 53.

Anne Brultez, Maison de Charit6 de Saint-Did, France; 77, 55Elisabeth Coron, Maison de Charit6 de Saint-Loup, France;

79. 56.
Marie Zarri, Maison Centrale de Turin; 58, 36.
Ludivine Lemaire, Maison de Charit6 de Montolieu; 76, 54.
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Maria Civit, H6pital de la Princesse, a Madrid; 63, 39.
Maria Domenech, H6pital de la Marine, a Carthagene; 79, 48.
Teresa Busquets, Maison San Diego de Valdemoro; o7. 45.
Josephine Le Gac. HBpital Saint-Michel, a Paris; 37. 14.
Pauline Soulier, H6pital de Callao, Perou; 74, 4o.
Marie Kncwles, Maison Centrale de Mill-Hill; 60, 36.
Apoliine Simon, Hospice de Bouchain, France; 72. 52.
Alice Moran, Orphelinat Saint-Vincent de D6troit, Elats-Unis;
85, 62.
6 mars 191 ,.
Valerie Bartosinska, Maison Centrale de Graz; 42, io.
Gisella Amersek, Hospice des Incurables de Laibach; 2;. 7.
Jeanne Roemaet, Hospice de Boeschepe, France; 77, 47.
Marie Descoritch, H6pital Sainte-Marthe, a Catane; 74, 49.
Louise Munos, Maison de Charit6 de Montolieu; 75, 47.
Marie Kieffer, Maison Principale, a Paris; 74, 54Rose Olive, .H6pital San Severino, a Palerme; 41, 1g.
Marie Michel, Maison de Charitd de Montolieu; 78, 57.
Julie Gras, H6pital Militaire de Rio-de-Janeiro; 70, 49.
Josiphine Comandone, Maison Centale de Turin; 73, 53.
Antonia Asciutti, Maison Centrale de Sienne; 37, 17.
Jeanne Barru6, Ouvroir Saint-Vincent-de-Paul, a Paris; 77, 52.
Armandine Thibaut, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France;
29, 4Marianne Filipie, Hospice des Incurables de Laibach: 23. 5.
Thais Duvivier, Maison de Charite de Saint-Michel, i El-Biar,
Algerie; 74, 46.
Alexandrine Martin, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Germain-des-Pris, a Paris; 74, 55Marie Achart, Maison de Chariti d'Arcachon, France; 73. 49Maria Ferraro, Hospice d'Enfants, a Palerme, Italie; 48. 24.
Rosalie Pelcavel, H6pital Saint-Vincent de Pekin; 50o 31.
Otilia Comadira, H6pital de la Princesse, a Madrid; 67, 45Maria Landaluce, H6pital de Almeria, Espagne; 50, 29.
Maria Tendeo; Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagrce;
,24 ,5 -.
Catalina Imirizaldu, Maison de Charite de Santander,
Espagne; 39, 20o
Pascuala Albas, Bienfaisance de Begona, Espagne; 34, 14.
Elisabeth Schrccder, Maison Centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 82, 54.Rosalie Rix, Maison Centrale d'Ans, Belgique; 62, 38.
Louise Guerry, H6pital GEiral de Douai, France; 59, 33Marie Maselaux, Institut des Aveugles, A Clermont-Ferrand,
France; 28, 7.
Marie Skol, Hospice d'Erlan, Hongrie; 40, 20.
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Therese Byrne, Infirmerie de Mobile, Etats-Unis; 56, 32.
Marguerite Daly, Asile des Enfants-TrouvEs de Saint-Louis,
Etats-Unis; 45, 20.
Josephine Koslacz, H6pital de Tarnow, Pologne; 35, I.
Augustine Bollot, Misiricorde de Palerme, Italie; So, 59.

Barbe Brandnet; Hospice Saint-Elisabeth de Budapest, Hon-

grie; 36, 16.
Jos6phine Coindriau, Maison de Charite de Clichy; 83, 64.
Rita Cortes, H6pital General de Valencia, Espagne; 41, 17.
Maria Carulla, Hospice de Madrid; 84, 55.
Isabel Ulibarrena, Bienfaisance de Huelva, Espagne; 65, 45.
Petra Ozcariz, H6pital General de Madrid; 38, 14.
Anna Turkowska, Maison de Charit6 de Byslawek, Pologne;
72, 55-

Paula Gomez, H6pital de Conception, Chili; 68, 40.
Maximiliana Gonzalez, Asile Saint-Vincent de Buenos-Ayres;
67, 50.

Milo6 Sirvin, Maison de Charite de Saint-Michel, Alg6rie;
73, 48.
Marie Josipovic, H6pital Saint-Etienne de Budapest; 41, 18.
Nelly Edeline, H6pital Genral d'Auch, France; 73, 48.
Emiliana de Irastorza, H6pital de Santander, Espagne; 28, 7.
Therese Brandl, H6pital de Schwarzach, Autriche; 30, 5.
Celinie Legrand, Maison de Retraite de Chatillon-sousBagneux; 73, 55.
Rose Saby, Hospice d'Hesdin, France; 81, 58.
Lucienne Malherbe, Maison de Charite de Douai; 28, 3.
Marie Molinier, Asile Saint-Vincent de La Teppe, France;
47, 26.
Anne Novachk, Ecole de Hengsberg, Autriche; 45, 27.
Dolores Cano, Maison Saint-Augustin de Popayan, Colombie;
31, Io mois.
Barbe Kac, H6pital de Saint-Polten, Autriche; 24, 6.
Marie Rieger, H6pital de Schwarzach, Autriche; 23, 5.
Marie Pages, Asile Saint-Pierre, a Nice; 67, 49.
Jeanne Dumas, Maison Centrale d'Alger; 85, 65.
Augustine Pulici, Maison Centrale de Turin; 33, I4.
Pauline Calderara, Institut Salotto de Rivoli, Italie; 56, 35.
Josephine Portal, Hospice de Coulommiers, France; 80, 58.
Frangoise Mismas, Hospice des Incurables, a Laibach, Autriche; 30, 5.
Marie Masqueray, Hospice de Martel, France; 79, 6i.
Marthe Moneger, Orphelinat d'Elancourt, France; 48, 26.
Mathilde Colombeau, H6pital de Sedan, France; 67, 48.
Jenny Dastugue, H6pital Saint-Joseph de Lyon; 46, 16.
V1.-.-e Sals, •f
• .-Cetr-.-l" 'e Turin; 22, 3.
Sophie Pigon, Maison de Charite de Clichy, France; 76, 46.
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Florence Buckland, H6pital Sainte-Marie de Lanark, Ecosse;
35, 6.
Maria Roux, Maison Principale, i Paris; 40, 2o.

Fl6icie Bizot, H6tel-Dieu de Castre, France; 37,

x.
Jeanne Jarton, Maison de Chariti de Gigny, France;

2, 53.

Anna Meister, Maison Centrale de Salzburg; 83, 58.
Suzanne Panzl, Maison Centrale de Salzburg; 29, 6.
Agnes Zalar, H6pital Gendral de Laibach, Autriche; 31, 4.
Leonie Taupin, Maison de Chariti de Quievrain, Belgique;
38, 17-

Julie Valogne, Maison de Chariti de Montolieu; 77, 47.
Alexise Lagneau, Orphelinat Notre-Dame de la Salette, a
Bahia; 80, 59.
Jeanne Martin, Maison Principale, A Paris; 76, 52.
Louise Grdgoire, Maison Principale, A Paris; 66, 46.
Dominique Andrzejevoska, H6pital d'Enfants de Varsovie;
47, 19-

Maria Molina, H6pital de Curico, Chili; 67, 32.
Rosina Buchner, Maison Centrale de Salzburg; 55, 28.
Marie Blanchon, H6tel-Dieu de Nogent-sur-Seine; 60, 42.
Frangoise Jouberton, Bureau de Bienfaisance de Paris-Passy;
73, 42.

Augustina Diaz de Cerio, Maison de Bienfaisance d'Azpeitia,
Espagne; 32, 8.

Marie Juntes, Maison Centrale de Turin; 88, 66.
Maria Carras, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
29, 9-

Jeanne Paccini, Maison Centrale de Turin; 39, 19.
Buenaventura Coxt, H6pital du Roi, A Tolede, Espagne;
75, 51'

Maria Dellacasa, Maison Centrale de Sienne; 64, 46.
Philomene Dematteo, H6pital de Foligno, Italie; 60, 31.
Maria Vassallo, Hospice de Semigallia, Italic; 79, 52.
Josefa Sudupe, H6pital de Jativa, Espagne; 65, 34.
Josefa Lleonart, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 75, 34.
Francisca Carlos, H6pital Saint-Jean-de-Diea, k Manille, lies
Philippines; 53, a2

Marie Alzuguren, H6pital de Carmona, Espagne; 26, 4.
Sebastiana Salazar, Maison Centrale de Madrid; 73, 46.
Maria Chagneau, Misericorde de Chartres, France; 78, 54.
Glyceria Fernandes, Santa-Casa de Rio-de-Janeiro; 48, 3!.
Aim6e Teyre, Coll!ge de l'Immaculde-Conception de Fortaleza, Brisil; 46,

21.
I

mai

Ig9o.

Marie Picart, Maison Saint-Michel de Montmirail; 57, 28.
Marie Beduschi, Maison Centrale de Turin; 39, 17.
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Virginie Morselli, Maison Centrale de Turin ; 31, It.
Elisa Meliodon, Hospice de Saint-Georges de Lisle, France
58, 36.
Gertrude Wogme, Hopital d'Anina, Hongrie; 74, 56.
Sophie Dancourt, Maison Principale, a Paris; 80, 59.
Petronilla Klein, Ecole de Sarvar, Hongiie; 66, 47.
Marie Boucher, Misericorde de Loos, France; 63, 43Lucia Ruiz de la Cuesta, Maison San Diego de Valdemoro,

Espagne; 44, 17.
Pascuala San Martin, Bienfaisance de La Havane, lie de
Cuba; 34, 14.
Josefa Aristaran, Bienfaisance de La Havane, Ile de Cuba;
78, 5i.
Maria Noguer, H6pital de Ubeda, Espagne; 57, 32.

Louise Benac, Asile Saint-Jean-de-Dieu de Malaga; 70, 50.
Marie Courbon, Infirmerie Marie-Th6rbse, a Paris; 52. 28.
Therese Prutti, Hospice de St-Polten, Autriche; 19, 3.
Marie Courtial, Maison de Charite de Montolieu; 70, 45.
Adele Heron, Maison de Charite de Nceux-les-Mines; 51, 26.
Emilia Salas, Asile S. Manuel de Malaga; 32,

II.

Francoise Browner, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France;
73, 51.

Clarisa Donoso, H6pital de Talca, Chili; 38, 6.
Anne Cessac, H6pital Gendral de Valenciennes,
71, 49-

Marie Delaage, H6pital

France;

de la Charite de Saint-Etienne,

France; 70, 47-

Catherine Collares, College de Petropolis, Bresil; 64, 43Teresa Urien, H8pital de la Princesse, a Madrid; 84, 6o.
Josefa Garzon, H6pital de Santander, Espagne; 62, 46.
Maria Dalmaces, Asile des Vieillards, a Cadiz; 6o, 36.
Zo6 Swynghedauw, Maison de Charit6 de Bailleul, France;
42, 17.

Leopoldine Wahner, Maison Centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 86, 6o.
Anne Strah, Orphelinat de Laibach, Autriche; 25, 4.
Maria Bozib, H6pital Saint-Etienne de Budapest; 35, 14.
Zenaide Menard, H6pital de Cartago, Amerique Centrale;
42, 19.

Marie

Ribon, H6pital

Saint-Eloi

de Montpellier,

France;

78, 53Marianne Heller, Asile des Alienes de la Nouvelle-Orldans,
Etats-Unis; 74, 52.

Marie Kreamer, H6pital Saint-Jean de Budapest; 28, 1o.
Marie Sekirnik, H6pital de Windischgraz, Autriche; 24, 4Elisabeth Presciuttini, Orphelinat de Castellamare, Italie;66, 39-
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LA SCEUR MARIE KIEFFER
A l'occasion de la mort de la Soeur Marie Kieffer,
dont on vient de lire le nom dans le n6crologe qui precede et dont nous avons annonc6 le d6ces dans le prec6dent numro des Annales, M. A. Fiat, Sup&rieur gn&ral, a adress6 la lettre suivante a toute la Communaut6
des Filles de la Charit6 :
Paris, le zi mars 1gro.

... Dieu nous avait vraiment bien favoris6s, le jour oi
il nous donna la tres digne Soeur Kieffer pour Superieure. Ses 6minentes qualitis, dans 1'ordre de la nature
et dans celui de la grice, jointes a la connaissance du
personnel de la Communaute et a une longue experience
des oeuvres, en avaient fait un sujet apte i une vaste
administration et capable de grandes choses; et ce qu'il
y a de plus remarquable, c'est qu'elle n'avait pas l'air
de se douter de sa valeur, du moins elle ne s'en prevalut
jamais, demeurant toujours dans l'attitude d'une bonne
et aimable simplicit6, faisant le meilleur accueil a tout
le monde. C'tait une ame aux miles vertus, une femme
forte, un caractere ferme, mais temp&6r par une souplesse toute chr6tienne.
A la fin du g6n6ralat des autres Superieures, on ne
manquait pas d'6num6rer le grand nombre de maisons
ouvertes par elles. Pour la tres honor6e Mere Kieffer,
nous sommes reduits a mentionner surtout les maisons
fermees.
Elle traversa, en effet, la p6riode des laicisations, qui
lui enleva 206 6tablissements en France et ferma en
400 autres la partie scolaire. Elle ne se laissa pas
abattre par 1'amoncellement de tant de ruines; pleurant
avec les pauvres expuls6es, souffrant de toutes leurs
douleurs, elle les relevait ensuite par des paroles pleines
de foi et multipliait ses travaux pour donner a chacune
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d'elles ou un poste de travail, ou une place de repos
dans une maison de retraite. Mais quelle douleur pour
son coeur de voir ainsi d6vast6e cette chore Communaut6, formne en grande partie par elle, et jusque-la
dans la plus &clatante prosperite ! Quel redoublement
d'angoissante sollicitude pour ecarter les dangers toujours imminents des nouvelles laicisations, et quel martyre pour elle que cette p6nurie de vocations et son
impuissance a pourvoir aux besoins urgents d'une foule
de maisons en France et a l'6tranger I
Au milieu de tant de souffrances et de tant de difficultbs, elle a vraimenit m6rit6 le titre de Mere admirable par sa resignation chritienne, sa force, sa confiance en Dieu et m&me son amabilit6 enjou6e aupres de
son entourage. C'6tait un tr6sor. Dieu qui nous l'avait
donni a voulu le reprendre. Que son saint nom soit
b6ni !

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS

86. -

TRADUCTION

DU DcCRI-T CIRCA DEBITA,

POUR LES ORDRES ET INSTITUTS RELIGIEUX;

etc.,

3o JUILL.ET I QO)

(S. C. Religiosorum).
Nous avons publi. ci-dessus, p. 12o, le texte de ce decret iqui
commence par les mots Inter ea.
Nous donnons aujourd'hui la traduction des articles de ce decret;
c'est celle

publiee par M.

Boudinhon

(Revue du

Clergi franfais,

i" fdvrier xgo1).

( I. Les Superieurs g6neraux, provinciaux, regionaux

ou locaux ne contracteront aucune dette notable, n'assumeront aucuie obligation notable, directement ou
indirectement, formellement ou par voie fiduciaire, avec
ou sans hypotheque, avec ou sans inter&ts, par instru-
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ment public ou priv6, de vive voix ou autrement, si o
n'est aux conditions suivantes :
u a) S'il s'agit de la Curie gn6ralice, d'une maison
on de maisons soumises a la juridiction on direction de
la Curie g6enralice - il faudra le consentement pralable du Conseil g6n&alice ou Dfinitoire;
ab) S'il s'agit de dettes on obligations a contracter
ou a assumer par les Sup&ieurs provinciaux ou regionaux - il faudra le consentement prealable du Conseil
ou Dfinitoire provincial, plus la permission expresse
du Suprieur g6n•&al, a la suite du vote djeib&atif du
Conseil ou Dfinitoire generalice,
, c) S'il s'agit de maisons qui n'ont pas de Superieur provincial ou r6gional - il faut le consentement
prealable du Conseil local du monastere on de la maison, quel qu'en soit le nom, plus la permission expresse
du Superieur g6n&al, et de son Conseil on D6fnitoire
g6n6ralice. Et si un Ordre est divis6 en diverses Congr6gations ou families, ayant chacune son propre Prsident on Sup6rieur general on quasi g&neral, la permission de ce President on Sup&rieur et de son conseil
sera absolument ncessaire;
d) S'il s'agit de monasteres on de maisons qui
d
n'ont pas de Superieur g6neral - il faudra le consentement pr6alable du conseil local, et la permission
&crite de l'Ordinaire du lieu, si ces monasteres ou maisons ne sont pas v6ritablement exempts de la juridiction de I'Ordinaire.
a II. La notable quantit6 a consid6rer pour les dettes
on obligations a assumer sera : de 500 francs a
1 ooo francs pour les maisons isoles;

de I ooo

S5 coo francs pour les provinces on groupements assimil6s; au-dessus de 5 ooo francs, pour les curies g6n6ralices. Et si les maisons, provinces on curies g6ndralices veulent contracter des dettes on obligations qui
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d6passent la valeur de Ioooo francs, il faudra, outre
le consentement du conseil respectif, l'autorisation apostolique.
a III. 11 n'est pas permis de d6passer les sommes indiques ci-dessus en fractionnant les diverses dettes et
obligations contract6es ou a contracter : toutes les dettes
toutes les obligations, forment toujours un ensemble.
Seront done nulles les permissions accordees pour contracter de nouvelles dettes ou assumer de nouvelles obligations, si les dettes et obligations ant.rieures ne sent
pas iteintes.
a IV. De mzme seront nuHes les autorisations aposto-

liques on indults pour contracter des dettes ou assumer
des obligations de valeurs sup&rieures & io ooo francs,
si la maisom, la province, la Curie generalice a omis
dans la supplique I'indication des autres dettes ou obligations dont elle serait greve.
a V. S'il existe des Congregations ou instituts &
voeux simples, on autres families religieuses qui n'aient
pas de Conseils g&nralices, provinciaux ou locaux, ils
devront les tablir dans les trois mois, dans Ie but de
veiller a 1'administration economique. De mime les
monastres on maisons ind6pendantes, qui n'auraient pas
de conseii lu par la libre ilection du chapitre local,
devront igalement l'6tablir dans les trois mois. Les conseillers demeureront en charge pendant trois ans; il y
en aura quatre dans les maisons qui comptent au moins
douze l6octeurs, deux au moins dans les autres.
c VI. Les votes, dont il est question a l'artice premier, seront demandes a chaque fois; les suffrages
seront secrets et avec voix d6librative et non pas seulement consultative; les autorisations cons6cutives ces
votes seront toujours donnees par &crit, jamais de vive
voix. Les actes du conseil seront sign6s par le Sup&rieur et par les conseillers.
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(i VII. 11 y a obligation grave de conscience pour les
Superieurs a ne pas cacher aux conseillers, par euxmemes ou par l'6conome, en totalitt ou en partie, n'importe quels biens, revenus, sommes d'argent, titres,
donations, aum6nes ou autres choses ayant une valeur,
m&me si elles avaient et6 donn6es au Superieur en consideration de sa personne; de meme a ne rien dissimuler
des dettes ou obligations; ils devront, au contraire, tout
soumettre pleinement, exactement, sincerement, fidlement a la revision, a P'examen et a 1'approbation du
conseil; et pr6senter a l'examen des conseillers tous les
documents qui int6ressent les biens temporels ou.l'administration 6conomique.
c VIII. On ne fera aucune fondation de monastere
ou de maison, aucun agrandissement, aucun changement de maison fond6e, si 1'on n'a pas pour cela Fargent disponible et s'il faut pour cela contracter des
dettes ou des obligations, mime si l'on avait dIja le
terrain ou les imatriaux de construction, ou si une par-

tie de l'6difice itait donn6e ou construite gratuitement;
il ne suffit pas, d'ailleurs, de la promesse de sommes
d'argent, m6me consid6rables, de la part d'un ou de
plusieurs bienfaiteurs, car souvent ces promesses ne
sont pas ex6cut6es, au p6ril de grave dommage materiel et moral des religieux.
<(IX. Pour faire des sommes d'argent, revenus et
autres ressources un placement lCgifime, sir, licite et
productif, et pour faire tel placement plut6t que tel
autre, il faut le vote du conseil, demand6 a chaque fois,
apres qu'on aura communique a ce conseil tous les renseignements sur la forme, les conditions et les autres
circonstances ae ce ,placement. II en sera de meme pour
tout changement des placements, en observant les prescriptions de droit.
ccX. Les constitutions de chaque famille religieuse
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contiennent des prescriptions sur l'armoire a trois clefs,
sur la v6rification de son contenu et sur la bonne administration temporelle; on devra en observer soigneusement toutes les dispositions, plus s6veres que celles de
la pr6sente instruction, en tout ce qui ne serait pas contraire a celle-ci. Et, dans le cas oi les statuts n'auraient
pas r6glement6 l'administration temporelle, on devra y
pourvoir aussit6t...
( XI. Tous immeubles, legs et autres biens, auxquels
se rattachent en n'importe quelle maniere des charges
de messes, leurs fruits et revenus, ne peuvent etre grev6s en aucune facon, pas meme pour peu de temps, de
dettes et obligations 6conomiques d'aucune sorte; les
sommes reques pour la c616bration des messes manuelles
et autres ne peuvent etre employees, avant la c6l6bration des messes, en aucune faqon et pour aucun motif,
ni en totalit6 ni en partie, et doivent etre int6gralement
conserv6es. Les Sup6rieurs et conseillers devront apporter sur ce point une vigilance particuliere.
(( XII. La d6fense, depuis longtemps porf6e par le
Saint-Siege, d'ali6ner les dots des religieuses, devra
etre fiddlement observ&e. II ne sera done pas permis
d'employer en aucune maniere et pour n'importe quele
utilit6 le capital de ces dots. pendant Ia vie des religieuses ou Sceurs, sous les peines d6termindes par le
droit. Et l'on devra demander l'autorisation au SaintSiEge si, en raison de tres graves circonstances, on
jugeait tres utile l'ali6nation, ne f6t-ce que d'une seule
dot.
u XIII. Les donations (par les religieux et religieuses), meme a titre d'aumones ou de secours, ne
doivent se faire que suivant les conditions prescrites par
Ie Saint-Siege, et dans la mesure pr6vue par les constitutions, ou 16gitimement fix6e par les chapitres, ou .
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leur defaut, par les Superieurs generaux avec leurs conseils respectifs. n
Outre les peines ind6termin6es que pourront encourir
ceux qui violeront les dispositions de la pr6sente instruction, on rappelle les peines encourues ipso facto par
oeux qui n'obtiennent pas l'autorisation apostoiique,
quand celle-ci est requise par le droit; c'est 1'excommunication non reservee et la nullit6 des contrats et ali6nations, prevues par 1'extravagante Ambitiose.

NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION DEPUIS L'EPOQUE
DE LA REVOLUTION

En attendant que nous puissions publier dans les Annales
un recit plus complet de ce qui s'est accompli sous chacun des
Superieurs generaux, nous donnons ici, pour Fepoque contemporaine, la biographie abreg6e de chacun d'eux, comme, dans
le numero precedent des Annales, nous avons publii la notice
biographique des Vicaires gen6raux qui ont gouverne la Congregation A 1'ipoque de la R6volution.
C'est en 1827 qu'a fini la periode des Vicaires g6neraux et
qu'a repris la serie des Suppriears g6naraux. C'est donc
1',poque qui va de 1827, date de la nomination de M. Dewailly,
jusqu'k 1878, date de la mort de M. Eugene Bore, qui va etre
resumee ici dans les biographies des Superieurs g6enraux qui
se sont succid4. Nous avons emprunt6 en grande partie ces
biographies aux tomes II et III des Circulairesdes Sufrieurs
gendraux. (In-4, Paris, 1879 et 1880.)

M. PIERRE-JOSEPH DEWAILLY,
t1° Sup6rieur g6n6ral (1827-1828)

M. Pierre-Joseph Dewailly (i) naquit le 25 jamvier 1759,

a Vacqueriettes, diocese de Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui d'Arras. II fit ses 6tudes

lUniversite
'
de Douai,

(I) Nous employons pour son nom 1'orthographe de M. Dewailly
lui-mEme.
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et entra dans la Congregation le 6 decembre 1778. La
Congregation de la Mission dirigeait alors un grand
nombre de S6minaires et desservait les cures royales,
ainsi que la chapelle royale de Versailles. M. Dewailly

PIERRE-JOSEPH DEWAILLY
xI* SUPmRIEUR GE1NRAL (1827-1828)

fut attache d'abord a 1'6glise Saint-Louis de Versailles,
aujourd'hui la cath6drale de cette ville; plus tard, il
fut employ6 dans les missions du diocese d'Amiens,
puis il professa la philosophie au Siminaire de Chartres,
et la tho'logie a Saint-Brieuc. II occupait cett- r.er-
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niere place au moment de la Revolution, et quitta la
France en 1792, au milieu des scenes de desordre qui
&clataient de toutes parts contre les pr&tres. M. Dewailly
n'6chappa qu'avec peine aux fureurs des r&volutionnaires, et il conserva toujours la marque d'un coup de
sabre qu'il re<ut dans ces tristes circonstances. Apris
avoir pass6 quelque temps en Allemagne, il rentra en
France d'assez bonne heure, invit6 par Mgr Asseline,
6veque d'Arras, qui, toujours occup6, quoique de loin,
du bien de son troupeau, renvoya aussi dans son diocise plusieurs membres de son dergi, afin de soutenir
la foi des peuples, et de visiter les campagnes abandonn6es. M. Dewailly remplit, pendant plusieurs ann6es,
ce ministire, au milieu des circonstances les plus difficiles, et brava plus d'une fois le danger, pour consoler et instruire les fideles.
Poursuivi et arr&t6 une fois & Saint-Georges, pris
Hesdin, il fut pr6cipit6 dans une cave A coups de crosse
de fusil, et y resta enfermn jusqu'a ce qu'il fut d6iivrpar le d6vouement des habitants. A I',poque du Consulat, 1'6vlque d'Arras le nomma A la cure de SaintLeu.
Les gofts de M. Dewailly le ramenaient A la vie de
communautk; il vint, en 1806, A Amiens, oh il fut un
des directeurs du grand S6minaire et, en

181I,

il

accepta la place de Sup6rieur de cette maison. Ce fut
par ses soins que l'on rentra dans le local biti autrefois
par notre Congr6gation, et qui est un des plus beaux
S6minaires de France. I1 forma les colleges de Montdidier et de Roye, qui ont rendu tant de services aux
families chrbtiennes, et il avait, sous sa direction, une
compagnie de Missionnaires qui 6vang6lisaient sans
reliche les campagnes. Jouissant de quelque fortune, et,
de plus, d6positaire de fonds que la confiance publique
mettait entre ses mains, il employait ces ressources a
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favoriser de pieuses vocations : le diocese d'Amiens lui
doit plusieurs pr&tres qui ont ignore, jusqu'a la fin de
leurs &tudes, quelle &tait la main qui les soutenait II
procurait aussi une &ducation chretienne a plusieurs
enfants; il leur faisait apprendre un 6tat, quand il ne
trouvait point en eux d'aptitude pour le latin. Les
membres moins ais6s de sa famille, et le village oiu il
avait 6t6 baptis, se ressentirent de ses libaralit6s. Ce
fut lui qui fit, en partie, les frais de la d&coration de
l'6glise de Vacqueriettes, que l'&v&que d'Arras erigea
des lors en succursale et oi il envoya un cure.
Depuis 18oo, comme on l'a vu pr6c6demment, la Congr6gation avait t6 gouvern6e par des Vicaires gine
raux nommis par le Saint-Siege. Les circonstances tant
devenues plus favorables et la Congr6gation &tantr6ta.
blie en France sur I'ancien pied, ses membres souhaitaient de se tronver, comme autrefois, r6unis sous un
m&me chef. Dans le but de satisfaire des d6sirs si l1gitimes, le Pape, de son autorit6 souveraine, mit
M. Dewailly a la t&te de la Congregation. Le Bref de
Leon XII qui le nomma Sup6rieur g6n&al est du 16 janvier 1827. Ce Bref fut I'objet, le I" juillet suivant,
d'une ordonnance royale qui en autorisait la publication, et M. Dewailly le notifia . toute la Congr6gation
par sa Circulaire du 6 juillet 1827. c Apris plus de
trente ans de revolution, disait-il, on a vu l'oeuvre de
saint Vincent survivre en France au bouleversement
universeL Le pen de Missionnaires qui avaient 6chapp6
au glaive de la perscution et qui n'avaient pas succomb6 sous les fatigues de l'exil, ont pu la relever de
ses ruines et lui donner encore une consid6ration qui
inspire 1'6tonnement. Elle a des 6tablissements en assez
grand nombre, un S6minaire interne qui offre les plus
belles esp&rances, une maison-mere A laquelle la pieuse
munificence d'un roi tres chr6tien et ia liberalit6 des
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fiddles ont donn4 de grands accroissements. Nous avons
pu faire construire une magnifique chapelle, oj nous
esperons faire, dans peu, la translation du corps de

notre bienheureux Pere saint Vincent n
La chapelle dont pa .* M. Dewailly est la chapelle
actuelle, sauf les deux bas-c6t6s qui ont &t ajoutes plus
tard.
II avait fallu, pour construire cette chapelle, faire
l'acquisition d'une maison voisine, celle qui porte le
numro 93. Le propri6taire ne voulut la c6der qu'au
prix de 200oo ooo francs. Mgr Frayssinous, alors ministre
des affaires eccl6siastiques, r6unit cette somme; il en
obtint un quart de la cassette du roi Charles X, le reste
fut pris sur le budget de son ministere ou lui fut accord6
par les deux ministres de la marine et des affaires 6trangeres, en vue des services rendus par la Congregation
ou de ceux qu'elle 6tait destin6e a rendre plus tard i
la France, dans les missions lointaines et ktrangeres.
Une fois le terrain acquis, on s'etait mis en devoir
de commencer les travaux de la chapelle. La premi&re
pierre fut posee, le 16 aoft 1826, par M. Boujard, alors
Vicaire g6neral de la Congrigation; et la construction
fut pouss6e avec tant d'activit& que, sous le g6nbralat
de. M. Dewailly, la b6nediction solennelle en fut faite
solennellement le I" novembre 1827, par Mgr de Que-

len, archeveque de Paris.
Ces details sont donn&s par M. Etienne, Superieur
general (Notice sur le r6tablissement de la Congrigation
de la Mission apres la R6volution. Paris, 1870; p. 18).
M. Etienne ajoute, en parlant de Mgr de Qu6len : ( Ce
v6n6rable pontife, qui devait plus tard rappeler par son
affection pour nos deux families les souvenrs de Mgr de
Gondy, Pun de ses prd6ecesseurs dans la capitale, manifesta en cette circonstance tout ce que son coeur renfermait de d6votion pour saint Vincent et d'amour pour

-

497 -

ses enfants. Apres avoir cilbr6 la premiere messe dans
cette nouvelle chapelle, il voulut laisser a notre sacristie,
comme t6moignage de sa piete et de son affection, l'ornement et l'aube dont il s'itait servi au saint sacrifice.
a Bient6t apres, il en donna une preuve plus solennelle, qui lui acquit le titre de bienfaiteur et mmce de
restaurateur de notre Compagnie. Cette m&me annie
1827, il y cut a Paris une exposition de l'industrie. Un
orfevre d6sirait y exposer un travail sortant de ses ateliers, qui attirAt l'attention du public. Comme il se
proposait un sujet religieux, il s'adressa a Mgr de Qu6len, pour qu'il voulft bien lui en indiquer un qui lui
permit de faire preuve de son talent Celui-ci, sachant
que nous avions le projet de d6poser dans notre chapelle
le corps de saint Vincent, avait congu la pens6e de profiter de cette circonstance pour relever la gloire de cet
ap6tre de la charit6 qui, pendant trente ann6es de sa
vie, avait fait de Paris le th6etre des merveilles de son
amour pour les pauvres. II engagea l'artiste a faire, en
argent, une chasse digne de renfermer les restes pr6cieux de ce grand serviteur de Dieu. La pensee du prelat et les indications donnies h l'artiste furent admira1'exposition,
blement ex6cutbes, et ce travail, place6
fut singulierement appr6ci6 du public. Mgr de Qu6len
en fit I'acquisition au prix de 70 ooo francs, et au nom
du diocese de Paris, pour le donner a notre Congr6gation. Cette chasse fut d6pos6e & 1'archevch6, en attendant le moment opportun oit se ferait la translation du
corps de saint Vincent dans notre chapelle. Ce moment
opportun se fit attendre trois ann&es. ,
M. Dewailly suivait avec attention les ceuvres de la
Congr6gation dans les Missions lointaines. II 6crivait,
le I ""janvier 1828 : , Le blocus d'Alger par les Francais a oblige les ouvriers de cette mission de quitter
cette r6sidence (juin 1827) et de revenir en France.
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Notre Mission d'Am&rique nous fait concevoir de flattecses esprances Cet 6tablissement parait devoir devenir un des plus intressants de la Congregation. Tout
annonce que, dans cette contr&e, les Missionnaires
peuvent se rendre extr&mement utiles pour la gloire de
Dieu et le salut des ames. Dans ce moment, trois de nos
shminaristes se disposent a partir an printemps poor
cette Mission L'&tablissement de notre Congregation
qui souffre le plus dans ce moment, c'est la Mission de
Chine. Je la recommande a vos prieres; et si quelqu'un
parmi vous se sent dispose a se consacrer a ce ministere

vraiment apostolique, je le prie de me le faire connaitre. Les depenses des pr6paratifs et du voyage ne
seront point a la charge de la Congregation; cette Mission a des ressolrces capables de sufire a tout. )
M. Dewailly rorganisa aussi l'administration g~nrale de la Congr6gation I1 6crivait, Ie rt janvier 1828:
K Je dois vous informer aussi qu le Bref da Souverain Pontife qui m'a nomm6 Superieur g6nal, me donnant le pouvoir de choisir moi-umee mon admoniter et
mes assistants, apres y avoir pens6 s&rieusement et
recommandi instamment cette op&ration au Seigneur,
par l'intercession de saint Vincent de Paul, j'ai fix6
d6finitivement mon choix, et j'ai nomm6 mon admoniteur M. Augustin Delgorgues; j'ai nomm6 assistants
MM. Dominique Salhorgne, Joseph-Mansuet Boullangier et Pierre Le Go. J'ai nomm6 M. Jean-Baptiste
Etienne, procueur et secr&taire de la Congr6gation. Je
desirais beaucoup me conformer a 1usage 6tabli par une
Assembl&e g6rnale, de mettre au nombre de mes assistants un Missionnaire italien. C'est pour cette raison
que je n'en ai nomm6 que trois. Mais les besoins pressants de nos provinces d'Italie ne permettant pas, pour
le moment, d'en appeler prbs de moi un confrbre propre
a cette place, j'ai r6solu d'attendre des circonstances
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plus heureuses pour nommer mon quatrieme assistant ))
Dans ces conditions, on peut dire que la Congr6gation, sortie de la terrible epreuve ou l'avait jet&e depuis
tant .d'ann6es la R6volution, 6tait r6organis&e et qu'elle
reprenait normalement sa marche.
M. Dewailly mourut le samedi 26 octobre 1828, apres
les alternatives d'une maladie qui n'avait pas paru
d'abord aussi grave, et qui a fait 6clater sa foi et sa
resignation. Pendant sa trop courte administration, ii
avait dirige avec sagesse et avec d6vouement les deux
Communaut6s des pretres de la Mission et des Filles
de la Charit6. < M. Dewailly, dit l'Ami de la Religion
en annonsant sa mort, marquera d'une maniere honorable parmi les plus sages disciples et les plus dignes
successeurs de saint Vincent de Paul. »
M. DOMINIQUE SALHORGNE,
12* Suprieur g6n6ral (1829-1835)

M. Dominique Salhorgne naquit a Toul, en 1756,
d'une famille honnate et religieuse; a seize ans, ii avait
d6ji achev6 le cours de ses humanites, et c'est g cet age
qu'il se prisenta a Saint-Lazare; il y fut reju le 27 octobre 1772 et y fit les vceux le 28 octobre 1775, n'ayant
pas encore dix-neuf ans accomplis.
On n'avait pas tarde i reconnaltre en lui un sujet de
grande esperance : aussi, d&s qu'il eut termine son
cours de theologie, et quoiqu'il ne fit encore que
minore, on I'employa dans l'enseignement. II fut d'abord
envoy6 au Seminaire de Chartres pour y professer la
philosophie; c'est lui-m&me qui nous a conserv6 ce souvenir dans une lettre qu'il 6crivit d'Amiens, en 1832. Ii
fut ordonn6 sous-diacre dans cette ville de Chartres, en
1779, et pretre, avec les dispenses n&cessaires, en 1780.
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La suite de sa vie confirma ces d6buts. En 1785
et 1786, il occupa une chaire de theologie, a Heidelberg,
dans un 6tablissement d6pendant de 1'Universit6 de
cette ville. Les trois ann6es suivantes, il professa la

M.

DOMINIQUE

EALHORGNt

X11l SUP9RIEUR GiNiRAL

theplogie au S 6 minaire de Saintes et, malgre son age
pen avanc6, il y fut regard6 comme un homme fort instruit dans les matieres eccl6siastiques et comme un
modele du clerg6 par sa vie grave et retiree.
La Revolution survint et l'obligea a quitter la France.
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Tout ce que sa modestie et sa r6serve a parler de luimeme nous ont laiss6 savoir, c'est qu'il s'exila en Allemagne, que l'Universit6 d'Heidelberg lui delivra un
certificat des plus flatteurs pour les deux annies qu'il
avait professe dans son sein, et qu'il put se livrer a
1'6tude et a 1'enseignement, surtout en Saxe, oiu il passa
la plus grande partie de son exil.
Apres le Concordat de 1802, il rentra en France et se
fixa dans le diocese de Nancy et Toul, oi il exerca le
ministare eccl6siastique jusqu'en 1809. Mgr de Barral,
archev&que de Tours, l'ayant alors appel6 pour restaurer son grand Seminaire, M. Salhorgne y professa la
th6ologie jusqu'en 1821 avec un constant succes. Mgr de
Barral lui avait fait accepter un canonicat, mais n'avait
pu le determiner a prendre la direction de son Seminaire; le successeur de Mgr de Barral voulut, a plusieurs
reprises, le nommer vicaire g6n6ral titulaire, mais l'espoir de voir la Congregation se r6tablir engagea M. Salhorgne a n'accepter que les pouvoirs de grand-vicaire
honoraire, pour se tenir plus libre a l'6gard du diocese.
C'est qu'en effet, a travers toutes les p6rip6ties de
son existence, M. Salhorgne n'avait pas oubli6 la Congr6gation de la Mission, a laquelle il avait vou6 sa vie :
dans ses diverses positions, il en avait de son mieux
conserve 1'habit et le týglement de vie; des qu'il le put,
il se mit en relations avec les Vicaires g6n6raux de la
Congr6gation. Quand, en 1827, un Bref de L6on XII
vint rendre a la Congr6gation son unit6 et sa vie par la
nomination d'un Sup6rieur g6n6ral, M. Salhorgne s'empressa de se d6mettre de son canonicat et de solliciter
la grace de se r6unir a ses confreres. Ni son age et ses
infirmit6s, ni 1'estime et l'affection de 1'archeveque de
Tours, ni son attachement pour ses nombreux amis ou
pour les oeuvres qu'il dirigeait, rien ne put le retenir,
et, au mois d'aofit 1827, ce ven6rable vieillard appor-
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tait t la maison-mere 1'edification de sa r6gulariti
exemplaire et de ses vertus consomm6es.

Quelque temps apres, M. Dewailly, qui 6tait autorise
par le Bref du Souverain Pontife a former lui-m&me son
conseil, nomma M. Salhorgne premier assistant et
directeur g6ndral des Filles de la Charit6; celui-ci n'accepta que par obeissance, et l'annee suivante,
M. Dewailly ayant succomb6 a une maladie violente, le
23 octobre 1828, il dut encore se resigner

a exercer les

fonctions de Vicaire general de la Congregation. I1 eut,
en cette qualite, a pr6sider, au mois de mai 1829, la premiire assemblee generale qui se filt r6unie depuis celle
de 1788 et, malgre toutes ses supplications, il fut 6el
Sup6rieur g6ndral.
Nonobstant son grand age et ses infirmites, il voulut se montrer toujours le rigide observateur de la regle,
repondant a toutes les instances de ses confreres : ( Non;
il faut que le Sup&ieur y soit; sinon je n'ai plus que
mon autorit6 pour commander, et elle est insuffisante en
communaut6 sans 1'exemple. :
Son court gen6ralat fut marque par des &evnements
importants.
Quelques mois seulement aprbs la mort de M. De-

wailly, M. Salhorgne vit la Congr6gation m61le aux
dangers d'une furieuse tempete. Un parti politique
d'alors, dit c le parti lib6ral ) attaqua avec violence
une congregation de missionnaires dits a Missionnaires
de France ), fond6e par l'abbe Rauzan : ces missionnaires eurent la malheureuse id6e de meler la politique
B la religion, dans leurs cantiques aussi bien que dans
leurs exhortations; de sorte que le parti liberal les considerait comme des instruments employes par le gouvernement pour agir, dans ses int&rts, sur 1'esprit des
populations. Une petition fut adress6e A la Chambre
des d6putes, dans le but de faire consid6rer cette Con-
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gr6gation comme n'existant pas 16galement, et, par
suite, de mettre fin a ses pr&dications. L'auteur de la
petition crut que la Congregation de la Mission partageait le menae esprit et avait le meme but, et, par
cons6quent, il voulait qu'elle eut le m6me sort. Or, le
parti lib&al 6tait parvenu i arracher au roi les ordonnances du 16 juin 1828, qui eurent pour r6sultat la suppression des 6tablissements des Jesuites en France. Ce
parti esprait obtenir le m&me succes contre les Missionnaires de France et contre les prftres de la Mission.
Heureusement, il y avait a la Chambre un depute fort
influent, M. le comte de Laborde; il avait voyag6 en
Orient et, a son retour, avait, dans un rapport a 1'Institut, parl avec beaucoup d'l1oge des Lazaristes qu'il
rencontra et de leurs oeuvres en Orient. II voulut bien
redire a la tribune de la Chambre des d6putes
(7 mars 1829) ce qu'il avait dit a l'Acad6mie, et la
Congr6gation fond6e par saint Vincent de Paul fut
mise hors de cause dans les conclusions de ce retentissant et p6nible d6bat
Le 25 avril 1830, la translation solennelle des restes
de saint Vincent de Paul fut le sujet d'une grande joie.
Une procession grandiose, partie de Notre-Dame de
Paris, transporta les reliques de saint Vincent a la chapelle des Missionnaires, rue de Sevres. Quelques jours
plus tard (le 28 avril), le roi Charles X vint lui-meme
visiter cette chapelle et prier devant ces reliques. II
adressa des paroles tres bienveillantes i I'archev&que de
Paris, Mgr de Qu6len, qui l'avait recu, et au Sup6rieur
g6neral, M. Salhorgne.
A la suite d'Ordonnances de Charles X, dat6es du
26 juillet 1830, dont la premire supprimait la libert6
de la presse, une r6volution 6clata les 27, 28 et 29 juillet Elle renversa du tr6ne Charles X et y plaqa,
quelques jours apres, Louis-Philippe. Des attaques
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eurent lieu contre le clerg6 et les 6glises, et cette situation violente dura jusque vers le milieu de 1832. On
jugea opportun d'enlever de Paris le corps de saint
Vincent, et la relique fut transport6e a Roye, en Picardie, oi la Congregation avait un college.
Le 15 fevrier 1831 eut lieu le pillage de l'archevech6
de Paris. La gravit6 des circonstances poussa les assistants a presser M. Salhorgne de quitter la capitale;
cedant a leurs instances, il alla r6sider au grand S6minaire d'Amiens et ne rentra & Paris que le 23 mai 1832.
Environ deux ans apres, les reliques de saint Vincent
furent replacees dans la chAsse, sur I'autel de la chapelle de la rue de S&vres, a Paris.
Pendant I'ann6e 1834, M. Salhorgne commenga i
parler de sa demission, et, malgr6 toutes les instances
de ses confreres, il transforma en Assembl6e g6nerale
l'assemblee sexennale de 1835. 11 la convoqua pour le
15 aoit. Sa d6mission fut acceptee. Neanmoins, ses
infirmites ne firent que s'accroitre et, apres plusieurs
mois de souffrances continuelles et souvent tres aigues,
qu'il supporta avec patience et r6signation, il rendit son
ame a Dieu, le 25 mai 1836, ag6 de quatre-vingts ans;
il avait plus de soixante-trois ans de vocation et avait
6te Sup6rieur gen6ral six ans et trois mois.
M. JEAN-BAPTISTE NOZO,
13e Sup6rieur g6n6ral (1835-1842)

M. Jean-Baptiste Nozo, n6 le 4 janvier 1796, a Ablaincourt, diocese d'Amiens, fut regu dans la Congregation
le 17 mai 1820, et fit les vceux le 9 juin 1822.
Plac6 d'abord au grand Seminaire de Saint-Flour,
en 1822 et 1823, il en fut tir6 vers la fin de la deuxiýme
ann6e pour 6tre employe a celui de Cahors. Dans 1'une
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et dans l'autre maison, il 6difia beaucoup, par sa r6gularit6 et sa pi&6.
Au bout de quatre ans, il fut appele a Paris pour etre
directeur du Seminaire interne.

M.
XIuI

JEAN-BAPTISTE

NOZO

suPRIEUUR GENERAL (1835-1842)

Durant la r6volution de 1830, il resta & son poste,
quoique la plupart des seminaristes et des 6tudiants
eussent &terenvoy6s.
En 1831, Ic cholera skvissant cruellement & Paris, on
6tablit dans notre maison une salle de chol6riques, oii
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M. Nozo put donner libre cours a son zele ef*a sa charit6 en soignant spirituellement les malades. I1 en fut
aussi lui-m&me gravement atteint; mais il ichappa au
danger. A la fin de 1831, ou au commencement de 1832,
il fut piac6 au grand S6minaire de Chilons, dont on ie
nomma Suplrieur, et puis visiteur de la province de
France.
C'est en cette dernikre qualiti qu'en 1835 il assista a
1'Assembl6e g6n6rale qui le nomma Suprieur g6neral.
A la suite de difficultis domestiques et d'embarras,
comme s'exprime M. Poussou, dans lesquels la Congregation se trouva engag6e et qui regurent une ficheuse
publiciti, le 2 aoit 1842, M. Nozo donna sa demission
du g6n6ralat entre les mains de Gr6goire XVI; et
M. Marc-Antoine Pousson, qui avait d6jA 6t6 nomm6 et
approuv6 dans la charge de Vicaire g&6mal par l'assemblIe sexennale, tenue en 1841, fnt confirme dans
cette fonction par Sa Saintet6, pour gouvemer les deux
families de saint Vincent jusqu'a la convocation d'une
nouvelle assembl&e gn6rale. Cette assembl6e, qui se
r6unit le I" aouft 1843, nomma pour Sup&ieur g6neral
M. Jean-Baptiste Etienne.
M. Nozo mourut le 24 juin 1868.
M. JEAN-BAPTISTE ETIEm•E,
14 Sup6rieur g6n6ral (1843-1874)

M. Jean-Baptiste Etienne naquit a Longeville-lesMetz, le to aoft 18o0, d'une famille tres chr6tienne.
Par une remarquable coincidence, il regut le bapteme
des mains d'un pretre de la Mission (I).
Son pere, Charles Etienne, qui ne voulait confier ses
enfants qu'a des maitres chr6tiens, le fit entrer au petit
(i) M. Jacques-Philippe Morel, qui avait appartenu h la Mission,
de Metz avant la Revolution, et 6tait alors curC de Sainte-Ruffine.

-

507 -

Stminaire, au moment oit Louis, son frere aine, venait
de le quitter pour commencer ses etudes eocl6ciastiques.
Mais en 1817, devenu chef de famille par la mort de

M.

JEAN-BAPTISTE

ETIENNE

xIv' SUPBRIEUR GiENRAL (1843-1874)

son pere, Louis vint prendre la direction de la maison,
et Jean-Baptiste alla le rcmplacer au grand Seminaire.
D'une sant6 fort delicate, il 6tait quelquefois oblig6
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d'aller a l'h6pital, oi les Filles de la Charitd donnaient
leurs soins aux s6minaristes malades. C'est 1l qu'il apprit
a connaitre saint Vincent de Paul, dont les Soeurs lui
firent lire la vie 6crite par Collet. Cette lecture le remplit d'admiration pour saint Vincent et lui donna la
pens6e de devenir son enfant L'ann6e suivante,
(octobre 182o), sa d6termination 6tait prise, et il arrivait a Paris, ag6 de dix-neuf ans, d6sireux de se donner
a une congr6gation qui sortait A peine de ses ruines,
et dont il devait devenir le restaurateur.
Les Missionnaires, disperses par la tourmente revolutionnaire, commenCaient . se r6unir, mais en bien petit
nombre; et c'est a peine s'ils avaient alors en France
trois ou quatre maisons. Celle qui servait de maisonmere, affectee par le gouvernement a la Congregation,
en 1817, offrait a peine un modeste logement pour douze
personnes.
C'est a ces humbles commencements du nouveau
Saint-Lazare qu'assista M. Etienne, forms aux vertus
sacerdotales et religieuses par le vendrable M. Le Go,
alors directeur du S6minaire interne. Faisant concevoir
a tous pour l'avenir de la Compagnie les plus belles
esp6rances, il fut admis aux voeux qu'il prononca le
18 octobre 1822, dans la chapelle des Filles de la Charit6, et requt la prktrise trois ans apres, le 24 septembre 1825.
La confiance qu'inspirait sa precoce sagesse le fit
appliquer aussit6t a la direction des Filles de la Charite. Bient6t, il eut a remplir en mbme temps les fonctions de secr6taire et de procureur de la Congr6gation,
il rendit dbs lors les plus grands services dans la Compagnie, et rien ne se fit depuis sans qu'il y prit une part
active et efficace.
Les ravages que fit a Paris le chol&ra de 1831 lui donnerent I'occasion de faire son apprentissage des ceuvres
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de charit6, auxquelles il devait donner plus tard une
si heureuse extension. Mgr de Qu6len, ouvrant des asiles
aux enfants que le fliau avait rendus orphelins, fut en
effet heureux de trouver en lui un z616 cooporateur.
Ainsi mis en rapport par sa position avec les personnes du dehors, il fut bient6t appr&ci6 de tous; et
lorsque, apres les premieres victoires de la France en
Afrique, on demanda, pour organiser le culte en ce
pays, un membre de la Congregation des Lazaristes,
c'est sur M. Etienne que le gouvernement jeta les yeux;
il fut propos6 pour &tre vicaire apostolique de 1'Alg6rie. Mais le Saint-Siege et le gouvernement .francais
durent prendre d'autres arrangements, et la Congregation conserva M. Etienne.
Quelques ann.es apres, des honneurs d'un autre genre,
qui vinrent le chercher dans sa retraite, ne purent le
s6duire. La reine Marie-Amblie voulait le donner comme
prkcepteur a son petit-fils, le comte de Paris; mais
M. Etienne, faisant observer i la reine qu'il &ait entri
dans la famille de saint Vincent pour se donner a des
oeuvres plus modestes, tout en la remerciant de ce t6moignage de haute confiance, la supplia de le laisser a ses
humbles occupations.
Sur ces entrefaites, de graves difficult6s ayant 6t6
soulev6es pour la convocation d'une Assembl&e gin&rale, le conseil dut envoyer a Rome deux deputes charg6s de traiter avec la Sacrie-Congregation des R6guliers; et M. 1'Internonce voulut que l'un des deux
6
deputes f t M. Etienne qui, accompagn de M. Aladel,
partit pour Rome au mois de janvier 1843. Son halitude
6
des affaires, sa sagesse et sa perspicacit hfterent le
succes de la negociation, et bient6t toutes les difficult&s
furent aplanies. Les deux Missionnaires 6taient de
retour a Paris le 18 mars, et le lendemain, I9, fete de
saint Joseph, partaient les lettres de convocation pour
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I'Assembl6e gen&rale dans laquelle M. Jean-Baptiste
Etienne fut &luSuprieur gineral (4 aoit 1843).
Cette election, accueillie partout avec bonheur, fut le
presage de jours meilleurs pour la famille religieuse
de saint Vincent de Paul qui, depuis pris d'un demisilde, avait eu i traverser toutes sortes d'Cpreuves.
Ces esp&ances ne tazderent pas a se raliser.
Pen a.peu, sons son habile et paterelle administration, la Compagnie se vit renaitre, et 1aextension qu'elle
prit des lors fut si grande et si rapide qu'on a pu dire
de M. Etienne qu'il fut le second fondateur de la Congr6gation de la Mission.
Ce gn&ralat, Ie plus long jusqu'alors et le plus
fecond que I'on ait vu depuis saint Vincent de Paul,
fut marque surtout par uae grande extension des ceovres
des Missionnaires et des Filles de la Charit. Avant lui,
et dans les deux sibdes pr&cdents, la Congregation de
la Mission avait eu des ceuvres importantes : en France,
des S6minaires nombreux et des paroisses comme celles
de Versailles et le service de l'6glise des Invalides &
Paris; a 1&tranger, les Missions de Madagascar et
d'Algkrie. Presque tout avait pri lors de la R&volution.
Mais, sons le generalat de M. Etienne, la Congregation
eut des tabtissements non moins hoawrables et non

moins aptes a procurer e bien de i'Eglise : S~inaires
diocsains, missions soit en France, soit dans les autres

pays d'Europe : Italie, Espagne, Pologne, Irlande,
Prusse, Autriche. 11 en fut de mame en Asie avec les
Missions de Chine qui, M. Etienne le constate, constitnrent bientot quatre Provinces, et les Missions du
Levant et de la Perse. En Afrique, les ceuvres de Barbarie furent reprises sur -n plan plus f6cond en Algerie; 1'Egypte et l'Abyssinie virent de d6vouds Missionnaires. Un monde d'ceuvres se d6veloppa pour les Missionnaires et pour les Filles de la Charit6 dans 1'Amn-
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rique du Nord, aux Etats-Unis et an Mexique; et, de
meme, dans l'Amirique du Sud, par l'envoi de pr&tres
de la Mission et de Soeurs au Bresil, au P6rou, au Chili,
a 1'Equateur, dans l'Argentine, etc.
En 1843, quand M. Etienne fut elu Sup&ieur g6nraal,
le nombre de nos maisons, en France et en Alg&rie,
6tait de 14, avec un personnel de 166 Missionnaires, et,
au mois de mars 1874, lorsque Dieu rappela son serviteur pour le r&compenser, on y comptait 69 maisons et
660 Missionnaires. Quant aux maisons fonddes hors de
France durant son gn6ralat, elles s'~1event au nombre

de 98.
M. Etienne succomba le 12 mars 1874, regrett6 de
tous, dans la soixante-treizibme ann6e de son age et la
cinquante-quatrieme de sa vocation, aprzs avoir gou-verne la Compagnie pendant prks de trente et un ans.
M. EUGENE BORE,

15 Sup6rieur g6n6ral (1874-.878)

.,

Le 15 aoft I80o, Eugene Bore naissait a Angers;,de
parents chr&tiens, qui occupaient dans cette ville une
honorable position. Trois ans apres, rest6e veuve avec
cinq enfants, dont Eugene 6tait le troisieme, sa pieose
mere se consacrait tout entiere a l'6ducation de sa jeune
famille. La pite, les talents remarquables d'Eugene
furent une de ses consolations. En octobre 1826, il vint
a Paris pour faire sa rh6torique an college Stanislas II
passa en philosophie et, a l'age de dix-huit ans, il obtint
au concours general le prix d'honneur. II fit son cors
de droit et bient6t, sans n6gliger les autres travaux, il
se livra &1'itude des langues.
11 entra alors en relations avec M. de Lamennais et
devint un de ses disciples de pr6dilection. Pendant plusieurs ann6es, il passa ses vacances & la Chesnaie, rece-
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vant avec joie et dociliti la direction du maitre qui, soit
dans ses frequents sbjours a Paris, soit dans sa correspondance, continua a donner 5 « son Eugene bienaime ), comme il s'exprimait, les conseils d'une sagesse
et d'une pi&6t qui ne permettaient point de pr6voir sa
trop lamentable chute. Aussi, alors que l'illustre pl6iade
qui 1'environnait se fut douloureusement retire,
Eugene lui resta encore fidele, car il ne pouvait croire
a I'6garement de celui qui lui apparaissait si grand par
le g6nie et le d6vouement a l'Eglise. Ce n'est qu'en 1851
qu'il cessa d'esprer le retour de ce grand genie 6gar6.
Les pers6vrantes 6tudes d'Eugene Bor6 le mirent en
relief. En 1833, il est requ membre de la Soci&6t asiatique de Paris; bient6t M. Guizot le nomme professeur
suppliant du cours d'arm6nien. Les articles qu'il publie
dans le Journal asiatique lui procurent une v6ritable
illustration.
En 1835, charg6 d'une mission litteraire a Venise, il
profite de son s6jour au couvent des M6chitaristes pour
se livrer a des recherches scientifiques qui, publiees,
sont fort apprci6es du monde savant.
En 1837, il quitte la France, sejourne a Vienne pour
faire diverses recherches scientifiques, s'embarque a
Trieste, arrive 5 Constantinople, et s'installe dans une
famille arm6nienne pour se perfectionner dans l'6tude
et la pratique de la langue des contr6es qu'il va parcourir. Six mois apres, accompagn6 de M. Scafi, Missionnaire Lazariste de Constantinople, il part pour Erzeroum, ville principale de l'Arm6nie, d'oii il envoie plusieurs rapports a l'Acad6mie des inscriptions et belleslettres. A Tauris, il continue ses travaux, redige des
m6moires, ouvre une &cole qu'il dirige lui-meme avec un
tel. succ6s que le schah de Perse lui adresse un firman
pour le remercier et le feliciter. Il envoyait a ses amis
de France de nombreuses lettres, qui furent publi6es
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sous le titre de Correspondance d'un voyageur en
Orient. 11 dsirait vivement voir les Missionnaires Lazaristes s'6tablir en Perse. Une lettre de M. Etienne, du

M. ELGENE BORE
XV

SUPERIEUR GKNLRAL

(1874-1

8

78)

14 avril 1841, lui annonqa que ses voeux 6taient exauc6s : MM. Darnis et Cluzel 6taient envoy6s pour fonder
la Mission de Perse.
A la m&me 6poque, en reconnaissance des nombreux
m6moires envoyes ý I'Acad6mie des inscriptions et belles-
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lettres, et des services rendus a l1'ambassade, sur la proposition de M. Guizot, le gouvernement frangais nommait M. Bore chevalier de la Legion d'honneur, tandis
que, d'autre part, la Propagande lui envoyait une lettre
de remerciements et de f6licitations pour le bien qu'il
operait en ces lointaines contrees; bient6t m&me, le
5 avril 1842, le Souverain Pontife Grigoire XVI le
nommait chevalier de la Milioe dor&e.
Aprbs un voyage en France et a Rome, M. Bore etait
de retour & Constantinople, en juillet. 1843; il 6tablit sa
residence d'abord & Saint-Benoit, puis a B1beck, s'occupant de diverses publications en langues turque et
arminienne, qui sont en meme temps des ceuvres de
propagande religieuse.
Les plus graves esprits &taientdepuis longtemps preoccup6s de l'importante question des lieux saints. Partout on denonqait les empietements de la Russie Une
nouvelle mission fut confi6e i M. Bor6 par le gouvernement francais, ct il partit pour J6rusalem, sur la fin

de 1847. Les. memoires qu'il adressa au ministere, ses
diverses publications, et notamment sa Question des
Lieux saints fient connaitre la v&rit
jour.

dans tout son

Depuis dix anndes, M. Bor6 menait an milieu des
Missionnaires de Constantinople une .vie si exemplaire
que plusieurs fois le bruit avait courn de son entree
dans l'6tat eccl6siastique; Ie Moniteur 'avait mime
annonc6e en 1846.
Sur sa demande, Ie 28 janvier 1849, il fut admis dans
la famille de saint Vincent, et le dimanche de Quasimodo, 7 avril i85o, il fut ordonn6 pr&tre. Peu de jours
apres son ordination M. Bore quittait Constantinople
pour se rendre & Paris et, le 8 juin, il entrait an Sm&inaire interne, donnant & ses jeunes confreres d'admirables exemples de simplicit6 et d'humilit& Le 29 jan-
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vier 1851, il faisait les vceux. Quelques jours apres, il
partait pour l'Algirie, accompagnant M. Etienne qui
s'y rendait pour visiter les maisons de la Mission et
celles des Filles de la Charit& En mai 1851, de retour
A Constantinople, ii prend la direction du college de
B6beck, et, le 6 septembre, il est nommC Visiteur de la
province. Pendant quinze annres, il consacre tons. ses
soins au college dont il est le Sup6rieur, aux int&rets de
la province.
En octobre 1866, il est nomm6 secr6taire g6inral de
Ia Congregation de la Mission, a Paris, et, en meme
temps, il est charg6 de la direction de quelques maisons de Filles de la Charite. II se donne tout entier a ces
nouvelles occupations, consacrant aux langues orientales
ses moments de loisir.
Le 12 mars 1874, nous l'avons dit, 6tait mort M. JeanBaptiste Etienne. Le 1 septembre suivant, i'Assembl6e
g6nerale nomma M. Bor6 Sup&rieur g6enral. Accueillie
avec bonheur par les deux families de saint Vincent,
cette l6ection fut aussi applaudie au dehors. a raison
du renom qu'avaient fait au nouveau Sup6rieur ses
talents, ses oevres en Orient et ses vertus.
M. Bor6 s'adonna A ses nouvelles fonctions avec cette
haute conscience et ce d6vouement absolu qu'il apportait a tout ce qui lui 6tait confi& II ne devait occuper le
poste oih il avait 6~C place que quatre annies Pendant
ce court g6n&ralat, il visita diverses provinces de la
Congregation, afin de se rendre compte par lui-m&me
de leurs ceuvres; ii fit publier deux recueils importants
pour 1'utilit6 g6nrale de la Congr6gation, la Collection des Actes du Saint-Siege en faveur de la Congregation de la Mission et la serie des Circulaires des
Supirieurs gindraux depuis l'origine de la Compagnie,
dont le premier volume parut en 1877.
Mais, alors qu'une'sante florissante que n'eprouvait
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pas la fatigue de frequents voyages semblait presager
un long gn&ralat, tout a coup, le I' mai 1878, M. Bor6
se sentit gravement atteint. Les midecins, appel4s en
hate, lui prodiguerent les soins les plus empress6s. Mais
tout fut inutile; I'heure de la r&compense 6tait arriv6e
et, le vendredi 3 mai, & dix heures et demie du soir,
M. Bore rendit son ame & Dieu.
II avait nommn, pour gouverner la Compagnie jusqu'ý la prochaine Assemblee g6n6rale, M. Antoine Fiat,
lequel fut lui-meme nomme par cette Assembl&e Sup6rieur g6neral, le 4. septembre 1878.

LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITE
XVI.

-

SOUS

M.

ANTOINE FIAT

(Suite.)
1902. Nardo (Italie, prov. de Lecce), Orphelinat.

Olkusz (Pologne russe), Hopital Saint-Blaise.
Pecs ou Funfkirchen (Hongrie), Ecole Sainte-Marie,
Intemat.
Puente del Arzobispo (Espagne, Tolede), H. et Ec.
Ragusa sup&rieure (Italie, Syracuse), College.
Rouen (Seine-Inf6rieure), H8pital.
Rugles (Eure), H6pital.
San-Andres de Linares (Espagne, Oviedo), Ec.
San Gervasio (Italie, Brescia), Asile.
San Giovanni Bianco (Italie, Bergamo), Asile.
San Pellegrino (Italie, Bergamo), Asile.
Santa Cruz de Teneriffe (Canaries), Ecole.
Santander (Colombie), Ecole.
Santiago (Espagne), College.
Sessa Aurunca (Italie), Hopital Saint-Roch.
Sevilla (Espagne), Ecole, Asile Barrio de Triana.
Skierienvice (Pologne russe), Hopital Saint-Stanislas.
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Sobremazas (Espagne, Santander, par Solares), Ecole.
Sodupe (Espagne, Biscaye), Ecole.
Susteren (Hollande), M. C.
Szegvar (Csongrad, Hongrie), M. C.
Tavel, pres Fribourg (Suisse), Orphelinat.
Todi (Italie, Ombrie), Orphelinat.
Venaria reale (Italie, Tori:,v); Infirmerie militaire.
Vienne-Ottakring Kaiser Jubilaums-Kinderspital (Autriche).
Villafranca (Espagne, Guipuzcoa),
Yao-tcheou (Chine).

Bienfaisance.

1903. Adelsberg pres Laibach (Autriche), H6pital.
Aranda de Duero (Espagne. Castille), College de la
Vera-Cruz.
Arronis (Espagne, Navarra), H6pital et Ecole.
Aversa (Italie), Orphelinat Annunziata.
Avila (Espagne), Asile Conception.

Baeza (Espagne, Cordoba), Ec.
Bambois-les-Foss6s, pres Namur (Belgique), M. C.
Belfenyer, par Tenke (Bihar-Megye, Hongrie), M. C.,
Bertrich (Allemagne), M. C.
Birmingham (Etats-Unis, Alabama), Orphelinat.
Blandain (Belgique), M. C.
Blandain (Belgique), (Euvre des Religieuses expuls6es.
Bosost (Espagne, Lerida), Hospice San Jose.
Boussie-les-Mons (Belgique), M. C.
Cartago (Costa Rica), H6pital.
Casale Monferrato (Italie), Asile Saint-Vincent.
Chiva (Espagne), Ecole.
Constantinople, Hospice d enfants, oeuvre autrichienne.
Czeladz (Pologne russe), H6pital.
Darmstadt (Prusse rhenane), H6pital.
Dosimo par Cremone (Italie), Ouvroir Saint-Joseph.
Edimbourg (Grande-Bretagne), Orpherinat S. Vincents'

home.
Estaimbourg, par Ndchin (Belgique), Saint-Charles.
Flores (R6publique Argentine), H6pital.
Froyennes (Belgique), M. C.
Galdo (Espagne, Lugo), Ecole.
Gijon (Espagne), Asilo del Patronato.
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Guanabacoa (Cuba), Cbllege.
Guimes (Espagne), College la Virgen.
Herstal (Belgique), M. C. Notre-Dame.
Herstal (Belgique), M. C. Saint-Lambert.
Jambes-lez-Namur (Beigique), M. C., rue du Bord-duRivage, 8.
Jauja (P&ou), H6pital.
La Carolina (Espagne, Jaen), College.
La Farga Ribas, par Ripol (Espagne, Catalogne),
Hopital.
La Maddalena (Italie, Sardaigne), Asile Saint-Vincent.
Matera (Italie, Basilicata), Ecole.
Micchon (Pologno russe), H8pital.
Mollendo (Prou), Hopital del Carmen.
Momignies (Belgique), Hospice.
Montceau-les-Mines (SaOne-et-Loire), Hospice SainteMarie.
Morrovalle (Italie, Marche), H8pital.
Mundt, pres Titz (Prusse rhenane), Kreis Julich.
Murcia (Espagne), Asile Concepcion.
Nottingham (Angleterre), Orphelinat.
")berndorf (Autriche), Asile.
Pescia (Italie, Lucca), H8pital.
Puiczchbly (Tolna, Hongrie), Ecole.
Polanco (Espagne, Santander), College.
Pontasserchio (Italie, Toseane), Asile.
Ponte Lambro (Italie, lac Majeur), Filature.
Qui6vrain (Belgique), M. C.
Rio Sucio (ColomLif), Ecole.
Rochetta Tanaro (Italie, Piimont), Ouvroir SainteFamille.
San Sebastian (Espagne), Ecole Sainte-Famille.
San Sebastian (Espagne), Casatorno, Inclusa.
Sansevero (Italie, Capitanata), Invalides.
Siville (Espagne), Ecole et Asile.
Sville (Espagne), College San Jos.
Sherman (Etats-Unis, Texas), Sanatorium.
Straning, p. Eggenburg (Autriche), Asile.
Tarrasa (Espagne, Catalogne), Asile Busquato de San
Vicente.
Torre Annunziata (Italie), Hopital.
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Totzenbach, pres Kirchstetten, succursale de Vienne,
Incurables.
Tricarico (Italie), Maison du Sacr6-Ceur, Hopital.
Turka, pres Chyrow, par L6opol, H8pital.
Valencia ( Espagne), H6pital Santa-Ana.
Varsovie (Pologne russe), Hygiene d'enfants.
Vidiana (Espagne, Guipuzooa), Ecole.
Vienne (Autriche), Protection de i'enfance, Wienstrasse, 34.
Vigo (Espagne), Asile del Nino Jesus.
Villabona (Espagne, Guipuzcoa), Casa central de
Expositos, H6pitaL
Villa de Chiva (Espagne, Valence), Asile.
Washington (EtatsUnis, D. C.), Asile militaire.
Wildbad Gastein, pres Salzbourg, Hospice, Ouvroir.
1904. Abranche (Brisil, Parana), Ecole.
Almaden (Espagne, Ciudad Real), H6pital.
Aversa (Italie, Caserta), Ali6nds, la Maddalena.
Baltimore (E.-U., Md.), Ecole Saint-Jean, Garcons.
Barcelone (Espagne), prison d'hommes.
Beyrouth (Syrie), Maison de l'Imn. Cone., paroisse
Saint-Michel.
Bruges (Belgique), M. C.
Buzet pres Nivelles (Obain-Buzet, Belgique), Maison
Saint-Vincent.
Cadix (Espagne), Maison de la Sainte-Famille.
Campanha (Bresil), H6pital.
Carden (Prusse rhenane), Orphelinat.
Castelfidardo (Italie, Marche), Orphelinat.
Castelfranco (Italie, Emilia), H6pital.
Cerrito (Colombie), H6pital Saint-Raphael, Ecole.
Circassia (Colombie), Ecole Saint-Joseph.
Damas (Syrie), H6pital Saint-Louis.
Dison-Verviers (Belgique), Patronage Saint-Joseph.
Djoulfa-Ispahan (Perse), M. C., E.
Elseneur (Danemark), Dispensaire Sainte-Marie.
Gabia-la-Grande (Espagne, Granada), Asile de Ancianos.
Guayaquil (Equateur), Hopital general.
Helsingor. Voy. Elseneur, ci-dessus.
II.esies par Quievrain (Belgique), M. C.
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Ibarra (Equateur), Ecole.
Ispahan. Voy. Djoulfa ci-dessus.
Issy-1'EvEque (Sa6ne-et-Loire), Hospice.
Ingelmunster (Belgique), Maison de 1'Imm. Cone.
Kirchstetten (Vienne) Autriche.
Kullstedt (Prusse rhenane), H6pital.
Larraga (Espagne, Navarra), H6pital et Ecole.
Le Venezie (Italie, Emilia), Asile.
Louvain (Belgique), Maison de retraite, Soeurs.
Lucignano (Italie, Toscane), Conservatorio SaintFrancois.
Madrid (Espagne), Maria Immaculata, Maison centrale frangaise.
Madrid (Espagne), Maison d'accueil et de placement.
Madrid (Espagne), H6pital des contagieux.
Manille Ermita (Philippines), Ecole catholique.
Mollendo (Perou), Asile Saint-Joseph.
Naples (Italie), Hospice municipal.
Naples (Italie), Institution orthopedique, pros la Maison Centrale.
Obaix-Buzet (Belgique). Voy. Buzet ci-dessus.
Olzai (Italie, Pouille), Asile et classes.
Orcq-les-Tournai (Belgique), M. C.
Palerme (Sicile), Maison de Sante.
Palerme (Sicile), Sanatorium chirurgical.
Parede pxis Lisbonne (Portugal), Sanatorium.
Pereira (Colombie), Ecole.
Pesaro (Italie, Marche), Ouvroir Providence.
Rimini (Italie, Romagne), Ecole Saint-Vincent.
Saragoza (Espagne, Aragon), Maison de refuge.
Sassari (Sardaigne), Alienes.
Seraing (Belgique), Maison Saint-Joseph, Les Communaux.

Serro (BrEsil, Minas Geraes), H6pital.
Seville (Espagne), Foumeaux.
Skalat (Pologne, Autriche), Hopital.
Sorinnes pres Dinant (Belgique), Maison du SacrCoeur.
Speicher, pres Trives (Allemagne), M. C. Saint-Vincent.
Tauris (Perse), M. C.
Thimeon-les-Gosselies (Belgique, Hainaut), Hospice.
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Tunis (Afrique), Fourneau.
Viareggio (Italie, Toscane), Etablissement marin.
Waco (E.-U., Texas), Hospice Providence.
Wulveringhem (Belgique), Maison Saint-Joseph.
1905. Alcira (Espagne, Valencia), M. C.
Alboraya (Espagne, Valencia), Ecole.
Bourstcheid prbs Aix-la-Chapelle (Prusse rhenane),
M. C.
Bridgeport (E.-U., Connecticut), I·ospice.
Le Caire (Egypte), M. C.
Le Caire (Egypte), Orphelinat.
Casalborgone (Pi6mont), Maison de retraite, Scaurs.
Castelferretti (Italie, Marche), Asile.
Castelfidardo (Italie, Marche), Orphelinat.
Cerrito (Colombie), Hospice et Ecole.
Chiaravalle (Italie, Marche), Ecole.
Chiasso (Suisse, Tessin), (Euvre des 6migres.
Clapham Park prHs Londres, Altenburg Garden, 69,
M. C.
Cordola (Espagne), Fourneau &conomique.
Damas (Syrie), Hospice Saint-Louis.

Dundee (Ecosse), 51, Overgate, M. C.
Erpion (Belgique), M. C.
Genes (Italie, Ligurie), Crche Sinite Parvulos.

Ingeknunster (Belgique), M. C.
Jerez (Espagne, Cadix), Fourneau conomique.
Lanezica (Pologne russe), H6pital.
Luarca (Espagne, Oviedo), College.
Lusciano (Italie), succursale d'Aversa, aliends.

Maciejovica

(Pologne

russe),

H6pital

Sainte-Cons-

tance.
Madrid (Espagne), Asilo.

Mazarron (Espagne, Murcia), Fourneau.
Mayaguez (Porto-Rico), Ecole.
Maynooth (Irlande), Infirmerie.
Monaco, Institut ophtalmique.
Naples, Convalescence des Pellegrini, via San Raffaele, 20.
Navarrenx (France, Basses-Pyrendes), Hopital.
Paris, Clinique Saint-Raphael.
Pieve di Cento (Italie, Ferrara), Ricovero.

-

522 -

Pilis-Csaba (Hongrie, Pest), Maison centrale des
Seurs.
Portolongone (Italie, lie d'Elbe), Asile.
Pugliola (Italie, Ligurie), Asile.
Qui6vrain (Belgique), rue de la Station, 14, M. C.
Raspay (Espagne, Alicante), Asilo.
Rawa (Pologne russe), H6pital Saint-Esprit.
Rome, Creche Saint-Antoine.
Sabadell (Espagne, Baroelone), H6pital, Ecoie.
Spezia (Italie, Genova), Enfants abandon .s.
Spittel (Lorraine), M. C.
Tambo (le) (Colombie), Ecole.
Tomasgow (Pologne russe), Aile aux bless6s.
Tiesi (Sardaigne, prov. de Sassari), Asile.
Tschanch (Pologne aatrichienne), M. C.
Uccle (Belgique), Asile d'Ali6nds.
Varsovie (Pologne russe), Crecbe.
Varovie (Pologne usse), M. C. Enfant-J6sus.
Varzea pris Penambuco (Brsil), Orphelinat.
Veldriel par Hedel (Hollande Gederland), M. C.
Villanueva de kls Infantes (Espagpe, Ciudad Real),
H8pital.
Witlich pros de Alf (Allemagne), Orphelinat militaie
Zolkiew (Pologne autrichienne), H6pital.
1906. Ageltoum (Syrie), Hospice.
Alleur (Belgique), Ecole.
Astilleros (Espagne, Santander), Asilo.
Aurillac (Cantal), route Saint-Simon, x5, Clinique.
Bagnrres-de-Bigorre (Hautes-Pysnkes), M. C., VillaI
Biala (Pologne autrichienne), H6pital.
Bimningham (Angleterre), Maison Saint-Jean.
Bucarest (Roumanie), Dispensaire.
Buenos-Aires (Argentine), Notre-Dame-de-Lourdes.
Cortona (Italie, Arezzo), H6pitaL
Constantinople, Hopital autrichien.
Cracovie (Autriche, Galicie), Administration de Clinique.
Cra•mvie (Autriche. Galicie), Clinique ophtalmique.
Dundee (Ecosse), Hopital.
Favara (Italie meridionale), Hspital delle Grazie.
Fuori Grotta, pres Naples, Hospice Sacri-Comr.
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Fermo (Italie, Marche), Ali6nds.
Girlan (Autriche), Incurables.
Grandmont (Hirault), Institut.
Greensboro (Etats-Unis, North-Carolina), Hospice.
Herrerias de Heredia (Espagne), Hospice des minesIntra (Italie, lac Majeur), Orphelinat.
Konin (Pologne autrichienne), Hopital.
Legnanello (Italie septentrionale), Hospice Melzi.
Lize-Seraing (Belgique), M. C. Saint-Joseph.
Lorquin (Alsace-Lorraine), Hospice Saint-Sebastien.
Lublin (Pologne russe), Orphelinat.
Middlesborough (Angleterre, York), M. C.
Milan (Italie), Hospice national.
Port-Said (Egypte), Hopital.
Procida, pris Naples (Italie), Orphelinat.
Rio-de-Janeiro (Bresil), Hospice Cascadura.
Rio-de-Janeiro (Brisil), Maison Saint-Coreille.
Rio-de-Janeiro (Brisil), Orphelinat Saint-C1lment.
Rouen (Seine-Inf6rieure), Dispensaire.
Scarnafigi (Italie, Cuneo), H6pital.
Silvia (Colombie), Ecole Saint-Pierre.
Spittel (Alsace-Lorraine), Maison Saint-Vincent.
San Felice de Guixols (Espagne, Catalogue), Asile.
Turate (Italie, Lombardie), Hospice de Vte6rans.
Ujo (Espagne, Oviedo), Sanatorium, Ecole.
Valladolid (Espagne, Vieille-Castil4e), Enfants trouvesVarsovie (Pologne usse), Maison centrale Saint-LouisVarswie (Pologne russe), Hospic e e Bthanie.
Zamora (Espagne, Ieon), College.
Zloczow (Pologne autrichienne), H6pital.
1907. Aix-la-Chapelle (Prusse rhenane), Refuge.
Albi (Tarn), Dispensaire.
Almeria (Espagne, Andalonsie), College.
Almeria (Espagne, Andalousie), Fouwneau.
Armilla (Espagne), Asile.
Artafe (Espagne), Asile.
Chlons-sur-Marne (Marne), H6pital militaire.
Circasia (Colombie), Ecole.
Cisternino (Italie, Pouille), H6pital.
Colima (Chili), Asile.
Como (Italie, Lombardie), M. C.
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Ferme Blanche (Alggrie), M. C.
Fiume (Hongrie), Orphelinat.
Gerona (Espagne, Catalogne), Prison.
Graz (Autriche, Styrie), Rifectoire.
IIo-Ilo (Iles Philippines), Ecoles.
Laibach (Autriche), Maison de Marie.
Lanhelin (Ille.et-Vilaine), M. C.
Lavagna (Italie, Ligurie), Filature.
Leon (Espagne), Fourneau.
Liege (Belgique), M. C.
Logrono (Espagne, Rioja), Creche.
Londres (Angleterre), Maison destropids.
Londres (Angieterre), M. C.
Madrid (Espagne), Prison.
Milan (Italie), Misricorde Saint-Simplicien.
Nataga (Colombie), H6pital.
Nikolsburg (Autriche), Hopital.
Onate (Espagne, Guipuzcoa), Ecole.
Ostuni (Italie mnridionale), Asile Saint-Vincent.
Oviedo (Espagne), Prison.
Pansola (Italie, Marche), Orphelinat.
Pereira (Colombie), H6pital.
Perryville (E.-U., Missouri), Ecole Saint-Vincent.
Piedimonte (Italie, Terre de Labour), Filature.
Prudentopolis (Bresil, Parana), Ecole.
Revello (Italie, Cuneo), Ouvroir.
Rivarolo-Fuori (Italie, Mantoue), Asile.
Rivoli (Italie, Pi6mont), Institution Fiorito.
Ronta (Italie, Toscane), Asile Martini
Sassati (Italie, Sardaigne), Refuge Enfant Jesus.
Sextao (Espagne), Asile.
Udine (Italie, Vnitie), M. C. Saint-Vincent.
Vitigudino (Espagne, Salamanca), College.
Victoria (Espagne, Alava), Asilo.
1908. Agde (France, Hirault), Orphelinat.

Benavente (Espagne, Zamora), Ecole.
Buenaventura (Colombie), Ecole.
Carcagente (Espagne, Valence), Asile et Ecole.
Carranza (Espagne, Vizcaya), Asile et H6pital.
Casale (Italie, Alessandria), College Saint-Vincent.
Catane (Italie, Sicile), Sanatorium.
Cingoli (Italie, Macerata), Asile.
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El Dueso (Espagne, Santoiia-Santander),
Prison,
Enidj6 (Voy. lenidji).
Flores (R6publique Argentine), Infirmerie.
Genes (Italie, Ligurie), Alidnes.
Gijon (Espagne, Vizcaya), Asile.
Gijon (Espagne, Vizcaya), Fourneau.
Hoboken (Belgique), Orphelinat.
16nidj6-Vardar (Turquie, Mac&doine), M. C.
Kirchstetten pres Vienne (Autriche), Hospice.
Londres (Angleterre), Lime house, M. C.
Lublin (Pologne russe), Hospice.
Lyon (France, Rhone), Guillotiire, M. C.
Mafferdol (Autriehe), Hospice.
Mataro (Espagne, Catalogne), Fourneau.
Milanow (Pologne russe), H6pital.
Moncalieri (Italie, Turin), M. C. Saint-Vincent.
Montreuil-Haut (France, Seine), M. C.

Muno (Belgique), M. C.
Oviedo (Espagne, Asturies), Fourneau.
Pincrow (Pologne russe), H6pital.
Porto-Rico (Antilles), H6pital tuberculeux.
Potenza (Italie, Basilicate), H6pital Saint-Charles.
Reichenberg (Autriche, Bobeme), Creche.
Rochefort (Belgique, Namur), Orphelinat Foubert.

Rudka (Pologne russe), Sanatorium.
Shang-hai (Chine, Kiang-Sou), H6pital Sainte-Marie.
Strasbourg (Alsace), Clinique.

San Juan (Voy. Porto-Rico).
San Remo (Italie, Porto-Maurizio), Hopital d'enfants.
Seville (Espagne, Taragona), Prison.
Suresnes (France, Seine), M. C.

Tomelloso (Espagne, Nouvelle-Castille, Ciudad-Real),
Eoles.
Vernechia (Italie), H6pital.
Wyrozcby (Pologne russe), H6pital.
1909. Aibar (Espagne, Navarre), HOpital et Ecole.

Ancone (Italie, Marches), Hospice Vittorio Emmanuel.
Aosta (Italie, Turin), Maison de Saint-Vincent.
Badajoz (Espagne, Estramadure), Asile des Pauvres.
Birmingham (Angleterre, Warwick), Edabaston.
Carabanchel (Espagne, Madrid), Collge.
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Casale Monferrato (Italie. Alessandria), College SaintVincent.
Cavalla (Turquie d'Europe, Macdoine), Ecole.
Comacchio (Italie, Ferrara), Orphelinat.
Edmonton (Angleterre, Middlesex), M. C.
Gand (Belgique), Ecole Saint-Vincent.
Genes (Italie, Ligurie), Succursale d'ali6nrs.
Guimerville (France, Seine-Inftrieure), Hospice Masse.
Hull (Angleterre, York), Orphelinat de gargons.
Ismailia (Egypte), Ecole.
Jassy (Roumanie), Sanatorium.
Jerez (Espagne, Cadix), Ecole.
Kansas City (Etats-Unis, Missouri), Enfants trouv6s.
Lima (P6rou), Lazaret.
Mahon (Espagne, Bal6ares, Minorque), Lazaret.
Malaga (Espagne, Andalousie), Asile Notre-Dame des
Anges.
Mataro (Espagne, Catalogne), Asile des pauvres.
Moncalieri (Italie, Turin), Orphelinat Saint-Vincent.
Naples (Italie), Institut des aveugles.
Orvieto (Italie, Perugia), Institut de Bienfaisance.
Pamplona ou Pampelune (Espagne, Navarre), Prison.
Paris, Saint-Honor6-de-Passy, 154, rue Victor-Hugo.
Redange (Iorraine allemande), Hopital.
Redondela.(Espagne, Galice), Lazaret.
Santiago (Espagne, Galice),.Sanatorium.
Sienne (Italie, Toscane), Ouvroir (Muettes).
San Lorenzo (Italie m6ridionale), Sanatorium de tuberculeux.
San Roque (Espagne, Cadix), H6pital..
Tuy (Espagne; Galice), Foureau.
Valencia (Espagne), Prison.
Venafro (Italie, Campo Basso), Instjtut Immacolata.
Vertheuil (France, Gironde), Hopital.
Vigo (Espagne, Galice), College.
Vitoria (Espagne, Alava), Prison.
Zugarzamundi (Espagne), H8pital.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
359- - Isidore Cornu, pritre de la Mission, Sup&rieur du Sminmaire acadimique de Lille. Biographie
par A.-M. Brouiin, professeur a l'ecole Saint-Joseph de
Lille (Nord). Lille, imprimerie Lefebvre-Ducrocq, 90o6.

Un vol. in-12.
Cette biographie, ,crite avec talent et abondamment illustrde, sera
particuliercment agreable a tous ceux qui ont connu M. Cornu. Sa
vie de Lazariste s'est 6coulee dans les grands Seminaires a La
Rochelle, at Cahors, 4 Montpellier et a Soissons, oh ii enseigna les
sciences ecclesiastiques; mais c'est dans le diocese de Cambrai, a
Lille, que devait s'kcouler la demriere et la plus importante partie
de cette vie.
Lorsque, en x875, fut obtenue par les catholiques la libert6 de
1'enseignement superieur, Lille fut une des villes oil s'ouvrit une
Universit6 catholique, et comment cette Universite n'eit-elle pas eu
une faculte de theolegie ? La Congregation de la Mission avait
ddjk dans le diocese de Cambrai la direction du grand Seminaire
h Cambrai. Le Sup6rieur gendral 6tait alors M. Eugene Bor6; afin
de temoigner sa sympathie k cette ceuvre de progris scientifique
qu'6tait la nouvelle Universit&, ii envoya sa souscription sons cette
rubrique: c Les Pretres de la Mission et les Filles de la Charit6
des deux diocises de Cambrai et d'Arras, 5o000 francs. x (Sauscriplion pour la fondation de i'UniversilU catholique de Lille.
Tableau, etc., p. 6. - In-8, Lille, Ducoulombier.)
Deja, a Cambrai, le grand Simiuaire diocesain etait dirige, nous
venons de le dire, par les Pritres de la Mission; I'autorit6 diocesaine leur confia aussi la direction du Sominaire qui s'ouvrit & Lille
pour les dtudiants ecclisiastiques qui suivaient les cours de lettres,
de sciences ou de theologie I l'Universitý catholique. En z880,
M. Cornu fut nomm6 Supirieur de ce Seminaire.
Homme distingue par son gouit et par son savoir, il etait k Paise
dans ce milieu instruit et litteraire de professeurs et d'etudiants des
Facultis catholiques de Lille. II y tenait, on peut dire, une place
iminente par son savoir professionnel ct par son esprit tres ouvert.
Une pointe d'originalitE aimable donnait i l'ensemble de ses qualites un cachet personnel qui n'etait point sans charme et que
M. Lesne, souvent cite par Iauteur, a finement d6crit. Les dons du
cceur n'"taient pas moindres : c'est par l surtout qu'il r6gnait. II ne
blessait jamais; nous I'avons connu longtemps et de tres pros :
nous ne croyons pas qu'on ait concu de I'amertume contre lui. On le
frdquentait avec conhance et avec affection. Des hommes trbs distinguds lui t6moignerent leur estime. Lorsqu'il 6tait encore jeune
professeur k La Rochelle, Mgr Landriot, eveque de cette ville, lui
tmnoignait une particuliere confiance. A Soissons, ii en fut de mume
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de la part de Mgr Thibaudier qui, devenant archeveque de Cambrai, devait, dans ce diocese, retrouver M. Comu i& la tte du Semi.
naire des Facultis catholiques, et qui 4crivit en fevrier 1889 : c Le
digne M. Cornu salt bien quelles 4taient pour lui mon estime et mon
affection a Soissons : je seai ties heureux de le retrouver k Lille. *
(P. 82.
La pi&te qui leve l'bomne et qui est- 1'ornement naturel d'une
ame de pretre le distinguait aussi : piete telle qu'on I'attend d'un
esprit trks intelligent et trts elevi, mais pidt6 tris tendre aussi. 1 II
etait, dit M. Lesne, trs beau , !'autel, la. tte inclinee sous un
nimbe de cheveux boucles, simple dans son recueillement. II n'avait
plus rien, quand it disait la messe, de ses ordinaires manieres un
peu brusques. Lorsqu'il tenait la sainte hostie dans ses mains, on
s'apercevait bien qu'it parlait k Jnsus et qu'il le voyait des yeux
de l'ame. s
Ce gracieux portrait est tout a fait exact.
L'anteur de ce livre a fait appel k tous ceux qu'il a pense pouvoir lui fournir un timoignage autoris6 sur M. Corau. Le livre est
viridique. It n'y a pas en de contradicteurs et nous croyons qu'il
ne peut pas y en avoir. C'est 1t, nous semble-t-il, une constatation
k faire qui devient fort importante, notamment quand il s'agit de
ces. sortes de publications oh il ne faut pas s'exposer i ce que, i
c6te d'un- portrait que nous avons trace, en apparaisse un autre trace
par une autre main, qui ne soit pas semblable.

60: - Vers les Sommets; lettres de la. comtesse de
Saint-Martial (Sceur Blanche, FilIe de la Charite).
Paris, Plon, I91o. Un vol. in-12 de XH-315 pages. Prix; : 3 fr. 50
C'est une seconde serie de lettres de cette pieuse et trs distinguec
File de la Chariti, morte i L'Hay, prb Paris, en 1899. La preminie serie de lettreo avait paru sous ce titre : Er hast, et nous
l'avost signalie dans les Amnaies (t. 69, p. 144).
6crite par M. Liopold de Fisher,
LE debut de P'iniedction,
donnera une id&e de ce beau livre :
4 Panai les femmes contemporaims doet les vertus attirent et
retiennent notre attention, it en est de plus c6lbres que la comFilles
tsse Albert de Saint-Martial, aI religion Soeer Blanche, des
pett
vies,
de
peu
mais
Saint-Vincent-de-Paal
de
Charit6
de ra
tre, nous aissent un souvenir aussi profond, aussi salutaie, aussr
entrainant
a Dix annees de bonheur, dis annes de larnes..., voilk toute
son histoire.
, Est.ýc an contraste de ces dean periodes qu'est de I' ueret
qu'elle anou inspire ? N'est.il pas plut6t dans Il'ktation sornatumlle
d'une tiine qui, ayant eonnu les douceurs de la vie, ae s'est pas afodrie i ce contact et, vilenmment bris6e pat la perte de tout ce qdeBe
aimail a su doniiier sa ristesse, comme elle avait s~gn sur les joes
si puiei de sod foyer ?...

-

529 -

* Dans la cruelle transformation de son existence, elle
s'elve
calme, sereine, toujours plus haut..., toujours plus unie
a Dieu...,
toujours plus rayonnante de paix, et nous sommes saisi
d'admration devant cette physionomie qui reste suave et gracieuse
sons les
traits de la douleur. Elle instruit, captive, idifie
tout
Parfois, la chronique des saints deconcerte le neophyte ensemble...
par I'Apretd
du chemin qu'elte present ka nos regards. M" de
Saint,Martial,
dans sa correspondance, nous livre, sans s'en douter, les
secrets d'une
vertu qui n'a rien d'austire..., il semble qu'en
retrouvant la trace
de ses pas, nous allons y mesurer les n6tres et la suivxe
alligre.
ment sur les hauteurs de la perfection, tant on voit d'attrait
et de
charmes jusque dans les meurtrissures de ses plus durs
sacrifices.
v Un premier recueil de lettres parut il y a quatre ans,
sous le
titre : En Hau I et le succes imprivu de l'ouvrage,
qui atteint sa
trentieme edition, nous rivila ce que nous venons de dire... En
cherchant a retracer le portrait moral de Sceur Blanche, en
nons faisant
I'icho de sa pensie, notre intention etait d'eriger a sa m6moire
un
pieux monument d'amicale souvenance. Nous voulions conserver
aussi
dans des pages durables le parfum de cette Ame d'elite, tres
tendre
et trus forte.
i Tant d'utiles exemples ne pouvaient etre rCserves a un cercle
de priviligies : la lampe ne doit pas rester sous le boisseau, mais
porter au loin les bienfaits de sa lumiere. a
361. - Un cahier in-4, autographii, porte, sans autre indication, ce
titre : Saint Vincent das les fers. Drame en 3 actes. Paris, atogra.
phie de Saint-Lazare, 95, rue de Stvres. On nous a demandd ce que
c'dtait que ce drame, de qui il etait, etc. Nous n'avions, quand oh
nous a demande cela, aucun renseignement.
Or, ii y a queiques jours, un Pretre de la Mission a mis la main
chez un bouquiniste de Paris sur un petit volume in-x8 qui porte Ie
titre suivant : Vincent de Paule (sic) on l'illustre galrien, nalodrame historigue en trois actes far M. Lemaire, reprisentt fpou Il
premiere fois, sur le thldtre de la GaUi, le 7 octobre 18r5. C'est la
mise en scene du fait racont6 par quelques historiens oih saint
Vincent de Paul aurait pris au bagne de Marseille la place d'un
foriat innocent. - L'auteur est H. Lemaire. D'apres Quirard, La
France littlraire, tome V (Paris, 1833), H. Lemaire est a un
romancier, auteur dramatique et &crivain moraliste, n6 & Nancy. II
a beaucoup ecrit. On a de lui entre autres : Vie de saint Vincent de
Paul, icrite en faveur de la jeunesse. Paris, Blanchard, x825, in-i8;
Vincent de Paul on l'illustre galdrien... Paris, Barba, 1815,
in-iS », etc.
A l'lieure presente, il est vraisemblable gue, sur le theatre de la
Gaiti, a Paris, on repr6sente autre chose que des a melodrames x
tires de la vie de saint Vincent de Paul ou d'un autre saint. Mais
c'est en x8r5 que ces trois actes furent joues. On retrouve, en tournant les feuillets, la litterature dramatique un peu sentimentale et
un peu naive des d6buts de la Restauration. La valeur litt6raire
de cette piece en prose est minime, et la valeur historique du fait
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qui lui sert de base est contestee dans la mesure que nos lecteurs
connaissent.
L'exemplaire autographid, qui a 4td mis en circulation dans ces
dernieres aundes, est la reproduction - peu prds integrale du texte
imprimC. Les personnages sont les memes : K Vincent de Paul;
Brusquant, gardien du bagne; Deslandes, le galerien *, etc.; on
a seulement remplack a Annette, fille de Deslandes, Agee de x6 i
17 aus, x par a Emile, fils de Deslandes s, ce qui indique que la
piece a eti accommod4e en vue de quelque college de jeunes gar;ons, et le mariage d'Annette, qui termine le a melodrame a, a ett
supprime.
Une note manuscrite de I'exemplaire que nous avons sons les
yeux porte ceci : a On suppose que c'est l'oauvre de quelque Missionnaire avant la Revolution. x 11 faut savoir gre i l'auteur de la
note de n'avoir donn6 que comme w supposition . ce qui n'etait, en
effet, qu'une supposition... erronde d'ailleurs, comme on le voit.

362. - Lo Studio e la Vita (L'Etude et la Vie); pour
les jeunes gens. Revue priodique. Direction et administration au coll6ge de la Mission, a Sarzane (Italie).
Prix : par an, 2 fr. 50.
Le titre de cette revue 4 Pour les jeunes gens x indique quel but
elle se propose et dans quel sens elle sera redigie et orientde. - Le
premier numero, 16 pages in-S, porte i la fin ces mots : Amerigo
CERVIA, responsabile (Con permissione ecclesiastica). M. Amerigo
Cervia est un prItre de la Mission.
Nous formons des vceux pour la prospiritd de cette revue.

363. - LANDI (Davide), prete della Missione. Esercizii spirituali dedicati ai giovani studenti. Giarre,
909o. Un vol. in-8 de 164 pages.
L'auteur dit dans sa courte introduction : a Le bon accueil fait 1
'opuscule Qu'est-ce que l'enferf m'a encourag6 i publier ces
quelques meditations et instructions. .
La s'rie des instructions est celle des recucils habituels sur ce
sujet. Intioduction : Nicessit6 de la retraite. Premier jour : la
plus importante affaire (le salut), etc.
364. - Dans un livre intituld Le clergi du diockse de Poitiers
depuis le Concordat jusqau' nos jours, par Beduchaud (in-8, Poitiers,
Oudin, 9go6), se trouvent, on peut dire amoncelas, les plus precieux
renseignements pour l'histoire du diocese de Poitiers.
Parmi les centaines de noms de pretres qui sont insdris dans ce
recueil, nous avons remarqud deux notices de Pr;tres de la Mission
ayant vdcu dans le diocese de Poitiers; il s'agit de MM. Pierre Laumond et Armand-Joseph Patte dont nous nous rappelons qje les
anciens Missionnaires parlaient souvent avec grande estime. Nous
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transcrivons done avec plaisir les details biographiques donnes dans
le livre dont nous avons cite le titre.
c M. PArTT (Lazariste) fut Superieur du grand Seminaire de Poitiers de 18o6-1812.
a M. PATTE (Fid le-Armand-Joseph) etait ne k Arras le
7 mars 1753. Entre dans la Congregation des Pretres de SaintLazare (Pretres de la Mission) en 1771,

il y fit les voeux en 1773.

Au moment de la Revolution, il 6tait directeur du grand SFminaire
de La Rocheile (dirige par les Lazaristes). Pendant la Revolution, il
se tint cach4e
Poitiers, impasse Sainte-Radegonde (on montre encore
sa cachette). Toujours deguise en officier de la garde nationale, ii
administra avec zele les sacrements aux chretiens reStes fidfles, aux
pretres non jureurs (du serment schismatique k la Constitution republicaine du clerge). Le g f6vrier 1803, il reqoit de Mgr Luc Bailly,
ivique de Poitiers (a la reorganisation du clerg6 par suite du Concordat de x80o), des lettres qui I'attachent au clerg6 de son diocese.
En 18o6, il fut nommi Superieur du grand Seminaire (qui etait
alors dans la maison Josl6 en location, rue des Feillants). En 18z2,
il ne suivit pas le grand Seminaire qui fut, cette annee-l, transfire
k Montmorillon. II fut alors zemplace, comme Superieur du grand
Seminaire, par un prftre du diocese de Poitiers, confesseur de
la foi sons la Terreur, M. l'abbe Meschain. M. katte fut alors
nomm6 chanoine titulaire de la cathedrale. I1 6tait chanoine honoraire en x184. II kcrivait qu'il 6tait, a depuis plusieurs annees,
membre du Conseil d'administration du diocese, le siege 6piscopal vacant x.

a Rentr6 dans la Congregation des Pritres de la Mission, & la
Restauration, il fut Superieur du grand Siminaire de Soissons pendant l'annae 18x6-x187. De nouveau retir6
. Poitiers en 1817, il
rentra, I'annee suivante, h la Maison-Mere de Saint-Lazare & Paris;
il y mournt ea iS, Age de 68 ans. .
< M. LAu• OND (Pierre). - De meme que M. Patte, dont il fut
'auxiliaire au grand Seminaire de Poitiers, M. Laumond etait
membre de la Congregation des Lazaristes. II etait ne au diocese de
Limoges en 1757.
a En x8o6, il fut nommn professeur de theologie au grand Seminaire de Poitiers, dont M. Patte 6tait Superieur. M. Laumond fut
longtemps l'unique professeur de cet itablissement, soit rue des
Feuillants, de z8o6-z8x , soit au petit siminaire de Montmorillon,
de 1812-18x4, soit rue Corne-de-Bouc, maison des penitentes (aujourd'hui d6truite), a partir de 1814. En z8o6, il fut nomm6 chanoine
honoraire de Poitiers.
a En avril s8x6, il sollicita de M. Hanon, qui etait i la tfte de
Ia Congregation de la Mission, sa rentree dans la Congrigation restauree, et, y 6tant rentre, il quitta le grand Seminaire de Poitiers.
De 1818 & x8a7, annie de sa mort, il fut successivement Sup6rieur
du grand S6minaire de Soissons, professeur de theologie au grand
Seminaire de Saint-Flour, Suprieur du grand Seminaire de Cahors.
M. Laumond professa avec succfs la theologie et la philosophic. V
365. -

Notice sur M. Pierre-Rent Rogue, pritre de
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la Congregation de la Mission, professeur au grand
Seminaire de Vannes, mort co*fesseur de la foi, ie
3 mars 1796, par M. le chanoiue Guesdon. Vannes,
imprimerie Galles, 1910o. Brochure in-8 de 29 pages.
Prix : o fr. I5. Cette brochure est vendue pour subvenir

aux frais du proces de B6atification.
M. l'abb Guesdon, pr6tre du diocese de Vannes, dont on publie
le manuscrit, est mort le 12 mars 1885; il 6tait nI le 24 aoft 18o4,
aVannes. Etant s6minariste et, plus tard, devenu pr&tre, il vecut
dans l'intimit6 de plusieurs timoins de la vie de M. Rogue : ces:
timoins et ces admirateurs de M. Rogue furent, en particulier,
M. G6anno, principal du collige de Vannes; M. Le Gal, lazariste,
Sup6rieur du grand Seminaire de Vannes avant et apres la Revolution, M. l'abb6 Videlo, cure k Hennebont, qui ne quitta jamais
le diocese de Vannes pendant la tourmente revolutionnaire.
M. I'abbe Guesdon, plein de ven&ration pour la m6moire de
M. Rogue, fit 6lever le mausolie qui existe encore sut sa tombe; il
en dressa le plan, en procura par des quttes les ressources et en
surveilla l'ex6cution. 11 a laiss6 un monument non moins precieux,
c'est la notice tres historique dont nous venons d'annoncer la publication.

Vertus et doctrines spirituelles de saint Via366.cent de Paul, par I'abbý Maynard. o? 6dition. Un vol.
in-12. Paris, T&qui, 82, rue Bonaparte; 1910.
Nous mentionnons avec plaisir cette dixieme edition du si utile
ouvrage de M. Pabb6 Maynard, paru pour la premiere fois eS 1z864.
Ce livre met en telief les principes de conduite de saint Vincent
de Paul et ses beaux exemples. Le mzme auteur avait montr6, avec
sa rare et sfre erudition, le c6t6 historique de la vie du saint dans
son pricedent ouvrage : Saint Vincent de Paul, sa vie, son temps,
ses awvres, son influence (4 vol. in-i2), ouvrage, lui aussi, bien
connu et tres appriciE de nos lecteurs.
Nous avons publi6, dans les notes bibliographiques,
367. annee 1906, page 478, une premiere liste des ouvrages sortis de
l'imprimerie de la Mission catholique de P6kin. C'est avec satisfaction que nous publions aujourd'hui une nouvelle liste. C'est la
meilleure preuve des services que cette imprimerie rend h la colonie europeenne et i la religion.
LISTE CIIRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX OUVRAGES
IMPRIMuS PAR L'IMPRUiIERIE DES LAZARISTES

AU PZ-TANG, A Pixtr.

(Suite.)

85. - China Imperial fostal guide, Peking, Pei-t'ang press, x899.
Un volume in-8 de 174 pages.
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Ce guide a etI imprimn en anglais et en chinois pour 'Administration g6ndrale des Postes imp6riales chinoises et tird i 2 5oo exemplaires.
86. - Dasglinders, par F. M. Knobel, ministre des Pays-Bas, a
Pekin, Peking Drukkerij van de Pet'ang Kathedraal, igos. Un
volume in-8 de 490 pages.
Comme le titre i'indique, ce livre est 6crit en hollandais et renferme un grand nombre de notes historiques et descriptives sur
la
Russie, la Perse et la Chine que M. Knobel a redig6es pendant son
long sdjonr dans ces diver- pays. Cet ouvrage a &titire i 1oo exemplaires seulement et ne se trouve pas dans le commerce.
87. - Chinese merry taler, collected and edited, by Baron Guido
Vitale, Chinese Secretary to the Italian Legation. Peking, Pci-t'ang
press, g19o. Un volume in-8 de viin-x8 pages.
Cet ouvrage 6crit completement en caracteres chinois et en un
style elIgant quoique simple et facile contient 99 lectures de
conversation dialoguie i I'usage des itudiants europ6ens qui commencent P'etude de la langue chinoise. 11 a at tire une seconde
edition en 9go8.
88. - Tc.L'ao fa, cheng t'i, visites au Saint-Sacrement et a la
sainte Vierge, de saint Alphonse de Liguori, traduites par Paul Onang,
C. M. Un volume in-x6 de 85 pages chinoises. (Une page. chinoise detexte equivaut i deux pages europ6ennes.)
89. - Chats in Chinese. A translation of the T'an lun Hsin pien,
by C. H. Brewitt-Taylor, Chinese Imperial Maritime Customs. Printed and published by the Pei-t'ang, Peking. Un volume in-8 de
IV-25 4 pages.

go. - Protocole final. Reglement des troubles de g0oo. PCkin,
1go9. Un volume grand in-4 de 70 pages.
Ce protocole renFerme un grand nombre d'Edits Imtdriaux rendus
par l'Imp6ratrice douairiere et 1'Empereur Kouang-Shu dans leur
residence a Sin-gan-fou, capitale de la province du Chan-si, et
dates du 27 decembre 1goo jusqu'au 24 juillet 19o0,
avec textes
'ranCais et chinois.
91. - Nigociations de Pikin, igoo-igo2. Pekin, Imprimerie des
Lazaristes, 1902. Un volume in-4 de 57o pages.
Ce recueil contient le compte rendu de toutes les seances du corps
diplomatique, ant&rieures & la signature du Protocole final, du
26 octobre g9oo au 6 septembre i9or ; la correspondance echang~e
entre le corps diplomatique et le gonvernement chinois, du 26 septembre 19oo au 7 septembre 190o, ainsi que les proces-verbaux des
reunions du corps diplomatique, posterieurs a la signature du Protocole final.
92 . - R glemenis de police des Ligations. Imprimerie des Lazaristes, Pekin. Ce rzglement a &td edit6 par l'imprimerie du Pei-t'ang
en six langues : frangais, anglais, allemand, italien, chinois et
japonais.
93. -

Lexicographische Beitrige I, Ton E. von Zach, vice-consul,
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go90. Un
interprete de la Ligation d'Autriche-Hongrie. Peking,
volume in-8 de too pages.
Ce travail est divis6 en deux parties : I. - Weitere Erganzungen
zu Giles' Dictionary; II. - Tibetische Ortsnamen. Ces observations
sur le seas exact des expressions chinoises sont trbs recherchies des
savants sinologues.
94. - Weitere Beitrage sur Ricktigen Wurdigung Prof. Schlegel's,
von E. von Zach, vice-conrul, interprete de la L6gation d'AutricheHongrie. Peking, x9o2. Une brochure de x5 pages in-8.
95. - R&glement du Club de PFkin, 9goa. Opuscule en frangais et
ec anglais d'une quarantaine de pages.
96. - Lien ling cheng iue. Mois des ames du Purgatoire, par
M. Paul Ouaag, C. M. Un volume in-x6 de 79 pages chinoises, 1go2.
97. - Facultates Vicariatus Afosteki Mongoiiae Occ.-merid. Typis
Pei-t'ang, 9go3. Brochure de z6 pages in-x6.
98. - Exercices de cinois parli, suivis d'un vocabulaire, pal
Mgr Favier, C. M. Edition revue et considerablement augment£e par
E. Debus, C. M. Pekin, Imprimerie des Lazaristes, 1903. Un volume
in-12 de xu-34o pages.
Ce cours ilementaire de a chinois parli v est d'une grande utilit6 aux Missionnaires et aux Europ6ens qui ddsirent apprendre
rapidement la langue chinoise et il repond parfaitement aux besoins
du debutant.
99. - Index to the postal working map. Published for the use of
the Postal service. By te Inspector General of Customs and Posts.
Peking. Printed at the Lazarist press, x9o4. Un volume in-4 de
x17 pages.
too. - K'o King Louo-i-seu ichoan. Vie de la Vinerable Louise
de Marillac, fondatrice et premiere Supirieure des Filles de la Charit6, par Gregoire Lou, C. M. Un volume in-x6 de a7 pages chinoises, 1904.
xor. - ZI sos cheng sin cheng i. Le scapulaire da Sacrx Coeur de
Jisus; traduil par un Missionnaire Lazariste. Une brochure in-32,
id. 9go4.
102. - I mon leao jan. Motifs de conversion a la religion chrdtienne. Un vol. in-8 de 30 pages. Reimprim6 en 1904. Auteur
inconnu. Cet ouvrage, ecrit en style tres clair et trbs simple, est
idite pour un grand nombre de Vicariats.
0o
3 . - Lexicografpische Beitrige II, von E. von Zach, vice-consul,
interprete de la Ligation d'Autriche-Hongrie. Peking, 19o4. Un
volume in-8 de 130 pages.
104. -

Pies tao ts'ien len. Refutation des objections faites contre

la religion chretienne. Un volume in-s6 de 40 pages chinoises. Par
Paul Ouang, Lazariste, 9go4.
zo5. - Tsi K'o ticen Siun. Instructions sur les vertus opposees aux
sept p6ches capitaux, par Mgr Danicourt, C. 'M., Vicaire apostolique du Kiang-si. Un volume in-x6 de 264 pages, 90o4.
zo6. - Dialogorum familiarium, etc. Pekini, 1905. Un volume
in-t6 de x68 pages.
M. Guilloux, directeur des grand et petit Scminaires du Vicariat
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de Pekin, a publiC ces Dialogues pour I'usage des etudiants seminaristes.
107. - Ien King K'ai Kiao lewo. Histoire sommaire du catholicisme k Pekin. Extrait du a Peking * de Mgr Favier, C. M. Traduit
en chinois par Paul Ho, C. M. 3 volumes grand in-8 de 294 pages
chinoises, illustres de 1a2 gravures sur bois. 90o5.
so8. - Tchen for K'eu-lai Ithoax. Vie du bienheureux FrangoisRegis Clet, pretre de la Mission, martyris6 en Chine en z82o. Un
volume in-16 de 32 pages chinoises, 9go5. Traduit en chinois par
Pierre Che, pretre du Vicariat de Pekin.
zog. - Teken fo/a Lou Ta-too then fou Ickoan. Vie du bienheureux Thaddie L6ou, par M. Gregoire Lou, C. M. Une brochure
de 14 pages chinoises,

905o.

Le bienheureux Thadd6e Liou, pretre du Vicariat du Seu-tchouan,
fut 6trangl6 pour la foi, le 3o novembre 1823.
izo. - Tckex fox Tckao Ugao-seu-ting chen-fou tchoan. Vie du
bienheureuz Augustin Tchao, par Gregoire Lou, C. M. Une brochure de 24 pages chinoises,
•9o5.
Ce bienheureux, pretre du Vicariat du Seu-tchouan, est mort en
prison en 1815.
tis. - Tcken fou Liou Pao-tou chen rfo siao Ichoan. Vie abregee
du bienheureux Paul Leou, par Gregoire Lou, C. M. Une brochure
de 14 pages chinoises, 9go5.
Le bienheureux Paul Liou, pritre du Vicariat du Seu-tchouan, fut
etrangl pour la foi, le 13 f6vrier 18x8.
112. - Cheng mn Tew-lee sa sing the. Vie de sainte Therese, traduite en chinois par Pierre Che, pretre du Vicariat de Pekin. Un
volume in-i6 de 45 pages chinoises, 9go5.
Cette petite Vie de sainte Thirese est tres goatie des vierges chinoises vivant dans leurs families, n'appartenant k aucune communaut6 et gardant la virginite suivant les rigles communes.
z13. - Lexicograpkische Beitrige III, von E. von Zach, viceconsul, interprete de la Legation d'Autriche-Hongrie. Peking, 1905.
Un volume in-8 de 136 pages.
Ce travail contient une critique tris instructive sur la valeur exacte
des caracteres chinois du volumineux dictionnaire chinois-angjais de
Giles, consul de Grande-Bretagne, a Ning-Po (Tche-Kiang).
r14. - Petit dictionnaire chinois-f.ranais-angiais,suivi d'une liste
des caractlres ranges par ordre de clefs ou radicaux, par le frere
Denis, C. M. Imprimerie des Lazaristes, Pekin, igo6. Un volume
in-t6 de xxx-45o pages.
Cet ouvrage est la traduction franCaise de A Pocket dictionary
(Chinese-English) de Chauncey-Goodrich (voir Annales de la Mission, ann6e x906, page 482). Ce dictionnaire de poche est d'une
grande utilite pour ceux qui 6tudient la langue chinoise, et avec la
bienveillante autorisation de l'auteur, nous avous publi6 cette traduction frangaise, afin qu'elle puisse servir k un plus grand nombre
d'itangers.
im5. -

Entretiens familiers sur la religion, par le Pare Daems,

Missicnnaire apostolique du Vicariat du Kan-sou. Pekin, Imprimerie
des Lazaristes au Pei-t'ang, zgo6. Un volume in-1a de 86 pages.
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Ces a Entretiens ) par demandes et par reponses sont tres utile»
particuliirement aux nouveaux Missionnaires, lorsque, en mission,
ils regoivent presque joumnelement chez eux de pombreux visiteurs
palens qui desirent se renseigner sur notre sainte religion.
zx6. - Cheng Po-louvolou tsong I'o sing che. Vie de saint Pierre,
ap6tre, par Pierre Che, pratre du Vicariat de Pekin. Une brochure
9go6.
in-x6 de 20 pages chinoise,
Projet des rýglements relatifs au warques coamerciales
117. du Bureau d'Enregistrement. Pkin, Imprimerie des Lazaristes, an
90o6. Un fascicule, format doable Telliere, ir-4 de
Pel-t'ang,
36 pages.
xi8. - Note Collectd ad usum alumnorum schola6 philosophia.
Pekin-, typis P:-t'ang, 9go6. Un volume in-xa de 9 pages.
Ce travail a 6tW rxdig6 par M. l'abbe Garnier, prtre du Vicariat
de P6kin.
Jahres-Bericht der Deutsch-Chinesischen schule, x196.
zz9. Peking, China. Une brochure in-8 de x6 pages.
Lexicograpkische Beitrage IV, won E. von Zach, vice12o. consul, i-lterprete de la Ligation d'Autriche-Hongrie. Peking, 9go6.
Un volume in-8 de 122 pages.
Comme les trois volumes cites pricidemment, ce 4' volume de
E. von Zach renferme une 6tude du dictionnaire chinois-anglais de
Giles et quelques po6sies de Po-chi i's, c6lebre ecrivain chinois.
Pendant le courant de 1'annbe aog6, l'imprimerie du
r12. Pe-tang a publiC pour la Compagnie imp6riale des Chemins de fer
chinois (ligne de Pe&in I Hankow) les reglements suivants :
Composition des rains, circulation des trains en pleine voie et
dans les gares. - Brochure de 70 pages;
Signaux. -

Brochure de 50 pages.

Emploi des Tiligraphes et du TilIphone. - Brochure d'une trentaine de pages;
Attributions, responsabilitisdes agents des voies elt traaux. - Brochure de 0opages;
Attributions et responsabilitis des agents de la traction et du matiriel. -

Brochure de 40 pages.

12a. - Versio Ga2lico Latina, cum numero clavium et tractuum
Catechrsmi Hou-Koang. Vertit P. Amadaeus de M6rona, O. F. M.,
Provinc. S. Petri in Galiia, Miss. Ap. Hou-p6 Or., Versionemque
Beato Martyri Joanni-Gabrieli Perboyre reverenter dedicavit. Pekini,
Typis Pei-t'ang, 9go7. Un volume in-8 de 268 pages.
x23. - Fascicule spicial, conteiant, 6crites en caractares chinois,
I 700 phrases de 1'6tude ilimentaire de la langue chinoise. Par le
capitaine Vandescal, du x6' rdgiment colonial. P6kin, 1907. Un
volume in-4 de 50 pages.
124. - lao li Ki UMao. Explication du cat6chisme, par J.-M. Planchet, C. M. Deux volumes in-8 de 25o pages chinoises.

Cet ouvrage est deji a sa 3" idition : la i" a 6td tir6e i
3000 exemplaires; la ea 6dition, de 9go7, a 6t6 tiree i 4000 exemplaires et la 3', de 99og, k 6000 exemplaires.
125. - Elementa grammatice lainad , ad , usum tironum sinensium,
editio quinta, Pekini, Typis Pei-t'ang, 1907. Un volume in-8 de

3a6 pages. Cette 5' edition a etc completement remanie
par
M. H. Verhaeren, C. M., directeur du petit Siminaile de Pekin.
126. - Rhglemrent gdmral de la Comfagnie des Chemins de fer
infiriaux chinoir; Ligne de Ptkin 4 Hankow. Pkin, 1907. Un
volume double-Telliere in-4 de zoo pages.
"27. - Tehan li owen ta. Catechisme des fetes. Traduction de
la
partie du catichisme de Rome regardant les fetes. Par Paul Ho,
C. I. Un volume in-z6 de 6r pages chinoises; edition 9go7.
128. -

Telera

Code for General Tien-isin produce between and

G. Hansler et C', Tiens-sin. Un volume in-4 de zoo pages.
129. - Notes on the Chinese Government Bank, by Jules Gory,
Chinese Customs. Peking. May 9go8. Une brochure de 40 pages.
130. - Ams den gedickhen Po-Chai.P, von IY L. Woitsch, interprcte de Ia Ligation d'Autriche-Hongrie. Peking, 19o8. Un volume
in-4 de So pages. C'est un extrait des poisies de Pouo-Kui-i, celebre
poete chinois.
#
131. - Zum Pekimger Suhma. I Teil. Von D' L. Woitsch, interprate de la Legation d'Antriche-Hongrie. Peking, 0go8.Un volume
in-8 de o7 pages. Comme le titre I'indique, ce livre est une etude
du langage de Pekin.
,32. Einige Hsieh-Hou-Yi. Von D' L. Woitsch, interprete
de la Ligation d'Autriche-Hongrie. Peking, 1908. Une brochure in-8
de 16 pages.
C'est un petit recueil de calembours chinois.
133. Livret des tarifs de la Compagnie des Chemins de fer
imperiaux chinois. Ligne de Pekin k Hankow. Un volume format
double-Telliere in-4 de 40 pages.
z34. - Chinese Braille or the Braille systeme of reading and
writing for the Blind, adapted to the Official Language, by E. G.
Hillier, C. M. G. Peking, 1908. (Texte anglais avec traduction chinoise.)
135. - Tck'ouan Kiao hoi. Dialogue entre un payen et un chritien sur les motifs de prIcher la religion chretienne. Par le Pere
Brambilla. Un volume in-8 de 25 pages chinoises, edition 19o8.
z36. - Notiones Scriplure Sacre, ad usum Clericorum seminarii
Pekinensis, par M. J. de Vienne, C. M., directeur du grand Seminaire de Pekin. Pekini, Typis Pei-t'ang, 9go8. Un volume in-8 de
340 pages.

Ce cours 6lnmentaire d'Ecriture Sainte est divis6 en trois parties :
la premiere donne des notions gindrales sur l'inspiration de l'Ecriture Sainte, son canon, ses versions, ses differents sens, etc.; les
-deux autres parties donnent I'analyse de chacun des livres de 1'Ancien et du Nouveau Testament, en faisant sur chaque livre les
observations les plus utiles pour les siminaristes chinois.
137. - Chan iu as' sa. Courte explication des c6remonies de la
messe basse; traduit en chinois par M. Pierre Che, pretre du Vicariat de Pekin. Brochure in-32 de 44 pages.
Ce petit opuseule, public par ordre de Mgr Jarlin et illustr- de
34 gravures, a. etC accneilli avee empressement par les catholiques
chinois. Jusqu'& present (mars i9ro), ce petit livre a etd tire i
45 000ooerxmplait..
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P'ing mining case. Peking, 19o8.
138. - Memoraandum on the lai
Printed at the Lazarist pess. Un volume in-ri de 96 pages.
Ce petit livre a et6 redige par air Walter Hillier, conseiller du
gouvernement chinois pour Ie Wai-ou-Pou (Miaistere des Affaires
Etrangeres de Chine).
z39. - Ta tchou je li i. Explication des ceremonies de la Semaine
Sainte, traduit en chinois par M. Pierre Che, pretre du Vicariat de
Pikin. Brochure in-32 de 43 pages, edition 9go8.
x40. - Lxercilia latina, iten sflating oesn. Themes sur les regles des
Elimenta gramratica, par M. J. de Vienne, C. M., directeur du
grand Seminaire du Vicariat de Pekin. Typis Pei-t'ang, 1908. Un
volume in-8 de 20o pages.
141. - I- li i tchou. Courte explication des ceremonies de la
Grand'Messe, des Fundrailles, du Salut, du Saint-Sacrement, par
M. Pierre Che, prftre du Vicariat de Pekin. Une brochure in-32 de
34 pages, edition 9go8.
.
x14. - Cheng mon sioa houi iuen. Reglement & I'usage des Juvinistes de la Maison Provinciale et Noviciat des Petits-Freres de
Marie, par le Frere Nizier, maitre des novices.
143. Preces latiMt, in seminario Pekinensi usurpate. Pekini,
typis Pei-t'ang, 19o9. Une brochure in-»6 de 30 pages.144. - Pir preces gqu recitari soleet ab alumnis Congregationis
Missionis. Pekini, typis Pei-t'ang, 99og. Une brcchure in-l6 de
40 pages.
du Tche-ly sud-ouest, 14 d6145. - Noces d'Or du Vicarral
cembre 1858-14 decembre 9go8, par Mgr A. Coqset, C. M. P6kin,
Imprimerie des Lazaristes, 1909. Une brochure de 24 pages. Ce
travail a kt6 reimprime dans le premier numero de 19o1 des Annales
de la Congregation de la Mission.
Se Cie Ki i. Concordance des quatre Evangiles, par
146. M. J. M. Planchet, C. M. Un volume in-8 de 194 pages chinoises.
Cet ouvrage est la concorde des quatre Evangiles. Ce n'est pas une
paraphrase ni une traduction. libre, mais une traduction litterale,
aussi fidele que possible du texte 6vangdlique en entier, harmonis'
de maniere
servir de Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Le style
n'est autre que le langage parlk; afin que meme les fid~les d6pourvus
de culture intellectuelle puissent le comprendre A la lecture. Pour
faciliter l'intelligence de la phrase 6vang6lique, partois 6courtie,
l'auteur a de temps en temps intercal une courte parenthese d'un
mot ou deux qui s'adaptent an texte sans cependant se confondre
avec lui.
Ce livre est orn6 de 30 gravures, fournies par la maison C. Paillart, imprimeur-editeur k Abbeville.
147. - Kicn ien Isao ouan K'o pou eal tse. Explication en chinois Wtrs simple des caractires des prierez du matin et du soir. Brochure in-4 de 14 pages chinoises.
148. - Tsao ouan K'a fou eul ize. Explication liutraire des
caractres des prirres du matin et du soir. Un volume in-4 de
32 pages chinoises.
149. - Kien ien iao li K'o fou eul tse. Explication en chinois
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tris simlle des caracteres du calechisme a l'usage du Vicariat de
Pekin. Une brochure in-4 de zo pages chinoises.
50o. - lao li Pfo eul tre. Explication litteraire des caracteres du
catechisme. Un volume in-4 de 30 pages chinoises.
15x. - MHe Koui King, K'ou lou
oou
eul tse. Explication des
caracteres du Rosaire et du Chemin de la Croix. Brochure in-4 de
5 pages chinoises.
152. Seu chou fou eul tse. Explication des Quatre Livres. Un
volume in-4 de 36 pages chinoises, 6dition 19o9.
Malgre ses multiples occupations et en dehors de ses nombreuses
fonctions, M. Pierre T'oung, C. M., a su trouver assez de temps
pour composer ce difficile mais tres utile ouvrage.
Les six livres ci-dessus forment une scrie dont chaque caractere
n'est cit6 qu'une seule. fois. L'explication de chacun de ces caracteres employes dans la langue ecrite est simple et claire.
Quant a la redaction de cet important travail, I'auteur a suivi la
nouvelle mithode adoptie par le Sio-fou, Ministere de l'Instruction
publique, qui a fixe les livres classiques utiles aux 6elves des ecoles
primaires.
Tous les caracteres chinois sont groupes selon l'ordre dans lequel
on les rencontre dans les petits livres des fri'res du matin et du

soir, calichisme, Chemin de la Croix, Saint-Rosaire et les Quatre
Livres classiques.
Les-jeunes eleves qui itudieront cet ouvrage k fond pourront pre.
tendre a quelque connaissance de la langue icrite. Aussi Mgr Jarlin,
plein de sollicitude pour la bonne renomm6e de ses nombreuses
ecoles, a fortement engage les professeurs de son vaste Vicariat k
enseigner d'aprbs cette nouvelle mnthode.
153. - Decreta quarla Synodi regionalis, anno 90o6 Pekini habila.
Pekin, Imprimerie des Lazaristes, zgog. Une brochure in-8 de
16 pages.
154. - lao li siang Kie. Catechisme en images. Traduction chinoise du catechisme de la g Maison de la Bonne Presse v, par
M. Pierre Tch'eng, pretre du Vicariat de Pekin. Un volume in-4
jesus, contenant 70 gravures en noir de o',22Xo',3o avec explication
en regard de chaque gravure, edition igog.
La x" edition, tirie A i ooo exemplaires, est epuisee. Nous mettons
sous presse la 2" edition dont le tirage sera de 50oo exemplaires.
155. - King the Kin chou tche Kit. Explication du Livre d'Or
du m6pris du monde, par M. Paul Ouang, pretre de la Mission.
Un volume in-8 de 284 pages, edition x9og.
C'est une traduction libre de l'lmitation de Jesus-Christ.
156. - Sin King Suen Kiang. Le Symbole des ap6tres explique.
Traduit du catechisme de Rodes, par M. Paul Ho, pr&tre de la
Mission; 4 volumes in-8 de 564 pages chinoises, edition gog9.
Ce livre est d'un grand secours au clerg6 et aux chr4tiens indigenes.
Le traducteur de ce volumineux travail a traduit egalement en
chinois un grand nombre d'autres ouvrages, entre autres les six
volumes des Mtditations de M. Hamon; le Piking, par Mgr Favier, C. M.
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I57. - Instruction de Mgr Jadli adressee & tous les fideles du
Vicariat de Pikin, contenant une traduction chinoise du decret Ne
le•ser qui reforme et complete la 1dgislation canonique relative au
mariage et aux fiancailles. Une brochure in-4 de 8 pages chinoises.
r58. - Contributio 4 la conmaissance du langage de Pikin, par
L. Woitsch. Pekin, Imprimerie des Lazaristes, 19og. Une brochure
ina-de 16 pages.
M. L. Woitsch, interprete et archiviste de la Legation d'Autriche.
Hongrie, qui fit imprimer i Pikin, en z9o8, plusieurs ouvrages citis
plus haut, a egalement adreps k l'Imprimerie des Lazaristes &
Pekin ce petit travail, de Vienne (Autriche), oh ilest en cc moment
professeur de chinois.
x59. - The Chixese language: How to learn it by sir Walter
Hillier, K. C. M. G., C. B. Volume II. Printed by the Lazarist
press, Peking, x909. Deux volumes in-8.
Ce sont des historiettes et anecdotes tiries des meilleurs auteurs
chinois que M. Hillier, conseiller aupris du gouvernement chinois, a
r&digdes en langage parli et traduites en anglais pour les ealves de
l'Universit6 Impiriale qui s'adonncnt k& 1tude de la litterature
anglaise.
Le x" volume de 338 pages contient la traductiop litt6rale suivie
d'un lexique et d'une liste des caracteres chinois expliquds mot i
mot avec une traduction anglaise.
Le a* volume de 2xa pages ne zenferme que le texte chinois.
x6o. - Tcl'e tai chen Iiea. L'encouragement spirituel des Ames
tides, par M. Paul Ouang, C. M. Un volume in-s6 de 30 pages
chinoises. 190.
En dehois de ses nombreuses occupations, M. Paul Ouang a, pen*
et corrig6 un
dant plus de quarante ans, compose, traduit, remania
grand nombre d'ouvrages.
En ce moment (mars), nous mettons sous Presse un volumineux
recueii de sermons, prechs pendant le cours de son long et fructueux
ministbre.
(A suivre.)

Le Girant : C. ScuHIrxIa

Imprimerie de J. Dumoulin, i Paris.

EUROPE
FRANCE
LES NOTICES SUR LES PRETRES, CLERCS
ET FRERES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

La premiere serie de ces importantes et 6difiantes
notices (1625-18oo00) se termine en ce moment. Le dernier
volume va paraitre.
Nous avons donn6 par feuilles s6par6es et en Suppliment aux num6ros d'Axnales les notices qui constituent
les tomes prec6dents; cette fois, vu la nature des materiaux qui composent la fin de cette premiere s&rie, nous
avons pr6f&r6 donner le volume d'un seul coup.
Nous publions ici la preface du volume et un fragment
sur les Pr&tres de la Mission victimes de la Revolution :
PRIFACE
DU TOME V DES NOTICES

Avec le present volume, se termine la premiere serie
des Notices ou Relations abrigees de la vie des prftres,
clercs et freres coadjuteurs de la Congrigation de la
Mission.
Cette premiere serie va de l'origine de la Congregation jusqu'a I'6poque de la Revolution (1625 a 18oo).

Le but principal pour lequel a et6 etabli l'usage
d'Vcrire brievement la vie de quelques vertueux missionnaires a et6 l'dification. C'est une pratique existant a
peu pres dans toutes les communautes religieuses.
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Les sources auxquelles ont Wte puisdes les biographies
de la pr6sente publication sont les suivantes :
°oPlusieurs notices sont extraites des Circulairesque
les Suprieurs g6nbraux ont coutume d'adresser au commencement de chaque annie a toute la Congregation :
ils y out fait de temps & autre la mention et 1'loge de
quelque missionnaire decedi rcemment : ces appr6ciations ont, on le comprend, une tres grande autorit6.
2° Une seconde source de documents est la s&rie commun6ment appelhe alors c billets mortuaires n, et qui,
au xvII* siecle, a partir de 1734, 6tait envoy6e a
chaque maison, a peu pros chaque annee ou meme
plusieurs fois par ann6e, en cahiers imprimts de
quelques pages d'abord, puis un peu plus consid&ables,
pour faire connaitre les d6funts dont la vie avait paru
digne d'etre prtsente en exemple. Ces fascicules
forment un volume in-40 qui, dans l'exemplaire que nous
poss6dons, a 540 pages. Ces renseignements, imprimes&
Paris, sous le regard de l'administration g6nerale,
offrent aussi de s6rieuses garanties d'exactitude.
3° Enfm, une dernire source des notices contenues
dans les cinq volumes dont la publication s'acheve
aujourd'hui, ce sont les biographies manuscrites qui se
trouvent dans les diverses maisons et notamment au
centre de chacune des provinces de la Congregation. Ces
notices manuscrites ont Wte traduites et recueillies surtout
par M. Gabriel Perboyre, Pretre de la Mission, lorsqu'il
s'occupa de la redaction des Mimoires de la Congrigation : il en a ins&r6 un bon nombre, comme on peut le
constater, dans les volumes de nos Mimoires sur la
Pologne, l'Algirie, etc. Ces biographies, courtes en genral, sont de moindre autorite que celles qui appartiennent
aux deux premieres categories. II en est que nous avons
df &carter de notre recueil, oh, d'ailleurs, un choix s'imposait a cause de l'abondance des manuscrits : elles con-
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tredisaient ce que nous savions par d'autres sources plus
sares. Elles 6taient parfois, comme nous I'avons constat6 en Italie, &critessur le registre ad hoc le jour de la
mort ou le jour des obs&ques; et qui ne sait que, en cette
occasion, on oublie volontiers, quelques sujets de peine
que le d4funt a donn6s, et que l'on multiplie volontiers
autour du cercueii de celui qui va disparaitre les couronnes et les bloges ! Ainsi s'explique que ces renseigne-

ments soient de moindre autorit6 que les pr6cdents.
Enfin, pour les dernieres annes de la p&riode que remplissent ces notices, c'est--dire pour la fin du dixhuitieme siecle et 1'ipoque de la R6volution, oi plusieurs
Pr&tres de la Mission ont &t6 fideles Aleur devoir jusqu'A
souffrir plut6t la mort que d'adhrer au schisme constitutionnel, nous n'avions aucune source de renseignements
dans nos propres archives : la Congr6gation, en effet,
depuis l'anne 1792, 6tait dispers&e. C'est avec les renseignements puis6s dans les archives publiques que les
notices de ces confesseurs de la foi ont 6t6 composes :
au point de vue de l'exactitude historique, on a apport4,
nous semble-t-il, tout le soin que r&clamaient ces importantes biographies.
Telles sont les sources de notre recueil et telle est la
valeur respective a attribuer a chacune de ses sources.
*

*

*

En outre du resultat d'edification qu'on attend de la
pr6sente publication, il a sembli qu'elle pouvait acquirir une valeur historique appr6ciable.
A cause de cela, lorsque, en 1881, parut sous la direction de M. Jean-Baptiste P6martin, alors secr6taire
g6neral de la Congr6gation, le premier volume, il fit
insurer a la suite des notices 6difiantes correspondant a
la p6riode du gen&ralat de saint Vincent, une liste des
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Etablissements de la Congregation fondes pendant ce
g6neralat, avec un r6sumi du traiti servant a indiquer la
date, l'objet et les conditions de la fondation; il fit
ajouter aussi la liste du personnel recu dans la Congr&gation pendant ce gn&nralat.
On voit tout.de suite quelle importance documentaire
ce recueil acquirait ainsi pour 1'histoire de la Congregation, si le plan ainsi 6tabli 6tait suivi, gnm&alat par
g6n&alat, jusqu' la fin de la p6riode prevue et qui se
terminait a la R6volution. Cette utilit6 doit 6tre particuliirement appr&ci6e a notre 6poque' oi les recherches
historiques sont si en faveur et-o4, a chaque instant, l'on
est pri, de r6pondre a des demandes de renseignements
historiques sur les personnes et sur les oeuvres.
Aussi, ayant g poursuivre l'ceuvre commence dans les
deux premiers volumes publi6s en 1881 et en 1885, nous
avons conserv6 le meme plan dans les volumes III et IV
parus en 1898 et 1903 et dans le cinquinme et present

volume, le dernier de la s&rie, que nous presentons aujourd'hui au lecteur. Pour chaque gnralat, A la suite du
portrait grav6 et de la biographie du Sup6rieur general,
nous avons donni premierement les notices edifiantes,
en second lieu la liste des 6tablissements de la Mission
fond6s pendant ce g6neralat avec les renseignements
gn&raux sur cette fondation et la liste des sup6rieurs de
la maison. Enfin vient, ou plut6t devait venir, d'apres
le plan primitif, la liste des missionnaires recus durant
ce g6neralat; mais sur ce point nous avons fait une modification. Au lieu de donner ces listes par fragments et
sous chaque g6ndralat, nous avons cru pr6frable
d'attendre la fin de I'ouvrage et de donner d'un seul
coup la liste genarale, afin que les recherches fussent plus
faciles. C'est ainsi que cette liste, aussi complete que
possible, forme la partie la plus consid6rable du volume
que nous publions aujourd'hui.
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Une table alphabetique des 6tablissements, de 1625 a
18oo, a 6te mise A la suite des biographies et donnera
ainsi le moyen aussi facile que possible d'utiliser le pr&sent ouvrage.
Telle est la preface.
Voici maintenant le preambule historique mis dans le
volume des Notices en tite de l'importante collection des biographies des Prktres de la Mission qui, par leur courage, ont

fait grand honneur h la Congregation k l1'poque de la Rvaolution.
II
LES PRETRES DE LA MISSION VICTIMES
DE LA REVOLUTION EN FRANCE AU XVIII' SItCLE

La perscution religieuse qui fit tant de victimes A la
fin du dix-huitiime siecle en France, se greffa sur une
revolution politique.
La revolution politique provenait du m6contentement
du peuple, lequel supportait impatiemment de n'avoir
plus depuis longtemps aucun moyen l6gal de faire
entendre ses r6clamations, dont plusieurs 6taient certainement fondbes. Le pouvoir royal avait cess6 de consulter la repr6sentation nationale : les Etats g6n6raux
du royaume n'avaient pas et6 convoqu6s depuis 1614.
Louis XVI, cedant A la pression generale, convoqua
cette representation compos6e des deputes des trois
ordres, le clerg6, la noblesse et le peuple ou tiers 6tat.

C'6tait en 1789.
Le 4 mai 1789, les Etats g6neraux s'ouvrirent A Versailles. Le pouvoir central se trouvait en face d'une puissance formidable; les r6clamations politiques taient
comprim 6 es depuis plus de cent ans que les Etats g6nraux n'avaient pas 6t6 r6unis, nous venons de le dire; les
id6es nouvelles d'tgaliti et de liberte politique fermen-
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taient sous 'action de la philosophie du dix-huitieme
si&cle. Louis XVI ne sut ou ne put endiguer et diriger
cette force.
Apres des dissentiments entre les representants des
trois ordres, que 1'autorit6 du roi ne put concilier, le
20 juin 1789, les d6put6s du tiers 6tat, auxquels se
rallierent peu a pen les deputes des deux autres ordres,
clerg6 et noblesse, se declarerent Assemblie nationale et
firent le serment de ne se s6parer qu'apres avoir fixe la
Constitution du royaume. La R6volution itait faite : elle
allait suivre son cours.
Le roi et les ministres residaient A Versailles.
Le 12 juillet 1789, on apprit 5 Paris le renvoi du
ministre Necker et de ses amis remplac6s par des hommes
qui passaient pour des ennemis de toute r6forme. Le
micontement clata dans la capitale et, ce jour-li, le 12,
fut une journme de vive agitation. Le 13, eut lieu le
pillage de la maison Saint-Lazare et, le 14, la prise de
la Bastille.
Ce que 1'Assembl6e constituante, plus tard devenue
Assembl6e ~1gislative (i" octobre 1792), changea dans
la Constitution politique du royaume n'a pas 'a tre
expos6 ici Mais 1'Assemblee, non seulement s'occupa
d'instaurer un regime politique nouveau, elle voulut
aussi r6gler la situation religieuse : de cette id6e sortit la
Constitution civile du clergi de France, vot6e par
l'Assembl6e le 12 juillet 1790, sanctionn6e par le roi
Louis XVI, mais plus tard condamn4e par le pape.
L'Assembl&e ayant exig6 le serment t !a Constitution
civile (janvier 1791), de Ia sortit la distinction entre les
pretres qui pr&terent ce serment, les assermentis, et ceux
qui le refuserent comme schismatique et condamn6 par
l'Eglise, les insermenths. Ceux-ci furent regardes comme
des adversaires du nouvel ordre de choses, et les r6volutionnaires au pouvoir les engloberent dans les mesures
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prises contre les partisans du r6gime dchu, mesures qui
all6rent jusqu'i la persecution sanglante.
II y eut, pour le clerg6, trois plriodes principales de
cette persecution sanglante : i° ies massacres de septembre 1792; 2° la persecution de la Terreur en 1793;
et 3* la pers&cution de la seconde Terfeur, sous le Directoire, surtout vers 1797-

I
Les massacres de septembre 1792. - Une loi de
1'Assemblee 16gislative, votie le 26 aoft 1792, d&cr6tait
la mesure suivante : < Tous les pr6tres assujettis au serment de 1791 et qui ne l'ont pas pr&t4 ou qui, I'ayant
pr&t6, 1'ont r6tract6, doivent sortir dans les huit jours
de leur departement et dans les quinze jours du territoire francais. )
Des poursuites furent commenc6es contre les pr&tres
dits , inserment6s u ou , r6fractaires ).Dans le courant
du mois d'aofit 1792, a Paris, les maisons des Carmes,
de 1'Abbaye, du s6minaire Saint-Firmin 6taient remplies
de pretres arrtbs et aussi de gens de toute condition,
magistrats, officiers, bourgeois (Pisani, I'Eglise de Paris
et la Revolution, t.I, p. 302). Le bicher etait pr&t, une
6tincelle suffisait pour y mettre le feu. Or, a la fin d'aofit,
on apprit de sinistres nouvelles : la frontiere 6tait franchie par I'ennemi, le due de Brunswick 6tait entre en
France a la t&te de 8o ooo hommes; a Paris, on parla de
marcher a sa rencontre. <cGardez-vous-en bien, 6crivait
Marat; en vous 6loignant de Paris, vous laisseriez
l'Assembl6e sans d6fense. D6barrassons-nous d'abord
des ennemis du dedans et, quand nous les aurons mis
hors d'&tat de nous nuire, alors nous courrons au-devant
de l'ennemi du dehors. ) Le I" septembre, on apprenait
I'entree des Prussiens a Verdun. Le lendemain et le surlendemain, 2 et 3 septembre, eurent lieu les massacres
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dans les maisons des Carmes,, de I'Abbaye et de SaintFirmin. On a remarque que c'est comme pr&res que les

ecclesiastiques retenus dans ces maisons avaient it&incarc&rs et que 1'immunit6 complete du clerg6 constitutionnel dans ces circonstances prouve de plus que c'est
comme pretres insermentis qu'on les a immol's.
(Pisani, ibid., p. 304.)

C'est dans ce massacre que p&rirent, a Saint-Firmin,
deux Pretres de la Mission : M. Francois (Louis-Joseph),
superieur de ce s6minaire de Saint-Firmin, pr&cedemment connu sous le nom de s6minaire des Bons-Enfants,
et M. Gruyer (Henri). Un peu apr's, a Versailles, M. Galoy (Paul), Pr&tre de la Mission, perit, lui aussi, dans
un massacre qui eut lieu en cette ville, le 8 septembre,
dans le bitiment appelk les Ecuries de la reine (I).
(i) M. P. Coste, a

6crit les Notices des Pr6tres vlctimes de la R6vo-

lution dans Ie volume qui va paraitre. Afin qu'on puisse contr6ler et
rectifier les listes de ces pratres publiecs pr&cedemment dans les
Annales, nous publions ici les observations par lesquelles il fait connaitre quels noms lui ont paru devoir etre conserves et quels autres
noms lui ont paru devoir etre 0limines :
Quels sont les pritres de la Mission qui furent victimes de la persecution religieuse en France, k la fin du dix-huitieme siecle? Les circulaires du Sup&rieur gineral, M. Cayla, et les ncrologes qui
les accompagnaient nous font connattre seize noms. On trouve aux
archives de la maison mere, sur une mime feuille de papier et en
cinq colonnes intitulees guillolinis, morts etn rison, morts en France,
morts A l'iiranger,rentres en France les noms des Missionnaires compris dans I'une on I'autrg 'de ces categories. Ce document, qui est
sitrement antirieur & la mort de M. Cayla, mentionne vingt victimes,
quatre de plus que dans les Circulaires et dix-huit de moins. Dans
ses Martyrs de la foi, l'abb- Guillon en compte vingt-deux. L'auteur
des notices publi6es & la in du tome II des Circulaires porte leur
nombre k trente-quatre.
L'auteur de cette dernibre liste a oubli6 Alexis-Julien Lucas et
Jean-Pierre Frayss6. D'autre part, sa liste comprend treize noms
de trop : Jean Joseph Avril, Jean Elie Bories, Pierre BonDz, AlexisJean Collin, Jean-Charles Caron, Mathieu Caron, Etienne de Langre,
Simon Fontaine, Jean-Henri Grillet, Ange Lamourette, Claude
Leclerc, Francois Messin et Claude-Joseph Vaucheret
Au sminaire de Saint-Firmin, & Paris, la Congregation de la Mission n'a eu que deux victimes : Louis-Joseph Frangois et Henri
Gruyer; c'est P'opinion autorisie qu'aprhs de longues ct fructucuses
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II
La Terreur. - C'est surtou t durant la p6riode qui
porte ce nom que p6rirent, A l'6poque de la Revolution,
un grand nombre de victimes.
A 1'Assembl6e l6gislative succ6da la Convention
recherches, Mgr de Teil a cru pouvoir formuler dans ses rapports
devant la cummission chargee de promouvoir la cause de beatification des martyrs de septembre. M. Cayla lui-mcme n'en connaissait
pas d'autres. Dans sa circulaire du x" janvier 1794, aux noms de
MM. Francois et Gruyer, il n'ajoute qu'un seul nom, celui de M. Gallois, qui fut massacre a Versailles : a MM. Francois, Gruyer et
Gallois, 6crit-il, eurent Ie bonheur d'etre associes aux dignes pretres
de Jesus-Christ qui furent egorges dans les trop fameuses journes
des 2 et 3 septembre. D'autres furent arretes; ils gemissent encore
dans les fers et leur vie est plus exposee que jamais. a
Aprhs les massacres de septembre 1792, il y avait interet, pour la
nation, k connaitre le nom des personnes qui avaient succombW et
de celles qui avaient reussi i se sauver. Les autoritas firent dresser
des listes, qui furent ins6eres dans les registres de 1'etat civil. La
liste qui a pour titre Etat da nombre des pritres refractaires ditenus
a Saint-Firmin et p ris le 3 seftembre 1792, certifiEe sincere et viritable, le x2 octobre 1792, par les sans-culottes du jardin des Plautes,
fait suivre le nom d'Etienne de Langre de ces mots Sauwv le 3 octobre. Etienne de Langre, en effet, - l'abbe Guillon Ie constate, echappa au massacre. Nous trouvons sa signature au bas d'un m6moire
adresse le 17 octobre 1792 aux administrateurs des biens nationaux.
Arch. nat., S. 685o.
Une confusion tres comprehensible entre les noms de Jean-Henri
Gruyer et de Jean-Henri Grillet fit croire que ce dernier avait
ete mis & mort i Saint-Firmin le 3 septembre. Renseignements
pris, on reconnut I'erreur, et l'abbe d'Auribeau ecrivait des 1797 :
a M. Grillet, Sup6rieur du s6minaire de Beauvais et vicaire general
de ce diosese, n'est point mort. a iMimoire pour scrvir a l'histoire
de la persicution, etc. Rome 1897. Pag xxxlx et 763.) 11 mourut en
80o2, aprcs avoir administre le diocese de Beauvais pendant la
vacance du Siege, an milieu de difficultes sans nombre, qu'a racontees I'abbe Humbert dans sa belle Histoire religieuse du diocese de
Beauvais et en particulier de I glise Saint-Etienne.
Avant de servir de prison, le s6minaire de Saint-Firmin recevait
dans ses murs, i titre de pensionnaires, des pretres 6trangers k la
Congregation de ]a Mission. De ce nombre btaient, en aoift 1792,
Pierre Bouz6, dont le nom a souvent itd transcrit Bonze cure de Massy en Seine-et-Oise, Georges Jer6me Giroust, vicaire
de Gennevilliers, Jean-Charles Caron, cure de Colligien en Seineet-Marne, et Nicolas Colin, cure de Genevriwres dans la HauteMarne. Ces deux derniers avaient quitti la Compagnie de la
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(21 septembre 1792-27 octobre 1795). Le nouveau pou-

voir se trouvait en face des attaques du dehors et des
difficult6s qui s'accroissaient a l'int&rieur du pays. Les
hommes redoutables qui d6tenaient l'autoriti declarerent
qu'il fallait terroriser tous ceux qui les attaquaient : de
Mission en 1770 et leur sortie est mentionnee dans le catalogue
du personnel. Leur admission a Saint-Firmin, apres qu'ils eurent Rt6
chasses de leur paroisse par le clerge constitutionnel, et la formule
Pritre de la Congregation de la Mission, que M. Colin ajoute & son
nom i la suite des actes paroissiaux et dans les adieux qu'il adressa
a ses paroissiens, en octobre 1791, ont pu faire croire qu'ils resterent
jusqu'h la fin membres de la Congregation, tout en faisant partie du
clerg6 seculier. Ces deux ecclesiastiques n'avaient pas itA renvoyes de
la Congregation; ils etaient toujours restes en bons termes avec
leurs anciens confrires; ils avaient perdu leurs cures pour s'etre refuses & faire partie de l'eglise constitutionnelle. 11 n'y a pas lieu de
s'etonner que le Superieur de Saint-Firmin les ait requs chez lui,
sur leur demande, h titre de pensionnaires. Que M. Colin se disc
pretre de la Mission dans son discours d'adieux k ses paroissiens, cela
importe peu; il etait sur le point de rentrer dans une maison de la
Congregation, peut-ttre avec l'intention de suivre nos rxgles et de
demander sa rdadmission; dans ces conditions ce titre se justifie;
d'autre part, le fait que M. Cayla a omis d'insdrer leur nom dans le
necrologe ou d'annoncer leur mort dans ses circulaires, comme il a
annonce la mort de MM. Franmois, Gruyer et Gallois, laisse entendre
que MM. Colin et Caron ne sont pas morts pretres de la Mission.
L'abbe d'Auribeau, qui entretenait des relations avec M. Cayla I
Rome pendant leur exil commun, parle de ces deux ecclisiastiques,
et voici en quels termes : a Quant i MM. de Saint-Lazare... on confirme le massacre de M. Gruyer, employ ak la paroisse Notre-Dame
de Versailles; celui de MM. Colin et Caron : ces dernirs avaient ite
de cette meme Congr6gation qui vient d'6prouver de nouveaux sujets
d'affliction et de nouvelles pertes. v Memoires, pag. xxxix. L'abbe
d'Auribeau, dit plus loin : a M. Leclerc... a scellC de son propre
sang la v6rit6 de son repentir. MM. Francois, Gruyer et Gallois ont
te6 massacres en septembre 1792... Trois autres missionnaires,
MM. Julienne, Brochois et Bailli sont morts dans les prisons
d'Amiens.
((Ibid., p. 763). II ne dit rien de MM. Colin et Caron.
Les nccrologes de 1796, 1797 et r798 font suivre les noms des
Missionnaires, suivant les circonstances, des mots guillotinx d..., ou
mort en prison d... Or le n6crologe du i" janvier 1796 dit simplement
de Claude-Joseph Vaucheret c Vaucheret, superieur du seminaire du
Mans, mort en Saxe. s Celui du r" janvier 1797 annonce la mort
de Frangois Messin en ces termes : E Messin, mort proche de Ve-sailles a. II est vident que M. Cayla ne croyait pas qu'ils fusseni
morts victimes de la revolution; et le risultat ndgatif des recherches
faites par les historiens nous montre qu'il 6tait dans le vrai.
M, Cayla n¢ dit riec, non plus, de Jean-Joseph Avril, sup6rieur
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li le nom de a Terreur ), donn6 au r6gime qu'ils imposerent Ils refoulerent, il est vrai, les ennemis du dehors,
mais, au dedans, ils firent couler des flots du sang de
leurs compatriotes, jusqu'au 9 thermidor (27 juillet 1794), oil perit a son tour Robespierre, qui avait
envoys tant de victimes innocentes a 1'kchafaud.
de la maison de Saint-Cloud, donne par le Supplement des Circulaires comme massacre le 2 septembre 1792, et les listes du diocese
de Paris ne portent pas ce nom.
L'abbe Guillon rapporte que quatre Pretres de la Mission furent
massacres i Versailles dans les ecuries de la reine : Jean Gallois,
Henri Gruyer, Mathieu Caron et Jean Alexis Collin. Ea realit6, il
n'y en eut qu'un seul : Paul Galloy. II suffit de consulter les registres
d'ecrous pour s'en convaincre. MM. Gruyer, Caron et Collin ne furent
mrme pas enfermis dans les prisons de Versailles. M. Gruyer fut
mis ia mort & Saint-Firmin. M. Caron survecut a ia Rdvoiution; il
etait attache au diocese de Beauvais sous l'administration de son
confrere, M. Grillet. Nous ne savons ce que devint M. Collin.
Simon-Bruno Fontaine mourut d'une maladie contractee au chevet
des pestif6r6s. Le ciel lui fut ouvert, nous n'en doutons pas; mais,
comme il n'a pas &tC mis a mort en haine de la foi, il a pris place
dans la phalange des confesseurs et non dans celle des martyrs.
On a cru a tort que Jean-Elie Borie avait ete condamne a mort le
2 juillet 1794. Dans Le livre d'or des diockses de Perigueux et de
Sarlat, I'abb6 Brugiere, qui a consult6 les archives locales, fait remarquer que les juges de M. Boric furent moins inhumains : ils condamnerent simplement l'accuse a la rkclusion et a la confiscation de
ses biens. Quand le prisonnier fut libdr6, il se retira dans sa famille.
Celui qui a dress6, da'%&g, dernihres ann6es du d.r-l tyse siecle,
la liste en cinq colonnes dont il a 6t6 question plus haut, avait mis
son nom dans la colonne des guillotinds. II reconnut son erreur, raya
le nom et 6crivit a ct6 ches lui.
Le tome II des c Circulaires v attribue i Ange-Bernard-Joseph
Lamourette ce que 1'abbe Guillon dit de Louis-Antoine-Eugene Lamourette, qui r6sidait an grand s6minaire d'Amiens, en 1792, en qualit6 de missionnaire (Voy. Darsy Le Ciergi de rEglise d'Amiens en
1789). Ni l'un ni l'autre n'est mort victime de la Revolution. AngeBernard 6tait en x0S vicaire de Saint-Pierre a Calais (Voy. Deramecourt, Le Clergj

s

du dioce e d'Arras, etc.,

fendant

la Rdvolution,

t. IV, p. 460). Oblige de quitter Amiens pour fuir la persecution,
Louis-Antoine se refugia au ch&teau d'Heilly avee son confrere,
M. Bailly, puis, quand sa retraite fut ddcouverte, rentra dans son
pays natal, & Frevent (Pas-de-Calais); il

obtint de la municipalit6

de Frevent un passe-port pour I'etra,'ger et partit en exil. (Deramecourt, ibid., II,

451).

M.

Coullongue,

pratre

de

la Mission, fait

mention de lui dans une lettre 6crite, Ic 2 d6cembre 1796, a. M. Bigorre, vicaire general d'Amiens. On ne trouve son nom dans aucun
registre aux 4erous d'Amiens, 4'Arras ou de Paris. Le bruit di son
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Parmi les pretres et les religieux qui furent condamnis
a mort, le plus grand nombre le fut pour avoir refus6 de
pr&ter serment a la Constitution civile du clerg6 vot&e en
179u et condamn6e par Rome. D'autres refuserent de
prater un autre serment, qu'on appelle parfois le < petit
serment » ou t serment de libert6, 6galite ) prescrit par
les lois des 14 aout et 3 septembre 1792. (Voyez l'ouvrage publi6 par Usureau, Les Setments pendant la
Rivolution. In-12, Paris, Lecoffre). Le serment de
uliberte, 6galit6 s ne fut jamais condamne par le pape,
emprisonnement et de sa mort avait d'abord couru, et I'abb6 d'Auri.
beau s'en fait I'6cho dans les premieres pages de ses Minoires, quand
il dit : 4 MM. Julienne, Brochoi, Lamourette, neveu de I'intrus de
Lyon, et Bailly sont morts dans les prisons d'Amiens, aprbs une
longue detention. a Plus tard, mieux renseign6, il se contentera
d'6crire : a Trois... Missionnaires, MM. Julienne, Brochoi et Bailli,
sont morts dans les prisons d'Amiens. a Bien que publi6s en 18ax,
Les martyrs de la foi furent &crits peu apres les &venements; aussi
ne faut-il pas s'etonner de voir l'abbW Guillon mettre dans son
ouvrage le nom de Lamourette.
Claude Leclerc fut execut6 h Lyon le 14 fevrier 1794; mais les
riponses qu'il fit k ses juges le jour meme de sa mort sont de telle
nature qu'il ne convient pas de meler son nom i ceux des pretres qui
moururent en confessant la foi.
Le document contemporain dont nous parlions plus haut met
MM. Duquesnov et Collier an nombre des guillotin6s; toutefois,
comme le Ncrologe du I" janvier porte ces simples mots : a Valentin
Duquesnoy, mort a Paris a, et qu'on lit dans celui du r" janvier 1797 :
a Collier, mort b. Paris
; comme, d'autre part, ces noms ne se
trouvent sur aucune des listes dressees avec tant de soin dans ces
derniires annees, it n'y a pas lieu, an moins jusqu'k plus ample
imformation, de les inscrire parmi les Missionnaires qui ont 6te guillotinds.
Ce meme document range Guillaume-Francois-Joseph Pronier, conome du grand seminaire de Poitiers, dans la categoric des Missionnaires mis & mort pendant la Revolution. Prudhomme, que suit
I'abb6 Dehaut, affirme que l'arrat de mort fut prononce le 28 vent6se an II. II est vrai que M. Pronier fut condamn6 ce jour-lh, mais
i la peine de r6clusion et non & la peine capitale. Dans le courant
du mois de mai, ii recut en prison une visite inattendue, celle de
M. Parisot, son confrere, que des gendarmes conduisaient de Metz i
Rochefort. - Voyez sur Pronier, Prudhomme, Histoire ginirale des
crimes commit pendant la Rivolution franfaise; Debant, Les pritres
victimes de la Rivolulion dans le diocse de Cambrai, p. II; Lettre
de Parisot, publide dans les Annales de la Congrigation de la Mission, t. Sr, p. 184.

et les pr&tres les plus instruits, comme M. Emery, ainsi
que les 6veques qui, bravant le danger, taient restis en
France pour aider les fideles, au lieu d'6migrer, &tablirent qu'on pouvait le pr&ter. (Vie de M. Emery par
Gosselin, 6dit de 1861, t I, p. 312). Mais, pour la
conscience inquiete de plusieurs pr&tres qui ne pouvaient
pas consulter afin de s'6clairer, a plus forte raison pour
beaucoup de religieuses, ce serment parut illicite Ceux
qui le tenaient pour illicite ne pouvaient le pr&ter, et
plusieurs moururent, comme ils le devaient, plut6t que
d'agir contre leur conscience.
C'est pendant cette p6riode que p&rirent les Pr&tres de
la Mission dont on trouvera racontee ici la glorieuse
mort, MM. :
HAYER (Louis), i Niort, le 2 avril 1793 ;
JUIAENNE (Victor-Jacques), k Amiens, le io octobre x793;
BAILLY (Nicolas-Joseph), & Amiens, le x6 novembre 1793;
LUCAS (Alexis-Julien), a Nantes, le 17 novembre 1793;
Amiens, le 12 dicembre
BROCHOIS (Nicolas-Raymond),.'
'793 ;

IMBERT (Antoine), a Feurs (Loire), & la fin de 1793;
GUINA.Tr (Louis), & Lyon, Ie 16 janvier 1794 ;
GUIBAUD (Jean), au Mans, le 19 mars 1794;

DODIN (Nicolas), a Poitiers, en avril 1794;
Mende, en mai 1794;
PORTEFAIX dit Borie (Andre);,
BERGON (Francois), a Cahors, le 17 mai 1794;
JANET (Louis), & Rochefort-sur-Mer, le to septembre 1794;

PARISOT (Nicolas), a Rochefort-sur-Mer, en octobre 1794;
VERNE (Louis), au Puy, en 1894;
CHAMBOVET (Andre) (1794)

;

III
Sous le Directoire.- Le a Directoire n qui succeda a
la c Convention ) pour gouverner !a France (21 octobre 1795) dura jusqu'au ( Consulat ,) qu'6tablit le
coup d'Etat du 18 brumaire (g novembre 1799).
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Cette p6riode fut marquee par des troubles et par les
agissements de partis contre le gouvernement. Celui-ci,
effray6 a diverses reprises, d&crta des mesures de violence. On se crut, en plusieurs circonstances, revenu aux
jours de la Terreur. La d6portation remplaqait la guillotine; mais le sejour sur les pontons de l'embouchure de
la Charente ou sous le climat de la Guyane tuait presque
aussi surement que la guillotine.
C'est durant ces annees d'alternatives souvent cruelles
qu'endurerent la persecution, comme nous le constaterons, les Missionnaires suivants :
M" FKuAsst (Jean-Pierre), k Brouage (Charente-Inferieure),
a la fin de 1795;
ROGUE (Pierre-Rend), a Vannes, le 3 mars 1796;
MIARrELET (Frangois-Bernard), a Besanson, le 9 fevrier 1798;
GuiN (Claude-Francois), a Sinnamary (Guyane), le
3 janvier 1799;
RIMBAULT (Cesar-Auguste), a Sinnamary (Guyane), le
18 juin 1799.

Les notices biographiques sur ces Pr&tres de la Mission, victimes de la R&volution, ont &td6crites par notre
collaborateur M. Pierre Coste; il a note ' la fin de chacune des biographies les sources auxquelles il a puis6
ses renseignements.
A. M.
LILLE
CHEZ LES FILLES DE LA CHARITE,

16, rue de la Barre.
La Sceur Gallereux, supirieure de 1'importante maison des
Filles de la Charit6, rue de la Barre, a Lille, nous a fait
communiquer le compte rendu de la rdunion genirale des
syndicats professionnels feminins, 6tablis dans cette maison.
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Nous citons ici avec plaisir les principaux
donnes dans cet interessant document.

renseignements

Reunion ginirale des Syndicats professionnels
16, rue de la Barre, A Lille.

fiminins,

Lille, 31 juillet

g91o.

La section lilloise du Syndicat f6minin a 6ti fond&e
le I" mai 19o9. La Soeur superieure des Filles de la
Charit6, avec l'aide de plusieurs compagnes, s'enquit
des demarches a faire pour r4aliser la fondation du Syndicat dans sa maison, 16, rue de la Barre. Les premiers
membres furent recrutbs parmi les jeunes filles de la maison, lesquelles exercaient diff6rents emplois : institutrices, ouvrieres de l'aiguille, employdes de commerce, de
sorte que, dsd le d6but, les diverses sections purent 6tre
repr6sent6es
Lors de la fondation, le nombre des adh6rentes se
monta a 30
On commenca d'abord a diterminer un programme a
realiser. II consistait a chercher les moyens propres a
ameliorer la situation ouvriire et a perfectionner les
aptitudes professionnelles de chacune par des placements, reunions, cours. La premiere organisation donna
un programme d6taille des cours pour les syndiquees
d6sireuses d'augmenter leur petit bagage scolaire et

mnme de parvenir jusqu'au brevet dlementaire. Ils furent
ouverts vers le milieu de juin et suivis regulierement
toute P'anne.
Les cours qui eurent le plus d'attrait furent ceux de
dactylographie, de st6nographie et de comptabilit6 pour
les employees de commerce; ceux de coupe, de couture,
de cuisine, suivis par un plus grand nombre encore d'ouvrieres et de m6nageres.
La caisse syndicale s'est form6e par la cotisation mensuelle de o fr. So par syndiquie; elle s'est augment6e de
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quelques dons et des b6n6fices r6sultant de quelqueS
s6ances rrcreatives.
Le Syndicat compte 128 membres. L'&cole menagere
a 6t la p6piniere du Syndicat.
Le Syndicat a fait dans l'ann6e 32 placements
durables, satisfaisants.
Dans la section du commerce, 7 syndiquees ont vu leur
situation s'ameliorer grIce au cours de steno-dactylographie; 6, dans celle de l'habillement, ont eu aussi une
place avantageuse. Nous ne pouvons passer sous silence
le premier succes academique, fruit des cours syndicaux : une des elves, fort assidue, vient d'obtenir, grace
a eux, son brevet de capacite. Les 6lves de stenographie se sont aussi distinguees, 1 d'entre elles presentees
au concours ont regu leur dipl6me. L'une d'elles a gagn6
le prix d'honneur de 1'Union stenographique dans un
concours comprenant Lille et Paris, et les cinq premieres
de ce concours font partie de notre Syndicat
Le Syndicat a obtenu aupres de 35 fournisseurs de
pr6cieuses reductions et quelques-unes memes assez
fortes; tout y est representi : habillement, denr6es alimentaires, m6decin, etc.
Le Syndicat est une grande famille ayant souc de la
santW de tous ses membres. Aussi, nous avons eu la joie
d'apprendre que, grace a des dons gn&reux, nos syndiquees malades, ayant besoin d'une cure d'air a la campagne, a la mer ou A la montagne, pourront se la procurer. Dija, deux d'entre elles refont leur sant6 &ChatelSaint-Denis. Elles jouissent des panoramas magni-

fiques de la Suisse et reposent leur esprit dans la contemplation d'une belle nature en meme temps qu'elles
refont leur sant6 en vue du travail & venir.
Ne se trouvant pas assez nombreuses encore pour organiser entre elles un service regulier de secours mutuels,
les syndiquees se sont decid6es, cette ann6e, a assurer
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provisoirement quelques secours a leurs compagnes
malades, en prblevant une somme de 480 francs sur leur
caisse. Elles esplrent augmenter ces ressources :
i* Par un prlevement de I franc sur chaque cotisation;
20 Par un prelrvement de 1/4 p. Ioo sur le produit des
soir6es et qu&tes;
30 Par les dons que l'on peut recevoir a cette intention.
Cette caisse sera s6par6e de la caisse syndicale.
Les recettes supplementaires qui se feraient dans le
cours de 1'annee : inscriptions nouvelles, dons, etc., resteront intangibles et seront le commencement d'un fonds
de reserve permettant d'ameliorer la situation de l'an
prochain.
Les details concernant les malades : noms, dates et
dur6e de la maladie, secours attribu6s seront tres soigneusement inscrits pour fournir les 6C1ments d'appr6ciation de la creation d'une vraie mutualit6.
C'est dans les r6unions mensuelles de sections que
seront examines les cas de maladie, de maniere a exercer
les syndiquies a se rendre compte du fonctionnement
des mutualites : elles poursuivront aussi 1'6tude pratique des ceuvres de ce genre. Ne peuvent bendficier que
les syndiqubes proprement dites.
I1ne serait peut-tre pas sans int6r&t de nous rendre
compte de la caisse syndicale. En un an, nous avons
encaiss6 : I628 francs; d6penses : 354 francs; restent
en caisse : I 274 francs.
Les reunions syndicales ont eu lieu r6gulibrement tous
les mois pour les sections du commerce et de l'habillement; elles ont 6t6 tres serieuses et bien pr6par6es. C'est
lI le centre de discussions professionnelles et syndicales
que nous souhaitons avoir.
Les reunions du Syndicat ont pourvu aussi aux distractions des syndiqu&es Quelques s6ances r6creatives
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ont &t6donn6es dans le cours de l'ann6e : comedies, soirees, concerts, feux d'artifices, etc. Trois dl16gu&es de
sections doivent se rendre a Bruxelles pour visiter
1'Exposition universelle
Les rbsultats chritiens et moraux ont &t sensibles;
les syndiquies s'ouvrent a des iddes nouvelles, gr~ice aux
excellentes conferences qui ont 6te entendues.
On peut constater, au point de vue purement syndical,
un int6r&t qui s'accentue chaque jour; on prend gofit
ce qui se fait, on interroge, on 6tudie, on observe, on
travaille; plusieurs des syndiquees se revelent, on
peut le dire, par le travail personnel, les observations,
imises aux reunions. Les
les discussions, les reflexions
renseignements sociaux de la Ruche syndicale sont lus
toujours avec int•rt (i). Quelques syndiqu6es s'habituent i parler daus les r6unions du commerce et de
I'habillement; les employ6es du oommerce surtout
marchent tris bien sous ce rapport.
Jusqu'ici notre ceuvre syndicale n'a rencontr6 aucune
opposition; mais de fortes concurrences nous c6toient
journellement; les rivalit6s se rencontrent Faut-i.
craindre et redouter les defections? Non, an contraire;
e1'mulation nous sera un stimulant pour atteindre
l'objectif si noble de notre perfection chr6tienne, morale
et professionnelle.
(x) Pour les renseignements techniques et professionnels, on nous
demande quelquefois oh les trouver. La revue la plus complete et
la plus utilisable que nous connaissions est la Chronique sociale de
France, revue d'tude et daction. Mensuelle; 16, ruedu Plat, kLyonPrix : un an, France, 5 francs; etranger, 6 francs.- Pour ce qui
concerne 'les
mcoles
mnageres et oeuvres analogues, nous signalons
avec plaisir une petite feuille paraissant chaque quinze jours et
donnant des comptes rendus de conferences, des etudes sur la tenue
des menages, lhygiene, des recettes de cuisine. C'est iInstitut populaire, 71, rue Descartes, Roubaix (Nord); pri* de l'abonnemcnt,
pn franc par an, -. VNote des Annales,
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Vers la fin du present compte rendu on lit cette sage et importante
reflexion :

Les syndiquees doivent se convaincre que bien administrer un syndicat professionnel, veiller a la rentrie
r6guliere de ses cotisations, c'est assurer la vie de 1'association, c'est lui permettre 0galement de garder son
ind6pendance et la soustraire aux aleas des 6v6nements.
En un mot, le Syndicat doit 6tre absolument independant, c'est-a-dire ne subsister que par ses propres ressources et n'agil que dans l'intr•t de ses membres sans
qu'amis ou adversaires puissent l'entrainer dans une
action contraire a son but.

ESPAGNE
MADRID
INAUGURATION DE LA NOUVELLE tGLISE DES FILLES
DE LA CHARITE A LA MAISON

CENTRALE DE LA

PROVINCE ESPAGNOLE.

Des f&tes religieuses tres solennelles ont 6te c616br6es
a Madrid pour 1'inauguration de 1'6glise qu'achevent
d'6lever les Filles de la Charit6 de la Maison centrale
d'Espagne et qu'elles ont voulu dedier a Marie Immacul6e.
Le 28 avril I9IO eut lieu la consecration faite par
S. Ex. Mgr Vico, nonce apostolique a Madrid. La c6r6monie dura depuis 7 h. 1/2 du matin jusqu'a midi 1/2.
Le 29 avril, premier jour du triduum de ces belles
solennites, a 9 heures eut lieu la messe pontificale c616bree par Mgr Joseph-Marie-Sauveur Barrera, 6veque de
Madrid; Mgr R6mi Gandasegui y Gorrochategui,
6veque de Ciudad Reale, y prononga un eloquent discours. Le soir, 5 h. 1/2, aprs 1'exposition du tres saint
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Sacrement et la recitation du chapelet, M. L6on Burgos,
Pr&tre de la Mission, prit la parole pour 1'6dification du
peuple. La c6r6monie se termina par la ben6diction du
saint Sacrement donn6e par Mgr Gandasegui Gorrochategui.
Le 30 avril, seconde journme du triduum, ý la
lm&me
heure que le jour pr6ecdent, il y eut messe pontificale
de Mgr Jean Soldevilla Romero, archeveque de Saragosse, et sermon par le distingue M. Louis Calpena, cur6
de Saint-Francois-le-Grand et maitre de la Chapelle
Royale. Le soir, c 6 r6monie comme la veille avec sermon
par M. Raphael de la Iglesia, Pr&tre de la Mission. Le
salut du saint Sacrement fut pr6side par Mgr l'P6vque
de Ciudad Reale.
Le i" mai, dernier jour du triduum, a 9 h 1/2, messe
pontificale par Mgr Vico, nonce de sa Saintet. Avec
l'ardeur et I'enthousiasme qui le caract6risent, 1'6loquent
Mgr Cardona, e6vque de Sion, prononca un discours.
A la c6r6monie du soir, M. Jean Madrid, Pr&tre de la
Mission, fut charge de prendre la parole. Apres le sermon, on chanta un Te Deum solennel durant lequel
officia le directeur des Filles de la Charite, Visiteur de
la Congregation de la Mission, M. Eladio •Amaiz. Pour
terminer ces religieuses cer6monies, le Salut fut donn6
par Mgr Cardona, eveque de Sion.
Les c6r6monies et les chants furent ex&cut6s avec perfection.
L'assistance des fideles h ces fetes fut nombreuse et
en augmenta la splendeur.
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CONSTANTINOPLE (i)
On lit dans le Levant Herald, qui se publie k Constantinople en anglais et en frangais (num6ro du it juillet 1910),
le compte rendu suivant de la distribution de prir aux eleves
du college tenu par les Lazarist2s.
COLLEGE DES PERES LAZARISTES,
SECTION SAINT-BENOIT ET SECTION SAINTE-PULCHERIE

Samedi a eu lieu la distribution solennelle des prix
des sections Saint-Benoit et Sainte-Pulch&rie du College
des Peres Lazaristes, a Galata.
Ce fut une c6rmonie touchante par son cachet de
noble simplicite et de belle distinction. M. Boppe, charge
d'affaires de France pros la Sublime Porte, qui devait
la presider, s'6tait fait representer au dernier moment
par M. Siegfried, secr6taire d'ambassade.
Aprbs les hymnes de circonstance, Marseillaise et
Marche ottonrane, ex6cut6s par l'orchestre et coutes
debout par toute l'assistance vraiment select, 1'616ve

A. Cohen lut, tres intelligemment, un tres beau compliment auquel le president r6pondit par quelques mots
bienveillants et delicats a 1'adresse des RR. PP. Laza-

ristes et de leurs 6elves. Suivit la lecture des Palmares
puis la distribution des r6compenses.
Ia c6r6monie,la
Plusieurs 616ves de I" manquaient
retenus qu'ils 6taient a 1'Union francaise par les examens du baccalaurLat Au debut de la s6ance, on avait
annonc6 leur succes aux compositions ecrites leur permettant d'aborder les 6preuves orales. Nous apprenons
(i) PRovINcE DE PRUSSE.

-

Dans les notes historiques sur la

Province de Prusse parues dans le precedcnt numero des Annales,
il faut lire :
Page 360, ligne 9 : Ces jeunes pretres ne sont pas tous ceux...
Et page 362, ligne iz, a la place de 23 mai 1851, il faut lire
13 mai z851.
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en derniere heure qu'ils sont tous d6finitivement requs
pour la premiere partie baccalaurbat-sciences, langues.
Nos felicitations tres particulieres a M. Anastasiou,
qui a pr6par6 avec succes, une une seule annee, le baccalauriat commercial et le baccalaur6at moderne.
Pour cet examen, en effet, un jury officiel avait &t6

CONSTANTINOPLE
COLLEGE SAINT-BENOIT TENU PAR LES LAZAEISTiS

constitue avec l'approbation de S. E. M. Bompard,
ambassadeur de France, sous la presidence de M. Cuinet, second drogman de l'ambassade de France, et compos6 de M. Mille, M. Kohler, M. le comte de Beaufort.
Les sept eleves present6s ont tous obtenu le dipl6me
sup&ieur de commerce delivr6 a la suite de l'examen
passe conform6ment a leur programme (celui des &coles

sup6rieures de commerce de France). Les notes furent les
suivantes :

MM. Anastasiou (Constantin). Mention : Tres bien.
Marengo (Jacques).
Bien.
Spadaro (Henri).
Thalasso (Jules).

-

Assez bien.
Assez bien.
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Toinetti (Jules).
Gumuchian (Georges).
Armao (Jean).

Mention : Passable.
Passable.
Passable.

Le beau compliment de M. A. Cohen commenqait
ainsi :
Monsieur le Secretaire,
Chaque annie, a pareille 6poque, les memes circonstances
nous procurent I'avantage de saluer ici le representant de la
France, et c'est tout & la fois pour nous un vif plaisir et un
pricieux encouragement.
Encourager, porter vers tout ce qui est noble et grand, beau
et bien, n'est-ce pas du reste la raison de votre venue parmi
nous? N'est-ce pas aussi, a travers le monde, la mission
reconnae du glkrieux pays que vous representez, la mission
civilisatrice de la France?

Apres un hommage rendu au programme d'enseignement et d'6ducation de la maison et un tnmoignage de
reconnaissance pour les maitres aimes et d'voues, le
jeune orateur, saluant les drapeaux qui representent la
patrie des maitres et celle des disciples, terminait ainsi :
Ces trois glorieuses couleurs si gracieusement unies partout
dans cette enceinte a celles de la tres noble et tres hospitaliere
nation ottomane, nous rappellent en ce moment les doctes et
belles leSons de nos maitres, lecons de tolerance et de liberte,
de saine Cgalite et de douce fraternit6. Nous ne les oublierons
pas, monsieur le Secretaire, ces fortes et utiles lecons; nous
saurons a I'avenir en inspirer notre conduite et nous nous souviendrons en mime temps avec un affectueux respect du glo-

rieux pays de qui nous les avons revues, les tenant des meilleurs d'entre les fils de la France.

M. le president de cette belle reunion se plut A constater combien &tait parfaitement realise le beau programme d'6ducation qui venait d'etre expose.
( Il importe, ajouta-t-il, de feliciter de ce r6sultat
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d'abord les maitres auxquels il faut, pour mener a bien
cette oeuvre, des qualitis morales et intellectuelles dont
on n'a plus a faire l'Iloge. II importe ensuite d'en reporter I'honneur sur les deux nations qui, en ce moment,
se donnent de si fortes et belles preuves de sympathie. n
L'6ducation des peuples comme celle des individus
r6clame tout i la fois l'intelligence et le devouement de
ceux qui conduisent, et la bonne volont6 de ceux qui
demandent qu'on les aide dans la voie du progres.

ASIE
PERSE
Le 28 aofit 19xo a eu lieu a Paris, a la maison-mere
des Lazaristes, rue de Sevres, 95, le sacre de Mgr JacquesEmile Sontag, nommi,
par brefs du Souverain Pontife,
d6l6gu6 apostolique pour la Perse et archeveque
d'Ispahan (13 juillet 1910).

Mgr Sontag est, - comme I'6tait son pr6d&cesseur,
Mgr Lesn6, dic6d6 r6cemment, - membre de la Congregation de la Mission.
Le sacre a &t6 fait par Mgr I'archeveque de Paris; les
6veques assistants 6taient Mgr Montety, de la Congr6gation de la Mission, et Mgr 1'6veque d'Oran.

SYRIE
JERUSALEM
On lit dans les Missions Catholiques, num6ro du 19 aouft g91o :

M. Bourzeix, Superieur des Lazaristes de J6rusalem,
nous &rit le 24 mai 191o :

Depuis le mois d'octobre 1906, nous avons dans la
Ville sainte une petite 6cole apostolique. Elle a commence
avec quatre excellents sujets venus du Liban. D'autres
aspirants se presenterent en 1907 et, en 1908, nous avions
douze pensionnaires. Le local devenait insuffisant II
fallait songer a l'agrandir; mais oii trouver les ressources necessaires? Le pays est pauvre et nous pouvons
tout juste obtenir de nos eleves le paiement de leur
(
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voyage. Une Ame ginereuse nous vint en aide et, des
le printemps 1909, un deuxikme 6tage s'6levait au-dessus
du premier de notre maison. Tout 6tait organis6 pour
recevoir une quarantaine d'apostoliques et la rentr&e
d'octobre en r6unit vingt-cinq.
( Le plus grand nombre de ces enfants sont du Liban,
pays tres religieux. Ils sont, en gen&ral, intelligents,

A JERUSALEM
ECOLE APOSTOLIQUE DES LAZARISTES (1910)

pieux et t6moignant de bonnes dispositions pour devenir Missionnaires lazaristes. Sans doute, ils ne pers6vireront pas tous; dans cette aeuvre delicate et difficile,

il faut s'attendre a bien des deceptions. D6ji plusieurs
ont 6t6 rendus & leurs families pour cause de sant6 ou
manque d'aptitude, et il faudra n6cessairement continuer
le triage. Mais peut-on reculer devant la peine et les
sacrifices quand il s'agit des ames et de l'avenir de ce
pays d'Orient d'oi nous est venu le bienfait de la foi
et qui est aujourd'hui si cruellement ravag6 par le
schisme et l'islamisme, l'hersie et I'infid6lite? »
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CHINE
TCHE-LI CENTRAL
On lit dans les Missions Catholiques (numero du 19 aoft 91o ) :
Lois de son dernier voyage en Europe, Mgr Favier, apres avoir,
dans la Primatiale de Lyon, fait le ricit des atrocitis commises par
les Boxeurs et des ruines accumulees dans son Vicariat, termina son
discours par ces mots : a Nous recommencerons. z La relation suivante montre que lui et ses missionnaires ont tenu parole et voilk
une nouvelle 6glise qui s'elBve toute radieuse, branche d6tach6e du
grand arbre de Pekin. Sous la conduite du nouvel e6vque et avec
I'aide des Filles de Charitd, c'est i'avenir assure, c'est la moisson
pleine d'espwrance !
Pao-ting-fou, 22 mai 191o.

Pour tout lecteut qui s'intresse a la propagation de
1'Evangile en Chine, il a 6et facile de constater que le
nombre des chr6tiens avait, dans le Vicariat apostolique
de Pekin, augment6 6norm6ment depuis 1900. De
39 ooo chr6tiens, survivant a la persecution des Boxeurs,
le chiffre est mont6 a 15o ooo.
Confiant dans les promesses de Notre-Seigneur, brilant du zele apostolique, armi d'une sainte hardiesse,
Mgr S. Jarlin avait donne une forte impulsion aux
euvres et surtout a celle qui doit 6tre chere a tout Missionnaire, l'oeuvre des catIchumnes.
La conversion des paiens a la foi est, en effet, le but
des efforts de quiconque se sent un coeur d'ap6tre, et le

v6ritable Missionnaire, s'il cherche naturellement a conserver les positions acquises, ne sera point satisfait s'il
ne marche de conqu6te en conqute.
In verbo tuo laxabo rete et, comme autrefois au temps
de Notre-Seigneur, sur le lac de Tiberiade, les filets
furent remplis d'une grande quantit6 de poissons. SimonPierre, nous raconte 1'Evangile, i la vue de cette p&che
miraculeuse, fit signe a ceux d'une autre barque de venir
1'aider.
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L'6veque de P&kin, lui aussi, a la vue du nombre
toujours croissant de ses n6ophytes, chercha un pilote
qui put guider et conduire au port une portion de ces
nouveaux Olus et se d&charger ainsi d'une partie de ses
multiples et incessantes sollicitudes.
*

*

De cinq districts qui forment le Vicariat de Pekin,
le Pao-ting-fou fut toujours une region fertile en conversions et la source de nombreuses consolations.
L'accroissement devint surtout consid&rable durant ces
dix dernieres ann6es. De lo ooo chrtiens environ qu'il
avait en 9goo, le district en compte actuellement 70 oo0

Ce fut logiquement cette r6gion que Mgr S. Jarlin
r6solut de d6tacher de P6kin et de mnettre sous la houlette de son directeur, Mgr J. Fabregues. Ce projet obtint
I'assentiment du Saint-Siege et le Pao-ting-fou fut 6rige
en Vicariat apostolique du Tche-li central avec
Mgr J. Fabregues, ev&que d'Alalie, comme vicaire apostolique.
*

•

La c6r6monie de la cons6cration eut lieu le dimanche
22 mai, fete de la Trbs Sainte Trinitd, en 1'6glise SaintPierre et Saint-Paul, batie au centre de la ville de Paoting-fou par M. P. Dumond, directeur du district
de 1898 i 1905, a qui Missionnaires et chretiens garderont longtemps encore une 16gitime reconnaissance pour
son d6vouement et sa bont6.
Le prelat consecrateur etait tout naturellement d6sign6 : S. G. Mgr S. Jarlin imposa les mains. II 6tait
assiste de NN. SS. Coqset ct Geurts, le premier vicaire
apostolique de Tcheng-ting-fou, le second de Youngping-fou, tous deux de la Congr6gation de la Mission

(Lazaristes).
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Les c6r6monies, sous la direction de M. de Vienne,
Sup6rieur du grand Seminaire " P6kin, se d6roulkrent
nobles et majestueuses aux yeux de mille et mille chr6-

L'IGLISE CATHEDRALE

SAINT-PIERRE

ET SAINT-PAUL

A PAO-TING-FOU (TCHA-LI CENTRAL)

tiens accourus pour saluer leur nouveau pasteur, et on
vit les th6ories des pr6tres et seminaristes accomplir avec
ensemble et gravit6 leurs symboliques fonctions.
Les chants liturgiques furent excutes par un choeur

570 -

-

des 6leves du petit Siminaire de P&kin, dirig6s par
M. H. Verhaeren, et 1'oreille fut charm6e d'entendre les
melodies rythm6es et cadencies du chant gr6gorien.
*

La pr6sence de Son Excellence le Ministre de France
h Peking, M. de Margerie; du premier secr6taire d'ambassade, M. Picot; des plus hauts dignitaires chinois,
grands mandarins, r6sidant a Pao-ting-fou, chef-lieu de
la Province, venait rehausser l'6clat de la c6r6monie. A
cela joignez le spectacle imposant d'une foule pieusement agenouill&e, et 1'on pourra juger de l'6motion produite, surtout lorsque le nouveau Pontife, s'avanqant la
crosse a la main, alla jusque sur le parvis de l'Nglise
benir la multitude des assistants. Ce fut d'un elan spontan6 que s'6chappa de toutes les poitrines le chant des
louanges du Tres-Haut : Te Deum laudamus.

Ce fut enfmn
l'unisson de tous les cceurs que
Mgr J. Fabregues se tourna vers Dieu et lui redit ce mot
trac6 en exergue sur ses armoiries : Deus det incrementurm Seigneur, que le grain de s&nev6 germe et
pousse, qu'il devienne un grand arbre et que d'innombrables oiseaux viennent se reposer sur ses rameaux verdoyants et touffus!
*

*

A midi, des agapes fraternelles r6unissaient a la meme
table plus de quatre-vingts invits. Le r6fectoire, d6cor6
pour la circonstance, pr6sentait un gracieux coup d'ceil
avec ses fleurs et guirlandes, ses &cussons et aquarelles,
dus au pinceau et au talent d'un confrre, M. J. Acosta.
La soir6e se passa, h6las! trop vite au gr6 de tout le
monde; chacun se sentait heureux de pouvoir &changer
d'inoubliables impressions; les chr6tiens, de leur c6t 6 ,
faisaient eatendre les notes gaies et bruyantes d'une fan-
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fare indigene, les traditionnelles fusees n'6taient point
oubli6es et remplissaient I'air de leur 6tourdissant
fracas.
Enfin, un salut solennel cl6tura cette radieuse journme.
Sa Grandeur Mgr J. Fabregues, assisti de deux pr&tres
chinois lazaristes, prit la divine Hostie et b6nit avec
amour missionnaires et chr6tiens, sa joie et sa consolation ici-bas, et, avec la grace de Dieu, sa couronne dans
l'eternit&.
J.-B. CORSET.
TCHE-LI ORIENTAL
BENEDICTION DE LA CATHEDRALE DE YOUNG-PING-FOU
Le mardi 7 juin 191o, la petite ville de Young-pingfou, d'habitude si calme, manifestait une animation
inaccoutume. Des l'aube, quelques centaines de chretiens, accourus de toutes les parties du Vicariat, unis a
ceux de la ville, et & une foule consid6rable de paiens
curieux, se tenaient sous les murs de la nouvelle cath&drale.
Les quatre drapeaux : du Souverain Pontife, de la
Chine, de la France et de la Hollande, flottaient joyeusement du haut du clocher, pendant que les p6tards
repetaient a tons les &chos qu'il etait fete sur la colline
que domine la Mission catholique. En Chine, pas de
fete sans p6tards.
Mgr Jarlin avait &t6retenu a P6kin par une indisposition. Vers sept heures, Mgr Geurts, accompagn6 de
NN. SS. Vic, Coqset et Fabregues, de M. le Visiteur des
Lazaristes et d'une trentaine de pretres europ6ens et chinois, cortege vraiment imposant pour la population de
Young-ping-fou dont les yeux n'avaient pas pu contempier encore '6clat que 1'Eglise sait d6ployer dans sea
belles c6r6monies religieuses, se rendit devant le portiil
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de la nouvelle 6glise pour commencer les rites de la
b&•~diction.
Pendant que Mgr repandait 1'eau sainte sur ces murs
et ces colonnes, tout les coeurs remplis de joie se tour-

LA CATHtDRALE DE YOUNG-PING-FOU
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI-LI OIUENTAL (1910)

naient naturellement vers Dieu en le priant de reconnaltre dans ces pierres le symbolique et inibranlable
t6moignage de la foi et de l'amour des chr6tiens et des
Missionaaires,
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La b6n6diction de l'6glise fut suivie de la cons&cration du maitre-autel, puis d'une grand'messe pontificale d'action de graces. Apres I'Evangile, un Missionnaire expliqua aux fidles le sens de la fete et de la
b6nediction. Une ornementation de bon goit embellissait le chmeur et les nefs : c'6taient de longues banderoles en sole rouge, jaune et bleue le long des colonnes,
presents des mandarins et des notables de la ville, et
sur lesquelles des sentences en grands caracteres chinois
traduisaient leur estime pour la religion catholique. Les
c6r6monies furent ex&cuties avec un ordre parfait, bien
que ce fit ie premier office pontifical ct16br6 a Youngping-fou. A entendre les s6minaristes chanter en parfait
gr6gorien la messe, on se serait cru en pr6sence d'une
schola bien exerc6e d'Europe. Mais le plus bel ornement
6tait, sans contredit, la foule m&me des chr6tiens (surtout des nouveaux) accourus des diff6rentes chr6tient6s
du Vicariat Ils 6taient tout yeux devant tant de magnificence et leur cceur, non mains que celui de 1'6v&que et
des Missionnaires, &taitentierement a la joie et a la gratitude. Etvraiment, le Vicariat tout entieravait en cette circonstance de profondes actions de grices a rendre a Dieu.
II y a dix ans A peine que fut erigee cette nouvelle
Mission qui comptait alors entre deux ou trois mille chr&tiens. Depuis, le nombre des chr6tiens s'est accru consid6rablement. Les comptes annuels 1909-1910 porteront
pres de bo ooo chr4tiens baptises. II a 6t6 biti dans ce
laps de temps une trentaine d'6glises ou chapelles. Il y
a maintenant trois 6tablissements de la Sainte-Enfance,
un S6minaire florissant (dont le premier 6l•ve de philosophie vient d'etre admis au S6minaire Interne des Lazaristes), quatre petits coll&ges pour garcons, deux 6coles
permanentes pour filles et, pendant 1'hiver, plus de
cent vingt endroits oi les catchumenes et les enfants
de chr6tiens sont instruits dans la religion.
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Et, graces en soient rendues a Dieu et aux bienfaiteurs, la ville de Young-ping-fou, residence centrale de
la Mission, a aussi son 6glise. Le plan de la nouvelle
cath6drale a 6t, fait par le Pere de Moerloose, Missionnaire de Mongolie, et ex6cute Agalement sous son intelligente et devou6e direction.
Que la Vierge Immacul6e, titulaire de notre cathidrale, veuille bien se charger aupres de Dieu de toutes
les dettes de notre reconnaissance envers nos bienfaiteurs;
qu'elle daigne continuer de veiller sur les int&r1ts du
Tch6-li Oriental. D'ailleurs, on est autoris6, semble-t-il,
a regarder I'avenir avec confiance, meme humainement
parlant.
Les populations du Tch6-li sont paisibles et assez bien
dispos6es en faveur de notre sainte religion. Les autorites chinoises semblent, elles aussi, nous &treassez favorables : tous les mandarins de Young-ping-fou, civils
et militaires, sont venus le jour de la ben6diction rendre
visite a la Mission.
Tous, nous garderons longtemps encore le souvenir
de ces belles fetes.
DESCRIPTION DE LA CATHEDRALE DE YOUNG-PING-FOU

La cathedrale, ainsi que la residence des Mission-"
naires, sont bities sur une 6minence qui domine la ville
d'environ 8 mitres. Un grand escalier donne accss a
l'entr6e de l'6glise; il a une largeur de 8 metres et monte
en marches inclin6es jusqu'h mi-hauteur, oi il se divise
en double r6volution a pente douce et en demi-cercle
pour aboutir au pourtour de l'6glise, tandis qu'un perron
carr6 conduit a la grande porte du milieu. Cette 6minence est formee par un rocher couvert de terres meubles;
ce rocher a servi de base a tous les fondements de
'6eglise,
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Le plan de la cath6drale est en forme de croix latine.
Un d6ambulatoire entoure le presbytere et conduit a la
chapelle du Saint-Sacrement sise au chevet de 1'6glise.
Une grande sacristie est placee a gauche; aupres sont
la r6sidence et le S6minaire.
La longueur totale de 1'6glise, porche et chapelle du

YOUNG-PING-FOU
PANORAMA

(TCHE-LI,

CHINEi

ET MUk DE LA VILLE (1910)

Saint-Sacrement compris, est de 47 metres; la largeur du
vaisseau avec les bas c6tes est de 14 ', 5 0 ; le transept a
20 mbtres de largeur; il y a une porte laterale de chaque
cot6 : d'un c6t6 pour les hommes, de 1'autre pour les
femmes; la grand'porte de la facade principale est
r6serve pour les solennit6s et les baptemes. A 1'exterieur, elle est prcede'e d'un porche d'oi la vue domine
toute la ville.
L'ensemble de 1'6glise est simple et, compar6e a nos
immenses cath6drales d'Europe, celle de Young-ping-
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fou est bien petite ; mais, vue des murs de la ville, elle
domine toutes les autres constructions et fait l'effet d'un

6difice imposant : les causes en sont, d'abord les maisons chinoises qui n'ont pas d'itage, ensuite l'iminence
sur laquelle elle est construite l'61lve consid6rablement et enfin 1'air vif du nord de la Chine qui semble
agrandir singulirement tout objet vu de loin. Un autre
avantake en sa faveur, c'est la comparaison avec sa sceur,
l'ancienne cath6drale si petite et si pauvre (une maison

chinoise) qu'elle est entierement effac6e a c6t6 de sa
grande sceur.
TCHE-LI SEPTENTRIONAL
On nous communique de Chine la lettre suivante. Elle a
04t6 crite h un Missionnaire du Tch-l1i par Mgr Barone, autre-

fois Missionnaire en Chine, depuis e4vque en Italie et mort
recemment 1 Rome.
Rome, Via Urbana, 156.

TReS CHER PtRE,

Vous pouvez imaginer I'6motion qu'a produite en moi
votre lettre du 17 aost 99og. C'est apres quarante et un
ans qu'une voix m'arrive de ces parages, ou j'ai pass 6
les jours les plus beaux de ma vie; car cette Mission de
Chine est mon premier amour, et ces chers chr6tiens le
premier troupeau que Dieu confia a mon coeur. Meng KiaFen? Oh! je me le rappelle bien! C'est 1U que j'ai
commence, jeune prktre, mon ministere apostolique; 1U
que j'ai 6prouv6 les premieres consolations de 1'apostolat C'est la que j'ai donn6 pour la premiere fois
l'Extreme-Onction... a mon compagnon de S6minaire et
que je lui ai ferm6 les yeux parmi les gemissements de
ces bons chr6tiens, 6difies par les vertus de ce saint
pr6tre, dont la m6moire doit s'y etre conserve en b••6diction
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Vous me dites, tris cher PFre, que ces vieux chritiens
se souviennent encore de Pa-chen-fou (i) et desirent de
voir sa figure apres si longtemps! Cette nouvelle me
remplit l'Fme d'une sainte joie et de tendre reconnaissance. Vous leur direz qu'A mon tour, je ne les ai jamais
cublibs; que tous les jours a la messe j'ai prin pour eux,
et que je continue a les b6nir comme la partie la plus
chore de mes brebis, toutes les fois que j'l66ve ma main
pour b6nir. Depuis que la maladie incurable m'a 6loign6
de mes chers Chinols, ma vie a &t6bien tracass6e et mon
coeur a laiss6 des lambeaux en bien des endroits; c'esti-dire partout oi j'ai exerc6 mon ministare sacerdotal
et 6piscopal; mais, je puis vous l'assurer, la partie la
plus grande est rest&e dans cette Mission, ou j'ai vers6
les premieres sueurs et gofiti les premieres sollicitudes
de la vie pastorale.
Suen-hoa-fou, Meng-kia-fen, Pa-koa, An-kia-tchoang,
Chou-Lou, LUou-Kia-tchoang, et tant d'autres endroits
dont je ne me rappelle plus les noms sont encore sous
mes yeux, et il me semble parfois m'y trouver encore.
Les Peres Laureri, Fioritti, le vieux Pere Lii;
Messeigneurs Mouly, Anouil, Tagliabue, Guierry; les
Peres D'Addosio, Thierry, Favier, Delemasure, Smorenburg, Chevrier; les Freres Marty. et Chevrier; Peking,
Tien-tsin, Pao-ting-fou, Siwantze, Tcheng-ting-fou, la
muraille, la Chine, voili ce qui me passe continuellement dans la m6moire, comme un cinematographe, dans
mes derniers jours, comme un doux souvenir qui rattache
ma vieillesse

a ma jeunesse et me conduit a remercier le

bon Dieu des joies et des douleurs qui sont le partage
de la vocation apostolique.
Et je ne puis vous exprimer toute ma reconnaissance
pour avoir bien voulu, avec votre lettre, faire un aussi
(I) Pa, nom chinois de Mgr Barone. Pa-chen-fou=le Pbre spirituel Pa.
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aimable appel a tous ces souvenirs et y ajouter la consolante nouvelle que mes vieux chr6tiens ne m'ont pas
oublie et qu'ils continuent a prier pour leur vieux
Pa-chen-fou. Comme vous verrez, ce pauvre Pa-chen-fou,
devenu Pa-tchou-kiao (c'est-4-dire Pere Pa devenu

PIKIN
L'EGLISE DU PE-TANG,

CATHEDRALE (1910)

Mgr Pa), est bien vieux physiquement; mais vous pouvez
les assurer que dans ses sentiments il n'a pas pas vieilli
du tout, et que son coeur est jeune comme a 1'6poque oi
il etait parmi eux et qu'il les aime et d6sire les trouver
dans les bras du bon et supreme Pasteur qui est venu
nous chercher et nous racheter au prix de son sang
pr&ieux.
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J'ai eu, il y a deux ans, le plaisir de rencontrer ici
Sa Grandeur le Vicaire apostolitique actuel de Pekin;
mais je n'ai pu lui parler a mon aise, pour lui demander
des nouvelles de cette Mission ch6rie. J'espere que,

TCHENG-TING-FOU

(TCHE-LI SUD-OUEST),

LA

CATHEDRALE

malgr6 les 6preuves terribles qu'elle a travers6es, elle est
de plus en plus florissante et que, surtout, les chr6tiens
qui vous sont confies coirme mon h6ritage continuent a
&tre fervents dans la foi et dans la charit. Dans cet
espoir, je vous f61icite, mon tres cher Pere, d'avoir 6t6
choisi pour mon successeur, et je me r6jouis de vous voir
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partager mes sollicitudes pastorales pour ce cher troupeau que nous aimons avec le meme coeur et pour les
m6mes motifs
Je vous filicite aussi pour le travail que vous vous
proposez de faire, afm de conserver les m6moires de ces
Missions et des Missionnaires qui les ont 6vangelises;
cet ouvrage aura, sans doute, pour effet de les confirmer
dans le progres spirituel, que je suppose de plus en plus
consolant, grace au secours du bon Dieu, a la protection
de la Cheng Mou (c'est-4-dire la Sainte Vierge) et au
zile des Missionnaires qui y exercent leur zele et leur
devouement
Je me remets a votre courtoisie pour vouloir bien
saluer de ma part tous ceux qui se souvicnnent de moi,
et les assurer que je ne les oublierai 'jamais. Je serai
heureux si vous voulez bien m'6crire encore a ce sujet;
vous pouvez 6tre stir que vous me ferez toujours plaisir.
En attendant, je vous embrasse en esprit in osculo
sancto et vous b6nis de tout mon oeur et avec tous ces
chers chretiens que je regarde comme mes enfants, car
ils sont mes premiers-nes!
Veuillez me croire, avec la plus grande estime et consid6ration.
Votre tout divou6 en N.-S.,
-t PAUL MARIE,
archev&que de Melithine.

TCHE-KIANG
Vu l'accroissement du nombre des chr6tiens, Mgr Reynaud, vicaire apostolique du Tch6-kiang, a pri6 le Souverain Pontife de partager en deux son Vicariat. Sa
demande a 6t6 accueillie favorablement, et, par bref
du Io mai g9Io, du Vicariat du Tch6-kiang est d6tach6e

CARTE

DU TCHE-KIANG (1910)
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une partie qui aura le nom de Tch6-kiang Occidental;
1'autre partie prenant le nom de Tchi-kiang Oriental.

Le nouveau Vicariat est confie a la Congregation de
la Mission ou des Lazaristes. Le vicaire apostolique en
est M. Paul Faveau qui, depuis de nombreuses annees,
exer<ait le ministire sacerdotal au Tche-kiang (1).
(i) Dismembratio Vicariatus apostolici Tche;Kiang et crectio novi
Vicariaius apostolici, qui dicitur Tche-Kiang occidentalis et committitur Congregationi Attssionis. - xo mai 191o.
Plus PP..X. - Ad perpetuam rei memoriam. - Que Christiano
nomini in longinquas presertim regiones facilius propagando favent,
ea de more institutoque Romanorum Pontificum praestare libentissime solemus. Itaque, cum Venerabilis Frater Paullus Maria Reynaud e Congregatione Sacerdotum a Missione, Episcopus titularis
Fussolanus, qui Apostolico Vicariatui a Ce-kiam * in Sinis summa
cum laude praest, humiles Nobis preces adh.ibuerit, ut eundem Vicariatum magnitudine amplissimum, prz oculis praecipue habentes tur
naturam locorum tunm itinerum longitudinem ac difficultatem, ir duplicem Missionem dividere dignaremur; Nos omnibus rei momentis
sedulo perspectis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi Propagandae Fidei prxepositis, hujusmodi vota benigne excipienda consuimus.
Quare Motu proprio atque ex certa scientia et matura deliberatione Nostris, de Apostolica protestatis Nostrae plenitudine prasentium tenore ab Apostolico Vicariatu de Ce-kiam in Sinis civiles
Prefecturas, quae vulgo Kia-shing-fou, Hou-tcheou-fou, Hang-tcheoufou, Yen-icheou-fou, Hin-icheou-jou et King-hoa-fou appellantur,
sejungimis, easque in novum Vicariatum Apostolicum, cui nomen sit
Ce-kiam occidentalis erigimus et constituimus, indito priori Vicariatui
titulo Ce-kiam orientalis.
Novae autem huic Missioni hos, qui sequuntur fines prescribimus,
idest ad Septentrionem Vicariatum Kian-Nan et lacum Tai-hou; ad
Occidentem Vicariatum Kiam-Nan et Vicariatum Kiam-Si orientalis;
ad Meridiem Vicariatum Ce-kian orientalis et Vicariatum Fo-kien,
denique ad Orientem Vicariatum Ce-kiam orientalis et mare Sinicum orientale, vel potius sinum Ham-tcheou, eamdemque Missionem
ita terminatam Apostolicis curis Sacerdotum e Congregatione S. Vincentii a Paulo propensa voluntate committimus, utpote qui de catholica religione ac pietate in ila remota loca latius provehendis optime
mereantur.
Decernentes praesentes Nostras Litteras firmas, validas, efficaces
semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri
et obtinere, illisque ad quos spectat et in posterum spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoseumque judices ordinarios et delegates judicari et defmiri debere,
atque irritum esse et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus
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KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M. CLERC-RENAUD, Pritre de la Mission,

h M. A. FIAT, Supirieur gineral.
King-te-tcheng (Kia.ig-si oriental), 5 fevrier 1910.

L'ann6e 19og a 6t6 particulierement favoris6e des
benedictions divines. C'est, depuis que je suis a King-tetcheng, celle qui m'a donn6 le plus de cat&chumenes;
aussi, aurai-je, a 1'ouverture des 6coles et cat-chumenats, une rentr6e qui constituera un record et me permettra, ala fin du pr6sent exercice, d'atteindre le chiffre
de 500 bapfis6s. Je commence a b6n6ficier d'une situation
qui est a peu pres g6nrale dans tout le Vicariat
Il y a seulement quinze ans, le Missionnaire osait a
peine se montrer en ville; je me souviens que, lorsque
je vins a King-t6-tcheng pour la premiere fois, en 1896,
avec M. Gonon, les chr6tiens ne cessaient de nous recommander la prudence dans nos sorties; c'6tait toujours
accompagnes de satellites que nous nous risquions en
ville, et notre pr6sence y produisait un joli tapage. Treize
ans avant nous, en 1883, M. Scherzer, alors consul de
France a Hankow, voulant voir de pres la fabrication
de la porcelaine, dut s'habiller entierement en Chinois
et, durant les trois semaines qu'il s6journa en ville, il
ne put jamais sortir qu'en chaise et toujours sous la
protection des autorit6s, qui redoutaient des soul&vements. II fut meme un temps, au dire des anciens chr6tens, ofi le Missionnaire logeait au tribunal du sousNostra et Cancellariae Apostolice regula de jure quesito non tollendo
aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis speciali licet
atque individua mentione et derogatione dignis ceterisque contrariis
quibuscumque. Datum Romm apud S. Petrum sub annulo Piscatoris
die X mensis Mail MCMX, Pontificatus
Nostri
Anno
Septimo.
(Locus Sigilli)

R . Card MERRY DEL VAL,

a Secrelis Slatus.
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prefet, ne se montrant jamais le jour. Vers 2 heures du

matin, quelques chritiens venaient le chercher, le conduisaient, a travers les rues disertes de la ville, chez le
catichiste; li, il c616brait le saint sacrifice, entendait
quelques confessions et rentrait a l'aube au tribunal, oi
les chr6tiens, alors pen nombreux, avaient toute faciliti
de venir le voir.
Les temps sont bien changes. La Mission a maintenant
droit de cit6; il n'est pas de famille qui ne la connaisse,
et il se trouve que l'eglise catholique est un des prindpaux edifices de la ville La population, autrefois si
hostile . l'Europ6en, prend le Missionnaire pour arbitre
dans ses grves et, oe qui vaut infiniment mieux, vient a
la religion. Patrons et ouvriers, pauvres et riches entrent
nombreux dans le giron de l'Eglise : non pas qu'ils y
apportent toujours des intentions degagdes de tout inter&t humain, mais tous sont gnaralement bien disposs.
Les plres de famille voient dans la religion un moyen
de donner un pen de morale a leurs enfants; ceux qui
sont favorises des biens de ce monde esprent trouver
aupres du Missionnaire protection contre les revendications injustifi6es de la communaut6, et les evu6ements
leur ont souvent donni raison.
Et cependant, tout en accueillant ces paiens a bras
ouverts, j'en l6imine un tres grand nombre. Ainsi, un
jeune homme sans famille on un ouvrier qui ne s6journe
que six mois de l'anne ne donnent, rigle gen&ale,
aucun espoir de conversion s&rieuse; pareillement, toute
personae qui est en proces, m&ne si elle obtient gain de
cause, ne pers&evre pas; aussi, ai-je 4tabli, pour ce dernier cas, comme une regle qui ne souffre pas d'exception,
que tout paien qui a un proces pendant au tribunal ne
pourra venir a la religion que lorsque l'affaire aura &t6
dCiment arrang&e.

11 y a bien d'autres obstacles dans cette ville avant
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tout ouvriere. Faut-il, par exemple, accueillir ou rejeter
ces pauvres creatures que le d6mon tient enchain6es,
plus par crainte de la misere que par passion, et auxquelles on peut, en toute v&rit6, appliquer ces paroles de
N.-S. a la Samaritaine : Bene dixisti, quia non habes
virum, quinque enim viros habuisti, et nianc, quem habes,
non est tuus vir. Les rejeter, n'est-ce pas les d6courager;
les recevoir, n'est-ce pas m'engager A regulariser leur
situation? Probl6me difficile, mais auquel il faudra t6t
ou tard donner une solution, car le Missionnaire ne peut
se d6sint6resser completement de ces nombreuses creatures qui, bien qu'avilies, demandent a la religion de
rompre leurs chaines.
En d&cembre dernier, j'ai pu faire l'acquisition d'un
terrain a l'autre extr6mit6 de la ville; l'emplacement
n'est pas tres grand, mais, cependant, il est suffisant
pour y faire batir une petite r6sidence et une chapelle de
secours. Je vais attendre jusqu'en septembre et, comme
le mouvement de conversions parait vouloir se maintenir,
je me mettrai de nouveau k batir. J'espere obtenir de
Monseigneur un confrere pour occuper le nouveau poste;
en tout cas, s'il le faut, je dirai deux messes le
dimanche, car le culte s'impose dans ce quartier eloign6,
et il est a craindre que les bonnes dispositions de mes
chr6tiens ne viennent a disparaitre s'ils n'ont pas aupres
d'eux un pasteur pour les soutenir.
Je me suis 6tendu longuement sur King-t&-tcheng.
Vous m'excuserez; j'ai pens6 que ces d6tails sur mes
porcelainiers ne manqueraient pas de vous faire plaisir.
LouIs CLERC-RENAUD.

AMERIQUE
ETATS-UNIS
Lettre de M. G. SLOMINSKI, Pritre de la Mission,
Visiteur, ci M. A. FIAT, Superieur ginbral.
A bord du New-Amsterdam, le 20 juin

g19o.

Le voyage que je viens de faire dans 1'Amerique du
Nord, dans le but d'y visiter nos maisons 6tablies en
faveur des 6migres polonais, a &t pour moi riche en
impressions agreables et m'a procur6 de douces consolations.
Sachant que toutes les joies I~gitimes de vos enfants
sont aussi vos joies, j'ai resolu de vous faire part de mes
impressions.
La premiere journ6e de mon sejour en Amerique fut
d6ja marqu6e d'une joie. J'arrivai a New-York le
23 avril au soir, apres une travers6e de neuf jours a
bord du navire America ; M. Waszke, notre confrere,
m'attendait au port pour m'emmener immMdiatement a
Derby, oit une grande fete &taitannonc6e pour le lendemain : Ia bnediction solennelle des statues de saint
Vincent de Paul et du Bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, statues placees d6ja chacune sur un beau piedestal de chaque c6t6 du maitre-autel.
Derby est une ville de 1'Etat de Connecticut, r6gion
nord-est des Etats-Unis. Cette ville est a 12 kilometres
a l'ouest de New Haven et compte de 8 a o ooo habitants.
A 8 heures du soir, nous arrivons done 4 Derby oi
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un bon nombre de personnes attendaient a l' 6glise pour
se confesser, car le second confrere que nous y avons,
M. Kolodziej, n'6tait pas encore revenu d'une Mission
de deux semaines qu'il venait de pr&her a Schenectady,
en compagnie de M. Mazurkiewicz et de M. Trawniczek.
Le lendemain eut lieu la b&nediction des statues ct,
par cons6quent, fut jour de grande solennit6. Avant la
grand'messe, deux gracieuses phalanges, l'une de petites
filles en robes blanches, 1'autre de petits garcons 616gamment vktus, d6filrent devant le maitre-autel; les premieres, avec des guirlandes de roses blanches, vinrent
se placer devant la statue de saint Vincent, et les garcons, avec des roses rouges, devant celle du Bienheureux
Jean-Gabriel. L'6glise 6tait litt6ralement pleine. Apres
la b6n6diction des statues, je m'efforaai de faire a nos
braves Polonais une instruction pratique et appropri6e
a la circonstance. Nos compatriotes, venus en Am6rique
a la recherche de la fortune et du bien-etre, travaillent
la pIniblement, particulierement dans les fabriques. Ils
y gagnent, il est vrai, du pain en abondance, mais, pour
cette raison pr6cisement, ils sont expos6s a la tentation
du luxe et a l'abus de ce bien-etre. Je leur pr6sentai
done saint Vincent comme modele et comme protecteur,
leur disant que, d6sormais, ce saint, ami du peuple,
serait la, au milieu d'eux, pour leur rappeler du haut
de l'autel ces douces paroles de Notre-Seigneur : a Venez
a moi, vous tous qui Stes charges, et je vous soulagerai. )
Le Bienheureux Perboyre, de son c6t6, leur rappellerait
aussi ces maximes fondamentales de la vie chr6tienne,
qu'il a si bien lui-meme mises en pratique : ( Si quelqu'un veut venir apres moi, qu'il renonce a soi-m&me,
qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. "
Je c6lebrai ensuite la grand'messe et sans eprouver
aucune fatigue tant j'6fais heureux de pouvoir, dbs mon
arriv6e en Amrrique, contribuer en quelque chose a la
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glorification de nos saints que nos Polonais de Derby
prenaient pour patrons avec tant de satisfaction. Les
statues qu'on avait fait venir du Tyrol sont grandes et
fort belles, surtout celle de taint Vincent entour6 de
petits enfants pauvres.
Les enfants de Derby me firent une tres bonne impression. Ils fr6quentent l'&cole de la paroisse qui occupe
les sous-sols de l'6glise. Cette 6 cole est dirigee avec beaucoup de divouement par les Sceurs de la c Famille de
Nazareth ) fixees a Derby depuis un an. Je fis plus tard
la visite des classes, et les enfants me donnerent des
r6ponses tres satisfaisantes, tant sur l'histoire sainte que
sur I'histoire polonaise, puis suivirent de charmantes
d6clamations et de jolis chants.
II y a aussi ADerby des ( Enfants de Marie ., nombreuses et tres attachees A leur Congregation. Les exercices du mois de Marie, les jours de f&tes et du dimanche
furent li, pour moi, une source de consolations. Toutes
les 6glises, oh travaillent nos confreres, 6taient toujours
remplies. En g6n&ral, nos Polonais en Amrxique sont
6difiants par leur fidelit6 a fr&quenter leurs eglises, mais
'il me semble que cela se fait remarquer surtout dans les
paroisses de nos confreres. Ainsi, I'exercice du mois de
Marie, dans les autres paroisses, n'a lieu que deux fois
par semaine; chez nos confreres, il se fait tous les jours.
et tous les jours aussi les 6glises sont combles. A
6 heures, les gens rentrent de leurs fabriques, ils se
lavent, prennent leur repas, s'habillent pour sortir et, a
7 h. 1/2 dbju, ils sont a 1'6glise, tant hommes que
femmes, et de tout coeur ils r&citent le chapelet et
chantent les litanies. J'ai 6t6 souvent profondement emu
en voyant les autels de la Sainte Vierge entour&s ainsi
de notre peuple polonais. Je me suis demand6 aussi
parfois d'ou vient que ce peuple accourt ici a l'aglise
avec tant d'empressement. Nous n'avons point de rai-
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son, il est vrai, de nous plaindre de notre peuple polonais sous ce rapport dans notre pays, mais ici pourtant,
a 1'&tranger, il se montre d'une ferveur bien plus frappante. J'arrivai A me former cette conviction : priv6 des
autres consolations auxquelles aspire son ame polonaise
et catholique, loin de tous les siens, le plus souvent
souffrant de la nostalgie de la patrie 6loignee, seul et
isole au milieu de ceux qui lui sont 6trangers de moeurs
et de langage, ce pauvre peuple, quand il se sent fatigue
et abattu, 6prouve le besoin de venir a l'glise oh il n'est
plus 6tranger, oiu il peut prier et chanter comme il l'a
appris d&s l'enfance, ou, comme dans son pays, il peut
adresser a sa bonne Mere Marie les paroles touchantes
du Sub tuum dans sa langue ~ lui, et faire retentir les
voites du temple de ses accents 6mus et suppliants.
Et quelle generosit6 chez nos Polonais quand il s'agit
de leurs sanctuaires! Chaque chef de famille, comme
aussi chaque travailleur ind6pendant, paie un imp6t
paroissial de 6 dollars (plus de 30 francs) par an; les
jeunes filles, travaillant pour leur propre compte, paient
la moiti6 de l'imp6t, c'est-a-dire environ 15 francs; de
plus, le dimanche et les jours de fte, chacun paie a
la porte de l'eglise io cents d'entrie (50 centimes de
France) et cela a part de la petite offrande que l'on
donne a volont6 pendant les offices. Les paroisses de
S500
o

2 ooo ames, comme celles de nos confreres, ont

chaque dimanche, en outre de l'imp6t paroissial mentionn6 plus haut, une recette de 120 a 140 dollars. A

part cela, il y a beaucoup de dons particuliers, ce qui
fait que ces paroisses ont un revenu annuel de 8 ooo0
13 ooo dollars. Aussi, peuvent-ils facilement rembourser
les emprunts faits pour la construction des 6glises et
donner un entretien convenable tant aux pr&res qu'au
personnel de service. Les 6glises elles-mrmes sont entretenues avec le plus grand soin, je dirai meme. avec une
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sorte d'16gance, au point qu'il u'y a chez nous que les.
6glises les plus riches et les plus irr6prochables sous tous
les rapports qui puissent btre comparxes A celles de nos
compatriotes d'Amirique. Eux-m&mes font pour leurs
6glises de grands sacrifices, et c'est, il me semble, la
seconde raison pour laquelle ils sont si attach6s A leurs
sanctuaires et pourquoi ils y accourent avec tant d'empressement J'ai souvent r6flchi A cet 6trange ph&nomlne
psychologique que ce que l'homme n'a pas acquis au
prix de son travail, mais lui a Ut6 donn6 tout pr& et
en quelque sorte gratuitement, cela a moins de valeur a
ses yeux, il l'apprecie moins et en a moins de soin,
meme alors qu'il y est oblig6 par le voeu de pauvret&
Ceci est frappant en Am6rique, chez les Polonais, comme
en gn&ral chez tous les catholiques et memes chez les
protestants et autres confessions par rapport aux 6glises.
II ne faut pas conclure de ce que je viens de dire qu'il
n'y ait pas parmi les n6tres - comme parmi tout bon
grain - une part d'ivraie qui fait contraste avec ce que
je vient de decrire plus haut. I y a des exceptions, il y a
des pervers meme qui, par leur conduite, sont un sujet
de honte pour les bons Polonais; mais ces exceptions
sont relativement rares. La grande source des consolations que j'ai 6prouv6es en Ambrique a donc 6te la vue
de nos compatriotes remplissant les 6 glises oui nos confreres travaillent avec tant de succis. Parfois, le ministfte de nos Missionnaires est bien .pniblc, vu les conditions difficiles dans lesquelles ils l'exercent, surtout les
confessions qui se prolongent bien avant dans la nuit, et
puis l'isolement auquel ils sont souvent condamnes;
mais aussi quels fruits pr6cieux couronnent leurs
peines! J'ai 6t6 tout particulierement rbjoui d'apprendre
qu'ils ont r6ussi a habituer les fideles a la confession et
a la communion fr quente. Il me revenait sonvent A la
pens6e ces paroles de l'Ecriture sainte - Euntes ibant et
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flebant, mittentes semina sua, venienles autem venient
cum exultatione portantes manipulos suos.
Un autre objet de consolation pour moi, ce fut le
spectacle de leurs travaux dans les Missions, ce que je
vis de pres, ayant eu la douce satisfaction de partager
leurs labeurs pendant deux semaines. La Mission dont
je veux parler pourrait etre appel6e une Mission mod&le,
vu les conditions locales; aussi crois-je bien faire en la
d6crivant ici un peu plus en.d6tail.
(A suivre.)

BRESIL
Comme on a pu en juger par les recits pricidemment parus dans
les Annales, et comme on peut le constater par les renseignements que
nous donnons encore aujourd'hui, les Pretres de la Mission ou Lazaristes et les Filles de la Charitaont certainement leur part dans le
bien qui s'est accompli au Bresil, surtout depuis un siecle.
A cause de cela, nous donnons une vue ginerale de l'histoire religieuse du Br-sil. On pourra ainsi plus facilement rattacher aux evinements g6neraux et aux diverses circonstances qui les entouraient,
les faits qui nous intiressent particulierement.

I
RENSEIGNEMENTS GENiRAUX

Le Br6sil, 1'atat le plus considrable de 1'Am&rique
du Sud, a la forme d'un immense triangle, dont la
base serait, a l'ouest, dans l'int&ieur des terres, les deax
c6t6s opposes au nord-est et au :sud-est sur l'oc6an
Atlantique, et le sommet au cap San-Roque, le point le
plus oriental de l'Am&rique, en face du continent africain. La superficie du Bresil est de 8 millions de kilometres carr6s (plus de quinze fois celle de la France), mais
sa population n'est que de 20 millions d'habitants, dont
beaucoup sont indiens, nigres ou m6tis. La capitale federale est Rio de Janeiro (800 ooo habitants).
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D&couvert en 1500 et explore l'ann6e suivante par

Am&ric Vespuce, au nom du roi de Portugal, le Bresil
fut jusqu'au dix-neuvieme siecle une florissante colonie

portugaise.
Divisions. - Le Br6sil est divisi actuellement, au
point de vue politique, en vingt Etats et un district fd&ral, lequel est constitue par la ville de Rio et sa banlieue.
II
LA HIERARCHIE CATHOLIQUE AU BRESIL

Lors de 1'occupation du Br6sil par les Portugais, la
ville de Baflia devint la residence des gouverneurs gn&raux; et, pendant plus de deux si&cles, elle garda le
titre et les attributions de capitale. Ce n'est qu'en 1763
qu'elle fut supplant6e par Rio-de-Janeiro.
Naturellement, elle fut le siege du premier &v&ch6 cree
au Br6sil, en 1551; il n'y en eut mene pas d'autre pendant plus d'un sicle.
Ce n'est qu'en 1676 que l'on se d&ida A donner trois
autres &v&ques au Bresil, ceux de Rio de Janeiro, de Pernambuco et de Maranhao; Bahia prit alors le titre d'archev&ch. D'autres sieges furent, dans la suite, eleves a
cette meme dignite; mais Bahia est restee la m6tropole
eccl6siastique du Bresil; l'archeveque porte le titre de
primat

L'6tat actuel de Ia hi6rarchie catholique est celui-ci :
Deux nouvelles provinces metropolitaines viennent d'etre crides au
Bresil.
L'une est celle de Porto-Alegre, qui formait, jusqu'k present, le
diocese de ce nom. Situee sur la Guahya, et comptant plus de
12oooo habitants, la ville mCtropolitaine de Porto-Alegre est, en
mime temps, comme on le sait, la capitale de 1'Etat de Rio-Grandedo-Sul.
Dans la nouvelle province m6tropolitaine de Porto-Alegre, le d&cret
du Souverain Pontife a cr6 trois nouveaux dioceses : Pelotas, SantaMani et !Tru!cayna. Pelotas, riche et populeuse ville, A 7o kilometres de la mer, est un des centres de colonisation frangaise et
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allemande dans le sud de 1'Etat du Rio-Grande-do-Sul. Uruguayana
a, de son c6td, 25 ooo habitants. Enfin, un diocese, celui de Desterro,
est detache de la province m6tropolitaine de Rio-de-Janeiro et rattache k la nouvelle province de Porto-Alegre.
La seconde province mitropolitaine crde est celle de Cuyaba, dans
I'Etat de Matto-Grosso. Le Saint-Pere a joint an diockse qui existait
deja, de Cuyaba, deux nouveaux dioceses : Corumba et San-Luiz de
Caceres. Enfin, deux autres sont crtes a Aceray et k Natal, dans
I'Etat de Rio-Grande-do-Norte.
Comme les Souverains Pontifes avaient dejh, en i55o, cre la province metropolitaine de Bahia, en 1745 celle de Para, en 1892 celle
de Rio-de-Janeiro, en 9go6, celle de Para et de Marianna, le Bresil
compte aujourd'hui, avec celles de Porto-Alegre et Cuyaba, nouvellement cr•es, 7 provinces metropolitaines, avec 35 dioceses. Semaine religieuse de Paris, 16 avril x91o.

III
LES PERIODES HISTORIQUES

L'histoire du Brisil, dans laquelle s'encadrent les &v6nements religieux que nous voulons rappeler, compte
diverses p6riodes. Premierement, les temps oui depuis
le commencement du seizieme siecle, le Bresil fut une
colonie portugaise. Secondement, l'6poque datant de la
proclamation de 1'independance oi le Bresil fut un
empire gouvern6 par des princes de la maison de Bragance; au point de vue religieux, c'est la mentalite et
ce sont les proced6s de la m&tropole, le Portugal, qui
persevererent C'est le 29 aouit 1825 que fut signe le
traite par lequel le Portugal lui-meme reconnaissait
I'ind6pendance du Bresil et par lequel prenait fin officiellement la guerre de l'Ind6pendance, deja termin6e
virtuellement l'ann6e pr&c6dente. Troisiemement enfin, il
y a lieu de distinguer la periode contemporaine avec la
separation de l'Eglise et de 1'Etat, qui date de l'avenement de la Republique en 1889.
Un resume g6neral de ces &v6nements est n6cessaire.
Nous 1'emprunterons au livre le plus r6cent que nous
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connaissions, Le Bresil d'aujourd'hui(i). C'est au Bresil
m&me qu'ont Wte recueillies ies donn6es historiques et les
statistiques de cet ouvrage.
Quoique saint Vincent de Paul, dans son zele d'ivang6lisation paraisse s'etre pr6occup6 des Missions du
Brisil : (c J'attends reponse touchant Pernambouco ,,
&crivait-il(lettre du 9 aofit 1640); cependant, les Pretres
de la Congregation n'allkrent au Bresil qu'au dixneuvieme siecle.
Voici la suite historique des &v6nements g6ndraux :
En I80o, le Portugal venait d'etre envahi par les armees de Napoleon, et c'est pour iviter le sort de leur voisin, !e roi d'Espagne,
Ferdinand VII, qut les hiritiers du trOne de Portugal (Jean VI alors
prince regent, et sa famille) cherchaient un refuge au Brisil.
La flottille, compos6e de cinq vaisseaux, dont deux anglals, 6tait
partie de Lisbonne le 29 novembre 1807; le 21 janvier 1808, elle
6tait signalee au large de Bahia, et le lendemain, elle franchissait'
la barre, saluce par le canon du fort Sao-Pedro; on n'ktait pas pr&venu de l'arriv6e des souverains, mais on avait reconnu la banniere
royale arboree au grand mat. La traversee avait dure cinquantesix jours.
La famille royale s6journa a Bahia exactement cinq semaines; le
26 ftvrier, la petite escadre partait pour Rio-de-Janeiro. - Le Brgsil,
P- 47 et 49.
On pouvait croire que le s6jour de la famille royale au Brisil
(x808-182x) allait calmer les rancunes, dissiper les malentendus et,
finalement, resserrer les liens qui unissaient la colonie a la metropole. Ce fut le contraire qui arriva. Sans doute, ce fut pour le peuple
brWsilien Ploccasion de manifester hautement son loyalisme a l'egard
de la maison de Bragance; mais, des le premier jour, don Jean VI
put discerner parmi les acclamations du peuple de Rio celles qui
saluaient I'empercur du Brdsil. II s'em'pressa, d'ailleurs, de donner a
la monarchic un titre qui, dans sa pens&, devait tout a la fois
satisfaire I'amour-propre brnsilien et rendre la separation impossible;
elle s'appela le a Royaume-Uni de Portugal, Bresil et Algarve •
(18x5).
Appele au tr6ne & la mort de sa mire, en x8x6, et proclam6 roi
i Rio de Janeiro, Jean VI acheva d'organiser I'autonomie du Bresil
en dotant la capitale de plusieurs institutions que la metropole s'etait
reservees jusque-li. Tout cela n'emp&cha pas la revolution d'eclater
I'annec suivante; cette fois encore, on parvint k I'Ntouffer, et la
clemence du souverain adoucit la repression. Mais le mouvement Rtait
(r) Le Brisil d'aijourad'ui, par Joseph
rin, ig9o. Un vol. in-r2.

Burnichon. Paris, Per-
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irresistible; Jean VI eut assez de clairvoyance pour le comprendre,
et ii semble bien que, s'il essaya de s'y opposer, ce fut sans espoir
de succes, et seulement parce qu'il y fut contraint par le sentiment
national portugais. Oblige de repartir pour Lisbonne, oh les Cortes et
le peuple reclamaient sa presence, Jean VI laissa au Bresil Don
Pedro, son fils et son heritier. On raconte qu'au moment de le
quitter• ,i Ini dit - a Prdro, le Brisil ne tardera vraisemblablement
pas i se separer du Portugal; en ce cas, ne manque pas de mettre
la couronne sur ta tkte, plut6t que de la laisser prendre par quelque
aventurier. 3
Le roi avait quitti Rio de Janeiro le 26 avril :82z. Le 29 septembre suivant, un decret du gouvernement de Lisbonne rattachait
toutes les possessions d'outre-mer a l'administration centrale, de fa(on
plus 6troite que jamais, et donnait ordre au prince royal de rentrer
dans le royaume. A cette nouvelle, l'dmotion an Bresil fut i son
comble. Le Sinat de Rio supplia le prince de rester, lui reprscnitant
que son depart serait le signal de la revolte et de I'anarchie. Apr&s
un instant d'hesitation, Don Pedro prononca le mot fatidique :
Fico! (Je reste).

C'6tait le 9 janvier 1822. Avant la fin de la meme
ann6e, Don Pedro I" 6tait proclam6 empereur.
En z826 Jean VI mourait, et Don Pedro, pour ne pas compromettre
le sort du jeune empire, abdiquait ses droits i la couronne du Portugal en faveur de sa fille, Dona Maria de Gloria. II fut, d'ailleurs,
assez mal pay6 de son devouement. Son regne ne fut qu'un perpetuel conflit avec les representants de la nation. De part et d'autre,
on 6tait mal prepare pour le regime constitutionnel; 1'empereur,
domini par la tradition familiale du pouvoir absolu, et les mandataires du peuple encore dans l'effervescence r6volutionnaire, ne parvenaient pas h s'entendre. L'orage qui renversa le trbne de Charles X,
en France, eut son contre-coup au Bresil : les rapports du souverain
avec son parlement devinrent plus tendus; du parlement, le micontentement se rTpandit parmi le peuple. On fit sentir i Don Pedro
que sa personne avait cesse de plaire. Pour eviter de plus grands
maus, le jeune empereur - il-n'avait que trente-trois ans - abdiqua,
laissant le tr6ae i son fils, enfant de six ans, et se retira en Europe,
oi il mourut quatre ans plus tard.
La rigence fut d'abord exerc&e par un triumvirat,.puis, en 1835,
confide i un regent unique, d6signe par une sorte de suffrage universel; ce fut Antonio Feijo, un prktre qui avait peut,-tre les qualites
d'hon.me politique, mais fort pen celles de son.etat.
La competition des partis lui rendit la tache difficile, si. bien
que, ne pouvant arriver au terme de son mandat, il fit avancer la
date de la majoritW .du jeune prince. Don Pedro II commenca i
gouverner par lui-meme en x84o ; il avait a peine quinze ans.
Son r&gne dura prbs de soixante ans; ce devait etre le dernier. Ibid., p. 96, 99.
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IV
LA CONGREGATION DE LA MISSION AU BRESIL VERS 1830

C'est vers 1810 que des Lazaristes portugais, quittant
Lisbonne comme avait fait la famille royale, passerent
au Bresil. Nous n'avons encore que peu de renseignements sur cette priode; mais voici une page publiee
dans l'Ami de la Religion, no du 28 mars 1833, qui
donne quelques indications :
(( I1 a paru dans la Tribune catholique, dit l'Ami de
la Religion, une lettre de M. Gonsalve de Macedo, Sup&rieur des Missions des Lazaristes portugais dans le
Br6sil.
L'atat de la religion en ce pays est si peu connu que
quelques details relatifs h cet objet seront vus avec inter&t des lecteurs. La lettre est dat6e de Carassa, le
16 octobre dernier :
( Le Bresil, dit M. Macedo, offre bien des consolations
aux Missionnaires; on peut y faire beaucoup de bien.
Nous sommes expos6s, comme partout oil l'esprit r6volutionnaire est en action, a rencontrer bien des obstacles
et a 6prouver des vexations. Mais le peuple est, en general, bien dispos6 en faveur de la religion; il a pour les
Missionnaires un respect que l'on n'a pu encore affaiblir,
quoi que l'on ait fait pour cela. Nous faisons des Missions de tous c6tes, parmi les chritiens et parmi les infideles, et avec grand succes. Ces succis sont marqu6s
encore plus a Certao, oii l'on voit arriver de fort loin
des gens avides d'entendre la parole de Dieu. Le
malheur est que nous manquons d'ouvriers; nous prions
Dieu de nous envoyer des cooperateurs. Nous avons
entrepris de former un clerge indigene pour nous
seconder; nous avons trois s6minaires ou colleges. L'un
a Carassa contient plus de cent eleves, un second a
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Mothozinhos en a autant, un troisieme a Ilhagrande en
compte cinquante. I1 y a, en outre, a Carassa, un noviciat pour cette Congr6gation; dix novices s'y trouvent.
La maison est dirig6e par six pr&tres; il y en a quatre
a Mothozinhos et deux a Ilhagrande.
c Mgr l'Nveque de Goyas m'a demand6 des Missionnaires pour son diocese, oi il y a beaucoup d'idoltres.
J'ai envoy6 deux pretres a Certao pour y 6tablir un
college et travailler en Mission. Cette maison pourra
faire de grands fruits; d&ja bon nombre d'idolitres ont
requ le bapteme et uin plus grand nombre t6moignent le
desir d'&tre instruits. J'ai &6t moi-m&me annoncer 1'Evangile aux idolAtres et j'ai trouv6 beaucoup de consolations
au milieu d'eux; Dieu repand ses ben6dictions sur nos travaux. Nous voyons bien que 1'enfer se souleve contre
nous et que les ennemis de la religion emploient tous les
moyens pour empcher les progres de l'Evangile; mais
ils ne peuvent agir que sourdement, tant le peuple a de
confiance aux Missionnaires. V
EPREUVES DE LA RELIGION

La situation que M. Macedo voyait d'un ceil un peu
trop confiant, semble-t-il, allait s'aggraver. Les Lazaristes portugais du Br6sil, ayant requ de l'Etat I'interdiction de garder des relations avec leurs Superieurs
d'Europe, allaient arriver a 1'agonie ou toucher a un
schisme.
Voici, d'ailleurs, une vue g6nerale que nous empiuntens encore au livre que nous avons deja cite :
Lorsque le Brisil cut conquis son independance, on s'cmpressa de
revendiquer pour le souverain tons les droits du patronat. On ingca
en thbse, dans les documents officiels, que le patronat est une prerogative esentielle de la couronne et, donc, independante de toute concession du Saint-Siege. Rome ne pouvait admettre une pr6tention
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aussi exorbitante; et, avant de reconnaitre i l'empereur les droits
traditionnels de la couronne de Portugal, on voulut obtenir des
garanties; le gouvernement imperial ayant refuse de souscrire aucun
engagement, le Saint-Siege ne reconnut jamais, par un acte authentique, le patronat brisilien; ii le tolera seulemenet, pour eviter de
plus grands maux.
L'Eglise fut si bien emmaillotce qu'il ne lui fut plus possible de
se mouvoir sans la permission des puissances tutelaires qui veillaient
sur elle. Le clerge, d'ailleurs, n'avait garde de faire de l'opposition.
Imbu des principes regaliens, tres defiant a I'egard de Rome, il considerait comme des privileges de l'Eglise nationale les restrictions
mises par le pouvoir civil a l'exercice de l'autorit6 du pape. La premiere assemblie du regime imperial comptait une forte proportion de
pretres; aucune n'eut, au point de vue religieux, une action plus
ntfaste. Parmi les representants eccltsiastiques, plusieurs appartenaient k la franc-maionnerie. Ils furent des plus empress6s t appuyer
le projet de loi present6 des 1828, pour preparer la suppression des
ordres religieux. Leur recrutement et leur existence meme furent
assujettis t des conditions qui les mettaient k la merci du pouvoir.
D'autre part, il ne leur 6tait plus permis de reconnaitre aucun Sup&rieur en dehors des frontieres du pays. Desormais, les monastires
bresiliens 4taient livres irrnimdiablement a toutes !es causes de dissolution et de ruine. Quand vint la loi de 1855, on put dire qu'elle
trouvait sa justification dans I'effroyable decadence oi etaient tomb6s
les instituts religieux. On n'avait rien 6pargn6 pour les y pousser et
pour rendre !a r6forme impossible. Cette loi ne faisait que consacrer
le svsteme diji pratique, et donner une formule authentique h l'arret
de mort porte depuis longtemps. II etait interdit aux communautis
religieuses de recevoir des novices et de s'incorporer des membres
dtrangers; on les laissait s'6teindre d'elles-memes, dans la pleine
jouissance de leurs biens; puis, a la mort du dernier de leurs repreP'Etat.
sentants, toute la proprikti faisait retour
L'agonie des ordres religieux au Br6sil allait durer plus de trente
ans. -

Pag. 182.

VI
LES PRETRES DE LA MISSION PENDANT CETTE PIRIODE

Nous avons dit plus haut comment la Congr6gation
de la Mission faillit perir dans cette 6preuve.
Nous devons constater cependant qu'a partir de 1847,
la tension diminua. Les relations purent reprendre, timidement d'abord, avec les Sup&rieurs d'Europe; et, a partir de 185o, divers etablissements de Lazaristes furent
fond6s au Bresil, grice au personnel venu de France.
Ces 6tablissements furent ceux de Marianna (1852),
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de Rio de Janeiro, Santa Casa (1852), de Campo Bello
(1852), de Bahia, Mission (1853), de Santa Catharina
(1856), de Pernambuco (1857), de Rio de Janeiro, Mission (186i), de Fortalezza (1864), de Diamantina
(1867), de Rio de Janeiro, grand Seminaire (1869) et
petit S6minaire (1873), de Crato (1875), de Diamantina (i881), de Bahia, S6minaire (1888) et de
Cuyaba (1888).
En 1889, une nouvelle situation politique allait surgir.
VII
NOUVELLE PERIODE HISTORIQUE (1889'

Le 15 novembre 1889 eciata a Rio de JarHniro une
insurrection militaire et ce jour-la fut' proclamee la
Republique. Le surlendemain, le roi don Pedro II s'embarqua avec les siens sur un navire de guerre qui devait
les transporter A Lisbonne. Don Pedro II ne survTcut
que deux ans a ces &vInements; il mourut a Paris le
5 dicembre 1891.
La republique avait et6 proclamde le 15 novembre x889; le 7 janvier 1890, le gouvernement provisnire d&cretait la separation de
1'Eglise et de l'Etat. La Constitution rdpublicaii.e n'etait point votee
encore; on ne savait pas exactement quel regime allait succider, pour
1'Eglise, i celui du patronat; la liberte entrevue ne serait-elle pas
restreinte, mutilde peut.-tre par une loi organique? En attendant,
le joug avait pese si lourdement, il etait devenu si intolerable, que
la premiire impression fut celle du soulagement. Dans une lettre
pastorale collective, datee du 19 mars, l'tpiscopat bresilien s'applaudit de voir enfin brisee a l'oppression de 1'Etat regaliste, pombalien
et josephiste 3.
La Rdvolution qui renversa le tr6ne devait, du m6me coup, affranchir 1'Eglise. - Pag. x89.

Les ordres religieux et les diverses communitis ont
profit6 aussi de la liberte g6nerale accordee a l'Eglise.
Leur concours a 6t6 d6ej

Br6sil.

fort utile A la religion au
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VIII
L'AVENIR RELIGIEUX AU BRESIL, LES SMIINAIRES

Trois oeuvres auxquelles concourenit au Bresil les deux
families religieuses de saint Vincent de Paul seraient a
consid6er : les Missions, 1'enseignement, les oeuvres
charitables.
I. Les Missions. - Cette oeuvre excellente a &t6 d&crite
bien des fois dans les Annales. C'est celle oi l'ap6tre
a davantage conscience de son travail et moissonne sur
l'heure les fruits de son apostolat Les Lazaristes ont
actuellement au Br6sil six maisons de Missions : celles
de Bahia, de Diamantina, de Caraga, de Corityba,
de Petropolis, de Victoria. Confessions, communions,
mariages b6nis au cours des Missions : on peut en lire la
consolante statistique pour I'anne 1909, dans le rapport
sur les Missions du Bresil publi6 dans le dernier num6ro
des Annales (ci-dessus, p. 456).
2. Les acuvres d'assistance et de charitd. - Les Filles
de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul accomplissent
admirablement cette tache qui, entre leurs mains, est
une tache d'humanit6 et une tAche apostolique. Voir le
beau compte rendu de visite sur les maisons de Filles
de la Charit6 au Bresil contenu dans le pr6c6dent
numnro des Annales (p. 460) et dont nous continuons
aujourd'hui la publication.
3. Enfin, il y l'enseignement qui, par la formation de
la jeunesse, pr6pare 1'avenir d'un peuple. Parce que,
dans les Annales, on en a moins parlY que des deux premieres categories d'oeuvres, nous reproduirons ici un
peu plus au long les reflexions qui se pr6sentent naturellement sur cette question des oeuvres d'enseignement :
colleges et s6minaires, seminaires surtout.
Au point de vue veritablement religieux, un peuple
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ne peut ktre que ce qu'est son clerg6; et, d'un clerge, on
ne peut attendre, en fait de science, d'6lvation morale,
de zele, que ce qui a 6t6 sem6 dans I'Fme des futurs
prtres pendant le temps de leur formation au seminaire. Les autres moyens de rigne'ration religieuse que
peuvent-ils produire de durable sans celui-li? Comme
disalt saint Vincent de Paul, les plus beaux travaux
d'6vang6lisation, si on ne laisse parmi le peuple des
pr&tres aptes A en maintenir ies fruits, sont comme les
brillants succes des capitaines qui emportent des places

d'assaut et, ensuite, s'en iraient sans laisser de garnison
pour maintenir leur conqute, Les 6tablissements d'iducation et surtout d'6ducation sacerdotale sont la source
de la vie religieuse d'un peuple : Tene fonlem, disait le
moine du moyen Age, et omnia habes (Hugues de SaintVictor, Erudstiones didasc.). Ce programme est de toutes
les epoques. L'application de ces principes est faite a
1'Eglise du Br6sil dans le livre que nous avons d6ja
cite. On y lit :
Assuriment, le premier indice de la vitalite religieuse d'un pays
doit etre cherch6 dans 1'6tat du clerg6 et du ministre pastoral. A ce
point de vue, au Bresil, le rigime du patronat laissa beaucoup &
desirer : a Pendant que les Etats-Unis, lisons-nous dans le Livre du •
Centenaire, acquiraient en un si&cle 84 &v6chs et 8 ooo pretres, le
Bresil, apres deux siecles, avait 7 ev&chs; au bout de 300 ans, il en
avait Io,et z2 i partir de 1854. a Sous le r6gime de la liberte, ce
nombre a et6 presque double.
Le nombre des paroissiens ripond moins encore que celui des dioceses au chiffre de la population. D'ailleurs, il serait assez mal i
propos de multiplier les paroisses, alors que les pr&tres manquent pour
les desservir. La penurie de pretres, voilk le signe le moins equivoque
de 1'etat de langueur d'une Eglise, en meme temps qu'une cause irr&e
sistible de diperissement. C'est le mal dont souffre le Bresil.
Voici, en ce qui concerne, par exemple, le diocese de Bahia, I'un
des moins pauvres en prtres, quelques lignes decoupies dans un
document officiel : a En l'annie 1907, le diocese compte 230 paroisses,
dont x96 dans 1'Etat de Bahia, et 34 dans celui de Sergipe. Pour
desservir ces 230 paroisses, il y a 214 pretres dioc6sains, et, en retranchant les conegos (chanoines) titulaires, z98. Etant donni une population de pros de 3 millions d'ames, cela fait un pretre pour
r5 ooo fidiles. Aux Etats-Unis, il y a 15ooo pretres pour 13 millions d'ames, c'est-i-dire un pretre pour 867 fid6les. * - Pour 1'exac-
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titude de la comparaison, il faudrait ajouter aux chiffres te Bahia
50 prktres environ appartenant & divers ordres religieux.
Le Bresil offre done l'exemple, peut-etre unique au monde, d'un
peuple petri par le catholicisme, tout imprigni encore de la foi catholique, tres attach6 & ses traditions religieuses, et qui ne recrute plus
son clerge. Le danger de cette situation ne pouvait manquer d'eveiller la sollicitude du Souverain Pontife. A plusieurs reprises,
Leon XIII a adjure les iveques bresiliens de ne rien 6pargner pour
rendre la vie k leurs Sminaires. - Pag. 197.

Les Pr&tres de la Mission ont actuellement au Bresil
la direction de six Seminaires.
S

*

I1 nous a paru bon de tracer ici ce cadre historique de la
situation generale de la religion au Bresil. On verra facilenient quelle place viennent y prendre les ceuvres des
Pretres de la Mission et des Filles de la Charit6 dont les
Annales publient de temps a autre les comptes rendus.
A. M.
SOUVENIRS DE VOYAGES
DANS

L'AMkRIQUE CENTRALE ET L'AMERIQUE
24 octobre

9go5 -

DU SUD

15 avril 19o8.

Compte rendu de la Sieur PINAT, Visitatrice,
a lalres honorde Mere KIEFFER, a Paris.
BRESIL
(Suite; voyez ci-dessus, p. 460.)

Le retour de Diamantina se fait plus facilement, ce
n'est plus l'inconnu et l'on revoit volontiers les montagnes si nombreuses et si 6legamment disposees dans
cette province de Minas qu'on appelle ( la petite Suisse
du Bresil ».
Nous nous dirigeons vers Marianna; nous nous reposons a Rudiadur, Papaguay, Corralin, Curulho, ot
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nous faisons les m&mes stations nocturnes; tout cela
nous avait amen6es au 25 octobre 1907.

Ce jour-li, A 7 heures du matin, nous prenons le chemin de fer qui nous conduit, apres plusieurs changement de train et toujours A travers une route merveilleuse, a Ouro Preto, A 8 h. 1/2 du soir. Ma Sceur
Boissy, Superieure de la maison de Marianna, 6tait
venue nous rejoindre A la station pr&cidente et avait
dispose toute chose pour nous preparer une bonne nuit
chez des personnes bienveillantes qui mirent toute leur
maison a noire disposition.
Nous diions bien d6sireuses d'une messe, de la communion; mais il fallait aller les chercher bien haut,
la-bas. N'importe; nous partons de grand matin et notre
d6sir est pleinement satisfait Nous jouissons en plus
d'une vue magnifique : on apergoit le couvent des Sal&
siennes dominant toute la ville d'Ouro Preto, tres
curieuse, tres piftoresque, semblant avoir vieilli et blanchi dans une gorge de montagnes. C'itait autrefois la
capitale de 1'Etat de Minas; mais, les communications
6tant tres difficiles a cause de la disposition de la ville,
c'est maintenant Bella Horizonte qui a ce titre avec tous
les avantages d'une cit6 europ6enne.
C'est en litikre que nous devions ktre transport6es a
Marianna.
A g heures arrive le nouveau v6hicule, et bient6t nous
nous enfilons dans une sorte de palanquin oit, assises en
face I'une de l'autre, il ne restait pas beaucoup de place
pour autre chose : tout autour de la litiere, des petites
fenetres garnies de grillages en paille et, sur le c6te, une
porte avec de petits rideaux rouges, un toit si bas qu'il
ne fallait pas trop lever la tete, car la mesure etait juste;
le tout suspendu a des brancards auxquels &talent
attel6es une mule en avant, une en arriire et, sur le
c6t6, les conducteurs voulus. On se mit en marche et le
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gracieux balancement commenca; il aurait certainement
suffi pour nous donner le mal de mer, si nous n'6tions
bien aguerries.
Pendant trois heures, la promenade continue et varie;
quand l'une semble monter au ciel, l'autre s'affaisse vers
la terre. La bonne Soeur Boissy nous suivait a cheval et,
vers midi, nous faisions, non sans 6motion, notre entr6e
dans ce pays de Marianna, berceau des ceuvres de notre
communaut6 du Bresil. C'est a Marianna, en effet, que
vinrent nos premieres Socurs en 1848, sous la conduite
de la digne Sceur Dubos; et si la Mission y fut tres laborieuse et tres pinible au d6but, la moisson est aujourd'hui abondante; cela n'a pas enlev6 la simplicit6
d'autrefois.
Le college de Marianna qui est, avec le Seminaire des
Lazaristes, la seule institution religieuse de la ville,
comprend des orphelines, des classes externes de garcons et de filles, un pensionnat, un petit h6pital qui
attend impatiemment son remplacant et un petit dispensaire
Les cat6chismes se font pour les enfants pauvres de
la ville. L'Association des Enfants de Marie, difficile
a 6tablir parmi les externes, donne maintenant des resultats consolants.
La maison est pauvre a Marianna, mais on a diverses
industries pour se procurer les ressources n6ccssaires; on
fait des fleurs, des bonbons, du savon, du vin, des
chandelles: cependant, on constate avec reconnaissance
que la meilleure encore, c'est la Providence!
Nous avons et6 presenter nos hommages a 1'6veque,
Mgr Silverio; il 6tait encore tout charme de la bonne
- ^eption qui lui avait 6t6 faite dans nos deux maisonsTr.res, lors de son dernier voyage a Paris.
Aprbs avoir f&t6 tous les saints qui sont dans le ciel,
le 2 novembre, 4 -lo heures, nous partions pour Barba-
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cena et nous y descendions a 8 h. 1/2 du soir, a l'asile

des Saints-Cceurs de Jisus et de Marie, chez la bonne
Sceur Dupire dont nous connaissions deja I'aimable cordialit&
Cette maison, ofi il y a des orphelins, des classes
externes de garcons et de filles, se soutient en partie par
la vente de soies que produisent des vers que l'on 6lve,
la fabrication des cierges, du vin et des fleurs. Le bien
s'y fait a petit bruit, mais avec fruit
La seconde maison de Barbacena, oh sont les Filles
de la Charit6 depuis 1887, n'6tait, 1 cette 6poque, qu'un
h6pital sous le vocable de Saint-Antoine; en 1895, on
fit batir en face un magnifique college, bien distribu6 et
tres bien organisi, oi sont r6unis un pensionnat et des
classes externes. II est admirablement situA, au milieu
de jardins, et les enfants y respirent, en mAme temps que
le bon air, une instruction solide et de pieux principes.
Saint-Joa-d'El-Prey tient une belle place dans cette
r6gion par ses oeuvres pleines de vie et encore d'avenir.
Les orphelines en furent la base; aujourd'hui assez
nombreuses, elles ont en perspective un nouveau batiment qu'une dame charitable veut leur faire construire.
De ce m&me c6t6 de la rue, une classe externe d'enfants pauvres, un h6pital, un asile de fous et un dispensaire oui 1'on distribue sept a huit cents ordonnances gratuites par mois, constituent les ceuvres de misbricorde.
En 1898, on a fait construire en face de ce batiment
un tres beau collige de pensionnaires et d'externes ou
de grandes jeunes filles viennent compl6ter leur 6ducation, se perfectionner dans les arts d'agr6ment; et, faisant en meme temps partie de 1'Association des Enfants
de Marie, elles unissent ainsi l'agreable et l'utile.
La maison de charit6 de Paralyba, oi 1'on se rend
encore en chemin de fer, est connue sous le nom de
Notre-Dame de la Piti& Cet ftablisseaent est l16gam-

-

607 -

ment plant6 sur une montagne; on dirait un petit chAteau par son aspect gracieux et par la belle et riche
nature qui 1'entoure; l'interieur r6pond a I'extirieur. Et,
a 1'h6pital aussi bien qu'i 1'orphelinat, la simplicit6
regne. L'h6pital a 6t6 installe provisoirement dans un
6tage destine aux orphelins, mais on parle serieusement
d'en construire un sp6cial. Comme les ressources ne sont
pas trbs grandes et qu'on veut aussi avoir la consolation
d'assister et de soulager les pauvres, on s'ingenie de
mille manires.
Campanha 6tait notre derniere visite dans ces parages
Nous y arrivons apres toute une journie en chemin de
fer; mais quelle journ6e! Que de beautes sur ce parcours, que de diversitis chaque fois plus pittoresques.
Tant6t, tournant all6grement autour des montagnes,
nous reconnaissons de distance en distance le chemin
parcouru; de temps en temps, un tunnel inysterieux nous
divoile tout a coup un monde de surprises. Puis viennent
les cascades, les torrents dores par le soleil, les horizons immenses de forets, de montagnes. Ces montagnes
sont parfois habitees du pied jusqu'a la cime. II est
impossible de rendre ces merveilles (on ne peut que les
admirer) qui laissent dans I'mne une impression de
grandeur : c'est Dieu qui les a faites et nous sommes ses
enfants!
Campanha est, je crois, la maison la plus jeune de la
Province du Brsil. C'est en 1905 que les Sceurs y furent
demand6es pour un h6pital qui 6tait desservi par des
laiques depuis 1856. On rencontra des difficult6s au
d6but; aujourd'hui encore, les privations ne manquent
pas, et ce n'est que pen a peu qu'on put procurer des
ameliorations; mais la patience, la pers6v6rance et le
d6vouement ne peuvent qu'etre benis de Dieu.
Apres une longue absence, nous sommes tres heureuses
de rentrer A la Maison oentrale a Rio de Janeiro, ou~ tou-
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jours nous sommes revues avec coeur et oh nous aimons

a raconter de vive voix tout ce que nous avons vu de
beau, d'difiant et de consolant Nous pouvons feliciter
les Sup&rieurs de l'heureux 6tat de cette Province,
sachant bien que c'est donner a leur coeur la plus douce
consolation et les d6dommager de leur d6vouement.

C'est 1~ que nous f&tons 1'anniversaire de la Manifestation de la M6daille Miraculeuse. Le lendemain, M. le
Visiteur commengait sa retraite a la Maison centrale.,
Nous etions alors a la Santa Casa que la respectable
Sceur Mantel avait pendant dix-neuf ans dirig4e et ou
elle laissait d'imperissables souvenirs.
Cet h6pital, qui compte de I 300 i I 400 malades, est

un des plus grands 6tablissements que nous ayons vus.
I1 est cependant encore insuffisant malgr6 ses vingt-huit
salles ; et ses larges et spacieux couloirs sont toujours
occup6s.

Quelle belle Mission pour ces ouvrieres qui doi.nent
sans compter, pour leurs malades, et leur temps et leur
vie! Vrais soldats qui marchent de conquetes en conquotes, ne connaissant qu'un mot : le devoir; se souvenant d'un passe tout rempli de vertu, de saintes energies et entrainees chaque jour par l'exemple du present.
La Santa Casa comprend encore un orphelinat de gartons, un autre de filles pour les enfants dont les parents
sont morts a l'h6pital.
Il y a une pharmacie consid&rable, qui est en m&me
temps le dep6t pour tous les 6tablissements d6pendants
de la Santa Casa et i laquelle ils viennent s'approvisionner; huit a dix Soeurs y sont constamment occup6es.
Toute la matinee, on y vient de tous les points de la
ville aux consultations gratuites et pour chercher des
remedes que 'on distribue au nombre de quinze a
seize mille en moyenne par mois.
Ce sont les Missionnaires Lazaristes qui, rtoute heure,
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circulent dans les salles pour semer la paix dans les

ames. Dieu leur fait la grace de voir ces Ames entendre
volontiers ici ce que, le plus souvent, elles ignorent ou

ce que, malheureusement, elles ont trop longtemps
oubli. Ils passent ainsi dans cette immense maison de
Dieu et des Pauvres, a la faqon de leur Pere saint Vincent, ( en faisant le bien a.
C'est encore a la Maison centrale que nous f&tons

solennellement la fae de l'Immacul6e-Conception. M. le
Visiteur, apres avoir dit sa messe, nous parla du mystere
de ce jour dans une belle allocution empreinte de pi6t6
solide.
Le soir, apres la b6endiction, on organisa une petite
procession que la bonne Mere du Ciel dut regarder avec
complaisance. Toutes ses enfants privil6gites, ruunies
sous sa banniere, chanterent des litanies, des cantiques
en son honneur et demanderent les b6endictions maternelles.
Le ii d6cembre, nous nous embarquions pour Bahia.
La respectable Soeur Chantrel avait, 1 encore, tout prevu
et tout arrang6 et ma Sceur Econome, nous conduisant a
bord, ne nous quitta qu'apres s'Etre assur6e de notre
bonne installation. Nous sommes toujours bien confuses
de toutes ces attentions; mais nous ne pouvons qu'tre
tres 6difises de 1'esprit de foi de toutes ces chbres et
respectables Sceurs qui, on le sent, sont heureuses de
rendre a celle qui vient, au nom de nos Ven6r&s Superleurs, ce qu'elles voudraient faire pour eux-memes.

C'est le Magellan, bateau francais, qui nous emmena
vers le Nord oii nous devions travailler pendant trois
mois; cela nous semblait bien un peu long, mais nous
etions heureuses de connaitre davantage encore les
ceuvres de ce si beau Brisil.
Le soir m&me de notre d6part, le commandant du
vapeur vint nous prier d'aller veiller une dame qui venait
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de mourir a bord, ce que nous avons fait bien volontiers
pendant quelques heures et oe qui nous a valu une lettre
de reconnaissance d'un oncle, qui se trouve 6tre le bienfaiteur d'une maison de nos Sceurs a Tours. Nous n'avions
que deux jours de mer de Rio a Bahia et tout se passa
admirablement jusqu'a 1'arrivee.
Le port de Bahia est tres beau et d'une etendue considerable. Le soir, quand il est &claird, ainsi que la ville
basse et la ville haute qui sont supeipos6es et que l'on
distingue tres bien l'une de l'autre, l'effet g6n6ral est

magnifique.
De pres, ce n'est pas tout a fait la m&ne chose; la
ville basse est tres vieille et sale, mais on l'oublie vite
quand on a mont6 l'ascenseur et qu'on attend le
tramway 6lectrique, ce qui annonce que 1A aussi c'est
le progres.
II y a beaucoup de noirs a Bahia; les n6gresses y sont
particulierement belles, grandes et bien planties et, avec
leur panier ou simplement leur parapluie sur la tate,
elles ont des airs tout a fait d6gag6s et gracieux;
d'autres, toutes chamarr6es d'or, 6talent des colliers et
des bracelets : et celles-ci ce sont les 6legantes.
Toutes les Sceurs superieures sont venues a notre
rencontre et elles ont eu l'attention de prendre un remorqueur pour nous 6viter toute difficult6. On est heureux de
se voir et l'on fait vite connaissance.
A Bahia, il y a six maisons qui ne forment qu'une
famille par la simplicit6 et la cordialit6 qui les unit.
L'h6pital est le plus grand 6tablissement; on dit meme
que c'est le plus beau de Bahia. II est tres bien situe, avec
son large perron, sa magnifique entr6e ou les palmiers

ont la place d'honneur. II a conserv6 son aspect neuf,
n'6tant bati que depuis quatorze ans. Les salles que
l'on a construites dernierement et celles que l'on 6leve
actuellement le rendront plus complet encore
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La Maison des Enfants-Trouves, dite Notre-Damede-la-Misericorde, est prec6d6e, suivie et entour6e
d'unmenses jardins et terrains oi les fruits viennent en
abondance; I'entr6e est des plus gracieuses et la chapelle, qui se presente la premiere, est grande et faite
de deux parties : la principale pour les personnes du
monde et l'autre pour les enfants garcons et filles et
pour les Sceurs. C'6tait, autrefois, un college de
cent cinquante pensionnaires; aujourd'hui, les enfants
trouv6s y sont a peu pres en meme nombre.

I1 y a des classes externes, une manifique Association
d'Enfants de Marie qui compte plus de quatre cent
cinquante membres; et, toutes les semaines, on fait une
distribution de denr6es aux pauvres.

Cette Maison fut notre pied-a-terre et nous n'oublierons pas la bonne et delicate reception de la chtre Sceur
Leconte et de ses compagnes.
Le college de la Providence de Bahia est aussi un tres
bel 6tablissement, tres bien distribu6 pour les oeuvres
differentes de pensionnaires, au nombre de cent, d'orphelins, de trois classes externes de pauvres qui y
trouvent leur nid bien prepare. L'aspect g6neral de la
Maison est gai et riant et le terrain qui s'6tend bien
loin dans la montagne permet de faire des r6coltes abondantes. La chapelle toute neuve, de style gothique, est
particulierement grande et belle C'est la statue de la
Vierge Immaculee qui, majestueusement, la domine.
Cette bonne Mere se plait, nous n'en doutons pas, non
seulement a b6nir les ceuvres et les enfants de cette Maison, mais elle reserve aussi i celles qui s'en occupent des

graces de choix pour toucher les jeunes Ames qui savent,
plus tard, utiliser et developper dans les Associations et
dans leurs families le fruit- des soins reuus.
L'orphelinat de Notre-Dame-de-la-Salette, la plus
petite des maisons des sceurs a Bahia, a aussi ses con-
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solations dans les enfants internes et externes dont
1'education est I'ceuvre principale. On sait encore, malgre
les faibles ressources dont on dispose, soulager les
pauvres, auxquels toutes les semaines on fait une distribution de pain.
L's Asile de la Mendicit6 n est 1'6tablissement le plus
eloign6 dans Bahia. De tres belle apparence, bati au
bord de la mer, seul, entour6 de jardins et de champs,
il renferme deux cent cinquante infirmes et malades des
deux sexes; le quartier des negres et des negresses est
a part, et l'une d'elles avait, nous a-t-on dit, plus de
cent vingt ans. Cette reunion de misires morales et physiques est bien faite pour exercer la patience et le
d6vouement Mais on sait que Dieu en est t6moin et qu'il
donnera la r&compense.
C'est au beau college du Sacr-Cceur que, a Bahia,
nous avons f&t6 Noel. La belle messe de minuit si pieuse,
si recueillie, malgr6 la foule compacte qui s'y trouvait,
celle du jour non moins solennelle, les communions nombreuses, les chants si beaux, la chapelle si bien orn6e,
la creche dispos6e avec tant de gout ne s'effaceront pas
de notre m6moire. Ce collkge est, en somme, un orphelinat oii l'on reooit indistinctement les enfants blanches
ou noires qui sont au nombre de cent trente.
Les Sceurs supbieures se r6unirent a l'h6pital pour les
vceux du premier jour de l'an 19o8. Puis nous quittions
Bahia. Ce n'est jamais sans quelques regrets au coeur
que nous nous separons des cheres et bonnes Sceurs qui
nous ont reques avec taut de bont6. Nous allions nous
acheminer vers Pernambuco, puis revenir a Rio.
(A suivre.)
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COLOMBIE
LE SEMINAIRE DE POPAYAN

Lettre de M. CASTIAU Pritre de la Mission.
Grand Seminaire de Popayan, 18 avril i9ro.

Don Jos6 Beltran de Caycedo acheta a Don Juan
Francisco de Eguizabal, gouverneur de Popayin, de
vastes terrains dans un des faubourgs de Popayan, dans
l'intention de fonder un couvent de Franciscains. Ceuxci n'accepterent pas. On s'adressa alors aux religieux
de Saint-Camille : le Suprieur g6neral de cet ordre
obtint du roi Charles III la permission pour s'6tablir
dans la colonie espagnole c par charte royale exp6di6e
le 23 juin 1765, a Madrid n. Don Jos6 Beltran de Caycedo, pr&tre, avait donni 40 ooo pesos pour la fonda-

tion; plus tard, apres la mort de ce vertueux eccl6siastique, le 7 d&cembre 1763, on prit 20ooo pesos sur sa

succession pour payer les frais de voyage des religieux
de Saint-Camille. Ceux-ci arriverent a Popayin le
II avril 1765, ayant A leur tte, comme superieur, le
RIP. Manuel Jos6 Castellanos. Ils se livrerent aussit6t
a leurs ceuvres de charit6, en particulier k 1'assistance
des moribonds et a la visite de l'h6pital. Le bien qu'ils
firent fut tres grand, comme l'attestent plusieurs documents publics, en particulier les cahiers laiss6s par ces
religieux et oi ils indiquaient le nom, I'age, la race, la
situation des personnes malades qu'ils visitaient ou confessaient.
Le couvent 6tait petit, la chapelle plus encore. Cette
derniere contenait de belle statues, en particulier une
de Saint-Camille et une de Notre-Dame de la Merci,
sculpt6e a Quito. Elles existent encore.
Ces religieux projetaient de construire une eglise
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plus vaste, quand clata la revolution de 18io. Contraints a partir de PopayAn, tous les plans s'&croulkrent.
Deux anciens religieux, a cause de leur age tres avanc6,
furent les seuls a rester dans le couvent Personne ne
vint d'Espagne et, en 1820, le dernier religieux, Pedro
Antonio Gonzalez, qui s'6tait retire au couvent des
Franciscains, rendit son ime a Dieu.
Le gouvernement s'empara des domaines que possedaient les Camilliens, pour les donner a l'Universit6 de
la Province du Cauca. Et quand, en 1837, les Camilliens
firent une nouvelle tentative pour occuper de nouveau
leur couvent, elle echoua entierement
Aprts ie d6part de ces bons religieux, le couvent de
Saint-Camille resta abandonn6; bien vite les injures du
temps se firent sentir, les constructions se crevasserent,
la ruine totale itait proche.
Ces cloitres, oi avaient v&cu une vie de oriwres tant
de fervents religieux, ces cloitres qui n'avaient entendu
que le murmure de saintes conversations virent une
6poque nouvelle : ils se transformerent en caserne, particulierement sous le r6gime liberal. Les deux extremes
s'ktaient unis : la vie recueillie du moine et la vie licencieuse du soldat desceuvr& Il en fut ainsi jusqu'en 1873.
La chapelle cependant resta toujours ouverte : les
offices s'y c6l6braient pour permettre a toute une classe
pauvre d'entendre la messe. A 1'6poque oit nous sommes
arrives, Mgr Carlos Bermudez gouvernait 1'6glise de
Popayin.
Pr6conis6 dans le consistoire du 13 mars 1868, consacr6 & Bogota le 28 juin de la mm&e annee, il avait
pris possession de son siege le I mars I869. Bien vite,
il se rendit compte des n6oessit6s de son diocese et constata la formation incompl6te des 616ves du sanctuaire.
Aussi, quand il partit pour assister a Rome au Concile
du Vatican, ce fut dans l'intention de revenir accom-
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appliquies a la direction des grands s6minaires.
Par l'intervention d6cisive du Souverain Pontife
Pie IX, M. Etienne, Sup&rieur g6ndral des Lazaristes,
accepta la direction du Seminaire de Popayin et, le
2 fvrier 1871, le S6minaire s'ouvrit sous la direction
des Pr&tres de la Mission, ayant a leur t&te M. Foing.
Cent vingt-cinq eleves externes assistaient aux cours,
ainsi que dix-huit internes et, parmi ces derniers, six
grands Seminaristes. C'6tait, comme on le voit, un Seminaire mixte. II occupait les bitiments des Jesuites; ces
derniers avait 6t6 obliges de s'exiler en l'ann6e 1850.
Mgr Bcrmudez voulait diviser son Seminaire; aussi,
en 1874, il offrit au gouvernement de lui acheter l'ancien
couvent de Saint-Camille. Le contrat fut passe Les
reparations les plus urgentes furent faites et, peu apres,
les grands S6minaristes vinrent occuper leur nouvelle
habitation : ils &taientau nombre de trente-cinq. C'6tait
en fivrier 1875.
Par un de ces changements politiques si fr6quents
dans nos pays d'Ambrique, les lib6raux occuperent le
pouvoir cette meme ann6e. Le general Mosquera, ennemi
d&clare de 1'Eglise catholique, quoique frere du saint
archeveque de Bogota, Mgr Manuel Jos6 Mosquera,
donna l'ordre d'emprisonner l'6veque de Popayin,
.Mgr Bermudez : c'tait le 7 f&vrier 1876. L'heure de
l'exil allait sonner pour les directeurs du S6minaire, les
Lazaristes. Dans la nuit du 8 f6vrier, les soldats p6ndtrrent sous les cloitres de Saint-Camille. R&veill6s en
sursaut, les directeurs du S6minaire n'eurent que le
temps de se vtir et de se r6unir dans la chambre du
Superieur. Une scene semblable i celle que nous reprsente un des tableaux de la vie de saint Vincent se
droula. Prostern6s aux pieds de M. Foing, ce dernier,
comme un tendre pire, leur donna sa b6nediction. L'6mo-
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mot : i Adieu, ou plut6t au revoir, oii le bon Dieu voudra. • Conduits en prison, nos confreres y resterent
trois jours; jours de souffrances, mais aussi jours de
consolation surnaturelle. Ils en sortirent pour aller vers
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le port de Buenaventura. Que de privations ils eurent a
endurer dans ce voyage, Dieu seul le sait; ou plut6t, nos
confreres qui, dans une province ou dans une autre, ont
subi les mames pers6cutions, seuls pourraient. nous le
dire.
En arrivant au port, ils furent embarqu6s.et mis au
fond de la cale d'un m&hant bateau marchand et, apres
plus de dix jours d'une travers6e qui fut pour eux comme
la route du Calvaire, ils arriverent ext6nuis a Panama
Mais on aurait pu dire : ,fbant gaudentes quia digni
habitisunt pro nomine Jesu coutumeliam pai.
L'exil dura jusqu'en z881. C'est -otte annce-la que
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les Missionnaires Lazaristes purent revenir et reprendre
les ceuvres qui avaient 6t6 violemment interrompues.
M. Foing 6tait a la tite des deux s6minaires; il 6tait
aussi directeur des Filles de la Charit6 qui etaient venues
i la meme poque et des Dames de la Charite.
En 1886 mourut Mgr Bermudez. L'humilit6 de
KMFoing cut alors l'occasion de se rev6ler au grand
jour. I1 fut pr&sente au Saint-Siege par le pr6sident de
la Ripublique, Nunez, pour occuper le siege episcopal
de Popayan. A peine en eut-il connaissance qu'il
demanda a M. le Sup&rieur g6n&al de le rappeler a
Paris. La permission de revenir en France lui fut
accord6e. A Paris, il fut propose par M. le Sup&rieur
general comme assistant et exerca cet emploi pendant
quelques ann&es seulement, sa sant6 s'6tant alt6r6e.
Plus tard, il fut envoy6 de nouveau en Ambrique, a
1'Equateur d'abord oit il resta un an a peine, puis en
Colombie. 11 revint en 1893 a Cali oi fut fond&e une
cole apostolique. I1 cut, vers cette epoque, pour 6leve
notre v6nbr6 archeveque actuel de Popayin, Mgr Manuel
Antonio Arboleda.
M. Foing resta dans la Province jusqu'en l'ann6e 19oo.
Alors, tourment6 par les craintes exag6ries d'une
conscience scrupuleuse, il tomba gravement malade. I1
revint A la maison-mbre, oii nous le connCmes et oi il
nous 6difia par sa resignation, sa pikt6 et son esprit de
foi, jusqu'a la date du 4 mai 1904, o6 il rendit son ame
SDieu.
Apres M. Foing, c'est M. Amourel qui fut mis a la
t&e des deux Seminaires de Popayin (1886), puis
M Mal6zieux (x89o).
En 1894, chaque Smninaire eut sa propre direction et
forma une maison A part; M. Malezieux resta a la tate
du petit Siminaire, M. Bouveret fut nomm6 Sup&rieur
du grand Seminaire de Saint-Camille. Il fit faire le
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magnifique maitre-autel en bois sculpt6 qui orne la chapelle. M. Bouveret se retira en 1897, et mourut il y a
deux ans a Guayaquil.
Vint alors M. Pron (1897-Igoo) qui, avec l'activit6
qui le caract&ise, travailla beaucoup pour donner au
Seminaire le cachet qu'il possede aujourd'huL Alors fut
construite une aile nouvelle et ainsi le batiment forme
un quadrilatere regulier; alors aussi furent consolid6es
les anciennes constructions qui peuvent rbsister ainsi aux
tremblements de terre
M. Lafay resta un an a la tte de Ia maison, de g9oo
a 1901.
Vint ensuite M. Rojas (1901-1904) qui sut, malgr6 les

difficultes d'une 6poque troubl6e par la Revolution et
les luttes des deux partis conservateur et liberal, maintenir la discipline et la marche ascendante des 6tudes.
Depuis 1904, c'est M. Stappers qui dirige le grand
S6minaire. La grande confiance que M. Caicedo, tris bon
juge, avait en lui, le designait pour ce poste important
Le nombre des s6minaristes a un peu diminu6; mais
cela est dui aux divisions sucoessives du vaste diocese de
PopayAn pour former les divers 6vch&s de Pasto, du
Tolima et de Manizalks. Mais si le nombre a diminue,
les bonnes dispositions, elles, n'ont pas baiss. Nous
semons, daigne Notre-Seigneur faire fructifier la
semence.

Veuillez agr6er, etc.
AUGUSTE CASTIAU.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
DECLARATIONES CIRCA DECRETUM Aucis
87. admodum. - S. C. Religiosorum, 7 septembre 1909.

Sur les itudes des religieux clercs. - Le d6crct Auctis
admodum, du 4 novembre 1893, avait 6tabli certaines
mesures relatives aux etudes des religieux clercs; ( outre
ks prescriptions du droit commun, les Ordinaires ne
doivent admettre aux ordres sacres les profes de vceux
simples ou solennels que s'ils presentent une attestation
relative a leurs 6tudes thiologiques, a savoir un an au
moins pour le sous-diaconat, deux ans au moins pour le
diaconat, trois ans au moins pour la pretrise; et cela
aprbs le cours regulier des 6tudes ant6rieures ,.
Ces mesures ont resu diverses pr6cisions et compl6ments par un d6cret de la S. C. des Religieux, du 7 septembre 1909; en voici le texte :
DECLARATIONES CIRCA ARTICULUM SEXTUM DECRETI
K AUCTIS ADMODUM x EDITI DIE IV NOVEMBRIS MDCCCXCIII

(7 septembre 1909).
In articulo sexto decreti Auctis admodum, editi, a sa. me.
Leone XIII. inter alia, hmc statuuntur : a Professi tur votorum
solemnium tur simplicium ab Ordinariis locorum ad sacros Ordines
anm admittantur, nisi, preter alia a jure statuta, testimoniales litteas exbibeant, quod saltem per annum sacrIe theologin operam dedezint, si agatur de subdiaconatu; ad minus per biennium, si de diaconatu; et quoad presbyteratum saltem per triennium, premisso tamen
egulari aliorum studiorum curriculo. i
Porro circa genuinum sensum hujus articuli, varia dubia sacra
Congregationi, negotiis Religiosorum Sodalium prapositz exhibita
int, qua ad sequentia capita reduci possunt :
Utrum Superiores Ordinum vel Institutorum religiosorum
I. prmfatas testimoniales litteras licite dare, et Ordinarii seu Episcopi
licite acceptare possint, si anni de quibus agitur non fuerint completi, seu non vere academici vereque scholares, sed potius abbre-

riati, non quidem ex incuria, sed quia vel omissa fuerunt vacationes,
wel hore lectionibus in schola tradendis multiplicate, vel alia quacumque de causa?
Utrum studentes, expleto unius, duorum vel trium respecII. -
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tive annorum curriculo theologico, possint statim ad subdiaconatum
vel diaconatum vel presbyteratum item respective promoveri, ideoque
inceptis vacationibus, in fine anni scolastici dari solitis, quin circulum
duodecim mensium complere teneantur ?
III. - Utrum iidem studentes, triennio theologico rite completo,
teneantur adhuc per alium annum, seu per quartum annum scholasticum, theologicis studiis in scholis incumbere?
IV. - Utrum verba ejusdem decreti Auctis admodum : c Premisso tamen regulari aliorum studiorum curriculo * respiciant
tantum philosophica seu lyczalia studia, vel etiam gymnasialia seu
humaniorum litterarum, imo primariam etiam institutione- ?
V. - Utrum studia philosophica seu lycmalia, humaniorum litterarum seu gymnasialia, et primaria necessario ante ingressum in novitiatum ex integro peragi debeant?
VI. - Utrum prefata studia, non publice in scholis rite ordinatis,
sed privatim peracta, valorem habeant legalem, seu qui sufficiat ad
licite dandas et licite acceptandas litteras testimoniales ad sacros
Ordines?
VII. - Utrum ad valorem legalem studiorum theologicorum, philosophicorum seu lycaealium, et humaniorum litterarum seu gymnasalium sufficiat disciplinae principali seu theologie, philosophise et
linguae latina peritia, vel potius requiratur, ut in unaquaque schola
tradantur etiam disciplinfe accessorim, juxta normam in bene ordinatis Seminariis regionis vigentem et saltem in substantialibus servandam?
VIII. - Utrum et quanam ratione in litteris testimonialibus ad
sacros Ordines authentice constare debeat de peractis ex integro, tur
curriculo seu cutriculis theologicis, turn philosophicis seu lycaealibus,
et humaniorum litterarum seu gymnasialibus studiis, ut prefatae littere licite dari possint a Superioribus, et licite acceptari ab Ordinariis sen Epicopis?
- Et sacra eadem Congregatio, de speciali mandato sanctissimi
Domini nostri divina providentia Pii Papse X, respondet prout
sequitur :
Ad I. - Negative in omnibus; et quelibet abbreviatio studiorum
abusiva omnino habenda est, et penitus illicita.
Ad II. - Afirmative, dummodo tamen complexus trium hujusmodi annorum saltem triginta tres menses integros comprehendat.
Ad III. - Affirmative, ideoque complexus quadriennii theologici,
computatis vacationibus seu feriis, quadraginta quinque menses integros comprehendere necesse est.
Ad IV. - Respiciunt et philosophica seu lycealia, et humaniorum
litterarum seu gymnasialia, et primaria studia. Ideoque haud legalia
habenda sunt theologica studia si alumnus cursum philosophicum seu
lycealem rite non expleverit; neque legalia erunt philosophica seu
lycaealia- studia, si alumnus humaniorum litterarum seu gymnasiale
curriculum minime compleverit; neque valorem habebit humaniorum
litterarum seu gvmnasiale studium, si alumnus per primariam institutionem rite habitam minime prmparatus fuerit. Porro ad leitimum
transitum de scholis primariis ad gymnasiales, de gymnasialibus ad
lycaeales, de lyciealibus ad theologicas, requiritur testimonium do
bene superato periculo seu examine, a Moderatoribus respectivarum

scholarum in forma authentica obtentum; quod si gravi aliqua de
causa haberi nequeat, suppleri potest per speciale examen, coram
peritis magistris subeundum ante transitum ad superiorem gradum
seu scholam.
Ad. V. - Negative quoad studia philosophica seu lycamlia; affirmalive quoad primaria et gymnasialia seu humaniorum litterarum. In
casibus tamen specialibus, accedentibus gravibus causis, permitti
potest, ut ad novitiatum inter clericos admittatur, qui annum quartum gymnasialem seu humaniorum litterarum rite expleverit, dummodo : a) decimum quintum satatis annum excesserit; 6) statim post
novitiatum, et antequam ad studium philosophicum seu lycaeale
adscendat, integrum curriculum omnium studiorum humaniorum litterarum seu gymnasialium in scholis domesticis vel aliis rite ordinatis compleat; c) et finale periculum bene superet. Quod si agatur
de ingressu in novitiatum anno quarto non expieto, recurrendum ad
Sanctam Sedem.
Ad VI. - Negative. In casibus tamen extraordinariis, qui respiciunt particularem aliquem alumnum tantum, qui diligenter studiis
incubuit, et in periculo seu examine idoneus inventus fuerit, recurrendum ad sacram Congregationem pro convalidatione, exhibita jurata
fide examinatorum, et de tempore transacto in studio privatim peracto
et de bene superato periculo; nisi res sit, non de omnibus disciplinis
unius anni scholaris, sed de una tantum vel altera discipiina accessoria, gravi de causa a particulari aliquo alumno privatim exculta;
tunc enim, prehabita jurata fide examinatorumu
ut supra, convalidatio
dari poterit a Superiore generali, accedente voto deliberativo sui
Consilii.
Ad VII. - Negative ad primam partem, Afirmative ad secundam.
Ad VIII. - Superiores in litteris testimonialibus, expressis verbis,
sequentia declarare debent et testari : x* quoad curriculum theologicum, candidatum a tali anno. mense et die, ad talem usque annum,
mensem et diem, et in tali schola studiis theologicis ad sacrum Ordinem, ad quem praesentatur, necessariis rite incubuisse, et in finali
periculo seu examine idoneum inventum fuisse; a' quoad inferiora
studia, eidem curriculo premittenda : a) eumdem candidatum, rite
peractis primarim institutionis studiis, humaniorum litterarum studia
in tali schola, et per tot annos academicos seu scholares, ex integro
explevisse, bene superato finali periculo; b) prafatum candidatum,
recte expletis humaniorum litterarum studiis, philosophicum curriculum ex integro in tali schola, et per tot annos academicos seu scholares, complevisse, et finale periculum auspicato superavisse.
Mandavit insuper Sanctitas Sua, ut salvis qua de integritate et
duratione studiorum in praesenti documento dicuntur, sacra Congregatio, exquisito ab omnibus moderatoribus generalibus elencho disciplinarum, que singulis annis scholasticis seu academicis adsignatae
sunt in respectiva religiosa Familia, una cum tabulis horariis singularum scholarum aliisque opportunis informationibus, Instructionem
de studiis apud clericos Ordinum et Institutorum religiosorum rite
et integre peragendis praparet, in plenario Eminentissimorum Patrum
ejusdem Congregationis ccetu examinandam, et probante Summo Pontifice, publici juris faciendam.

-

622

-

Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis, non obstantibus.
SRome, e Secretaria ejusdem sacre Congregationis, die 7 Septembris 1909.
Fr. I. C. Card. VIVES, PrafecluS.
D. L. Janssens, O. S. B., Secrefarius.
L. S.

CORRESPONDANCE
88. S. C. DE LA PROPAGANDE.

AVEC

D'AFFAIRES

LA

Une feuille de renseignements que la Congregation
de la Propagande adresse A tous ceux qui, par leur

office, sont dans le cas d'entrer en correspondance avec
cette Congregation, contient les recommandations suivantes :
Le but A atteindre est double : 1° faciliter
de r6partition des lettres d'affaires dans les
la Propagande; 2° procurer par ce moyen
prompte expedition des affaires.
Nous transcrivons ici les recommandations
vue d'obtenir ce double resultat: elles peuvent
non seulement dans la correspondance avec

le travail
Offices de
une plus
faites en
6tre utiles
la Propa-

gande, mais aussi avec toutes les. administrations :
I. Que chaque affaire soit traitee sur une feuille distincte.
11. I1 est recommandi de se servir dans la correspondance de la
langue latine, de la langue italienne, ou au moins de la langue
franqaise. Les lettres ecrites dans une autre langue doivent &tre
l'objet d'un travail de traductien, ce qui double le travail des
employds et retarde 1'expedition des affaires.

NOS DItFUNTS
MISSIONNAIRES
32. M.

Dufau

(Pierre-Vital),

prtre,

deced

le.

4 juin 1910, a Dax (France); 7i ans d'Age, 47 de:

vocation.
33. Frere Stumbersek (Louis), coadjuteur, d6c6~d
13 juin 191o, a Graz (Autriche;-44, 15.

le-
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34. M. Varela (Charles), pr&tre, d&cd le 27 juin 1910,
a Buenos-Ayres (R6publique Argentine); 50, 29.
35. M. Valentini (Philippe), pretre, d&ced le 2 juillet 1910, a Sienne (Italie); 68, 50.
36. Frere Sardella (Vincent), coadjuteur, dec6d6 le
30 juin 191o, a Naples (Italie); 87, 69.
37. M. Capocci (Paul), pr&tre, d&cd6 le 7 juillet 1910,
a Rome (Italie); 70, 33.
38. Frere Vezza (Francois), coadjuteur, d&c6d6 le
8 juillet 1910, a Naples (Italie); 80, 58.
39. M. Restante (Marien), pr&tre, dc6d le 9 juillet I91o, a Rome (Saint-Sylvestre); 71, 5340. Frere F6gus (Francois), coadjuteur, d6c6d le 7 juillet Igo9, . Graz (Autriche); 52, 24.
41. M. De Stolberg (Joseph-Bernard), pr&tre, d&cid6 le
26 juillet 191o, a Kiu-Kiang (Chine); 32, 1I.
42. M. Az6mar (Antoine), pr&tre, d6cde le 29 juillet 191o, a Rio de Janeiro (Br&sil); 67, 43.
43. M. Nuien (Thad6e), pr&tre, dec6d6 en aoit 19Io, en
Chine; 45, 22.
44. M. Macadr6 (Eloi), pr&tre, d6c6d6 le 30 juillet 1910,
a Constantinople (Turquie); 72, 47.
le
45. M. Klinkenberg (Fred6ric), pr&tre, d&cde~
8 aoft 190o, a Nippes (Allemagne); 39, 20.
pr&tre, d6c6d6 le
46. M. Porkerth (Hermann),
14 aoft 191o, a Graz (Autriche); 82, 45.
47. Frere Lavergne (Pierre), coadjuteur, dec6d6 le
17 aofit 19go, a La Teppe (France); 58, 26.
48. M. Mancini (Calcedonio), pr&tre, deced6 le
18 aoft 19ro, a Rome Monte-Citorio ; 67, 39.
49. M. Dillange (Joseph), pretre, d6c-d6 le 19 aofit 1910,
a Akbis (Syrie); 45, 26.
d6cede le
pr&tre,
50. M. Brodtrager (Joseph),
22 aoft 1910, a Graz (Autriche); 28, 10.

-

51. Frere

Filiberti

22 aoft 1910,
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(Louis),

coadjuteur,

d6c6de

le

a Plaisance (Italie); 71, 35NOS CHERES S(EURS
Mai-Adut 19io.

Marie Vidal, d&cidde & la Maison de Charit6 de Lafourguette,
France ; 29 ans d'age, 2 de vocation.
Ludovica Olechowska, H6pital Saint-Vincent de P6kin ; 34, 13.
Marie Brown, H6pital de Chillan, Chili ; 37, 12.
Marie Billot, Maison de Chariti, Paroisse Saint-Benigne, a
Dijon ; 69, 47Antoinette Sartori, Maison Centrale de Turin ; 5o, 2o.
Jeanne Young, H6pital de Troy, Etats-Unis ; 82, 48.
Marie Reynaud, Maison de Charite de 1'Hay, France ; 86, 66.
Marie Martin, Maison de Charite de Monbran, France ; 87, 64.
Jeanne Lissat, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque,
France ; 61, 35.
Voronique Koch, Maison Saint-Vincent de Sulz-Cologne;
36, lo.

Marthe Arancibia, H6pital de Copiapo, Chili ; 69, 50.
Madeleine Bossi, Maison Centrale de Turin ; 61, 41.
Barbe Kowalska, Maison Centrale de Varsovie ; 79, 56.
Marcelina Ferrando, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne ; 30, 13.

Maria Arrondo, Maison Centrale de Madrid ; 68, 45.
Saturnina Escalona, College de l'Immaculde-Conception de
Manille, lies Philippines ; 68, 48.
Maria Gallucio, Hospice de Galatina, Italie ; 71, 41.
Marie Ranton, Maison de la Providence Sainte-Marie, a Paris;
77, 56.
Sarah Harmen, Orphelinat Saint-Vincent de Buffalo, EtatsUnis ; 72, 48.

Marie Batard, Maison de Charit6 de Saint-Michel, a Alger;
3x, 9Rachel Benincasa, Hospice des Pauvres, 5 Naples ; 65, 32.
Emilia Pessina, Maison Centrale de Sienne ; 70, 40.

Violante Pellegrini, H6pital militaire de Bologne; 71, 45.
Walburga Neumayr, Maison Centrale de Salzburg, Autriche;
44, 17.

Louise Leporati, Maison Centrale de Turin ; 31, If.
Perp6tue Mercier, Maison Principale, a Paris ; 82, 58.
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Fran;oise Ferrandi, Asile des Alidnds de Plaisance, Itali ;
69, 36.
Angilique Lavie, Maison de Chariti de Montolieu, France;
74, 43.

Elisabeth Brousse, Maison de Charit6, paroisse du Gros-Caillou, h Paris ; 78, 56.
Maria Fallery, Hospice de Thiers, France ; 84, 62.
Marguerite Sora, H6pital d'Acqui, Italie ; 57, 37Maria Hernandez, Hospice de Las Palmas, lies Canaries;
59, 31.
Valdrie Pochel, Maison Centrale de Cracovie ; 25, 2.
Simona Madaoz, H6pital Gindral de Madrid ; 31, It.
Rosa Sas, Asile des Convalescents de Madrid ; 63, 45.
Ana Gorosabel, Asile Galzada de Guernica, Espagne ; 69, 43.
Anne Boch, Misericorde d'Alais, France ; 3o , 6.
Elisabeth Chancel, Albergo de Naples ; 72, 5r.
Marie Castelain, Maison de la Medaille, a Shuntehfu, Chine ;
54, 34.
Pl1agie Privat, H6pital de Nesles, France ; 63, 41.
Eulalie Genette, Maison Principale, a Paris ; 57, 33Jos6phine Timm, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, i Varsovie ;
66, 40.
Marie Burke, Orphelinat de San-Francisco, Etats-Unis;
72,

53-

Marie Friedl, Clementinum de Kirchstetten, Autriche ; 33, 12.
Jeanne Perdon, Maison de Chariti de Montolieu ; 77, 5o.

Marie Fourlinnie, Asile du Nord de Buenos-Ayres ; 67, 46.
Mathilde Texier, Maison de Charitd, paroisse Saint-Sever, i
Rouen ; 60, 42.

Estefania Izuzzu, Asile S. Fernando, a Seville, Espagne ;
73, 46.
Madeleine Houze, Maison de Charite de Vermelles, France ;
86, 6o.
Jeanne Gunmiener, Hospice de Gimont, France ; 74, 48.
Catherine Penkalla, Maison Centrale de Culm ; 61, 37.

Julie Huber, H6pital Saint-Jean de Budapest ; 44, 23.
L6ocadie Kurzypinska, H6pital de Praga i Varsovie ; 29, 5.
Jeanne Peiersteiner, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche ; 41, 8.

Henriette Lebron, H6pital Saint-FranCois de Borgia, i Santiago, Chili ; 76, 55.

Celine Farvacque, Maison Principale,

a Paris ; 41, 18.

-

626 -

Agnes Suppan, H6pital civil de Nagyszombat, Hongrie;
78, 6o.
Angela Bacalini, H6pital d'Arezzo, Italie ; 73, 45.
Josephine Fracebois, Maison de Charite de Saint-Alban,
France ; 33, ii.

Marguerite Tuttner, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche ; 57, 21.

Elisabeth Feiersinger, Hospice de Schermberg, Autriche ;
63, 45Marianne Strachanowska, Misiricorde de Dirschau, Pologne ;
29, 5.

Emilie Corless, Orphelinat de Manchester, Angleterre ;
63, 41.
Germaine Tabourier, H6pital d'Alencon, France ; 23, 16 mois.
Frangoise Ollivier, Maison Piincipale, ! Paris ; 84, 57.
Frangoise Nagl, H6pital Saint-Etienne de Budapest ; 67, 50.
Marie Pages, Hospice du Chambon, France ; 43, 23.
Maria Rubalcada, H6pital d'Arequipa, P6rou ; 68, 47.
Constance Koseinka, H6pital Saint-Lazare de Cracovie ;
43, '7Ellen Jolly, Asile des Ali6n6s de Baltimore, Etats-Unis ;
64, 41.

Marie Miller, Orphelinat Saint-Vincent de Saginaw, EtatsUnis ; 27, 8.

Jeanne Kribersek, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche ; 33, 9-

Angble Cena, Maison Centrale de Turin ; 24, 4.
Jeanne Abadie, H6pital de Cuevas de Vera, Espagne; 66, 41.
Elise Vidal, Maison Centrale d'Alger; 68, 44
Rosalie Van Laneker, H6pital de Nivelles, Belgique; 55, 33Marguerite Bonafous, Hospice des Enfants Trouvis de Bahia,
Brisil; 77, 57.
Florence Dymock, Orphelinat de Freshfield, Angleterre; 65,
43Marie Vernhes, Maison de Charit, de Montolieu, France;
64, 38.
Candida Cadarso, Asile Saint-Jean-Baptiste de Valencia, Espagne; 53, 35.
Mannela Lacosta, Asile de Vieillards de Figneras, Espagne;
66, 49.

Antonia Domingo, Maison Saiat-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 79, 50.
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Maria Sebastia, Maison S. Diego de Valdemoro, Espagne;
86, 62.
Marie Heurtanlt, Maison Principale de Paris; 4$ 27.
Catherine Curtin, Ecole de Gainford, Angleterre ; 43, 19.
Elisabeth Zimmelmann, Maison Centrale de Graz; 38, 15.
Antoinette Lederer, Maison Centrale de Graz; 25, 5.
Rose Michelic, Hospice des Incurables de Laibach, Autriche;
23, 3-

Josephine Guyomar, Orphelinat d'Olinda, Brisil; So, 56.
Marie Janssen, Maison de Charite de Wulveringhem,

Bel-

gique; 40, 19.

Marie Bourotte, H6pital italien de Salonique; 55, 33.
Eleonore Rochford, Asile des Enfants Trouves de Boston,
Etats-Unis; 57, 37.
Antoinette Simoniskk, Hospice des Incurables de Laibach,
Autriche; 34, 7.
Carmen Montenegro, Asile des Enfants Trouves de Cordoba,
Espagne; 48, 24.

Josefa Urrutia, Hopital de Sanlucar, Espagne; 49, 26.
Rafaela Molina, H6pital de Segorbe, Espagne; 27, 8.
Francisca Berasategni, H6pital de Murcia, Espagne; 49, 27.
Rose Coupe, Maison de Charite de Dieppe, France; 49, 28.
Marguerite Me Cormack, Orphelinat Saint-Joseph de Manchester, Angleterre; 35, I.
Marie Orsner, Asile des Ali&nes de Salzburg; 53, 34.
Leonor Morales, H6pital de Manrese, Espagne; 42, 17.
Maria Ginebras, H6pital de Jaen, Espagne; 75, 55Dominica Arteta, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 32, 8.
Joseph Zivib, Ecole de Pinkafo, Hongrie ; 34, 14.
Marie Kamenshk, H6pital Saint-Roch de Budapest; 38, 17.
Marie Courtine, H6pital de Castelsarrazin, France; 66, 39.
Lucie Kobylinska, H6pital de Czeladz, Pologne; 31, 12.
Adalgisa Maggi, Maison Centrale de Turin; 37, 15.
Marie Rivoire, Santa Casa de Rio de Janeiro ; 60, 29.
Elisabeth Laubarcde, Maison de Charite de Saint-Jean-de-Luz;
8x, 57Caroline Bohinc, H6pital Gineral de Graz; 30, 8.
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VARIETIS
ICONOGRAPHIE DE SAINT VINCENT DE PAUL

Nous avons parle precedemment des portraits de saint
Vincent de Paul (Annal., t. 74, p. 571). La peinture nous
a transmis aussi les principales scenes de la vie du saint

I
Comme, dans une biographie, suivent les chapitres oi
I'auteur presente son hros et oi il d6crit successivement
les ceuvres que celui-ci a accomplies, ainsi font i leur
maniere les peintres. Leur pinceau trace pour les yeux
du spectateur les tableaux que la plume de l'&crivain
avait dessin6s seulement pour l'imagination et pour la
pensee du lecteur. L'6crivain et le peintre, chacun avec
leurs ressources propres, ont accompli la m&me oeuvre,
ont fait passer sous les yeux du lecteur les memes 6v6nements.
C'est ainsi, par exemple, que celui qui veut s'instruire
de la vie de saint Bruno lira sans doute d'abord, dans
les Bollandistes par exemple, I'une des biographies du
saint Apres cela, s'il en a le loisir, il ira relire en
quelques sorte les faits dont il a lu la description
en les contemplant dans la s6rie merveilleuse de
tableaux, chefs-d'aeuvre peints par Le Sueur et qui,
groupls en une seule salle, font aujourd'hui une des
richesses du mus6e du Louvre a Paris, serie d6sign6e
sous le nom de Galerie de Saint-Bruno. Que si l'on n'a
pas la facilit6 d'aller contempler ces merveilleuses peintures, il reste une ressource : I'art de la gravure a reproduit. par le burin, en autant d'admirables estampes, les
tableaux de la vie de saint Bruno; et l'on peut, soit
sous les cloitres d'une Chartreuse, soit dans 1'abwum
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depose sur les rayons d'une bibliotheque (cf. Biblioth.
de la Congr. de la Miss., Paris; Q, 156) retrouver, relire
et admirer sur ces chefs-d'oeuvre de la gravure les scenes
successives de la vie de l'heroique fondateur de la Chartreuse.
II en est ainsi pour la vie de saint Vincent de Paul.

II
Parlant des fetes de la Canonisation de saint Vincent
de Paul (1737), qui furent c6lebr6es A la maison de
Saint-Lazare, a Paris, Maynard dit (saint Vincent de
Paul, t. IV, p. 490, 6d. de 1886) : ( L'6glise oi reposait
ie saint fut bient6t pr6par6e. Petite, les murs en 6taient
couverts par onze grands tableaux repr6sentant les principales actions de la vie de Vincent de Paul, ornement
plus prcieux et plus 6loquent que les plus riches tapisseries. »
Les Sup6rieurs de la famille religieuse de saint Vincent, ne pouvant s'adresser a un seul peintre pour avoir
cet ensemble artistique de la vie de leur fofidateur, firent
appel a divers artistes parmi les plus estimes de
I'epoque : De-Troy, Galloche qui furent directeurs de
I'Acad6mie de peinture, Ie frere Andr6, Restout qui
furent et sont encore des peintres tres appreci6s.
L'historien que nous avons cit6 6numbre ainsi les
toiles qui reproduisaient, dans I'6glise de Saint-Lazare,
la vie de saint Vincent de Paul.
Dans le chceur, se trouvaient de chaque c6te les
tableaux suivants :
SAINT
SAINT
SAINT
SAINT

VINCENT
VINCENT
VINCENT
VINCENT

ET LA MORT DE LOUIS XIII, par de Troy;
ET LE CONSEIL DE CONSCIENCE, par de Troy;
ET LES MISSIONS DES CHAMPS, par de Troy;
ET LES ENFANTS TROUViS, par Galloche;

SAINT VINCENT ET LES

de Troyv

OQNIRRENCES

ECCL1SIASTIqUES,

par

-- 63o SAINT VINCENT ET LES S(EURS DE LA VISITATION,

par Res-

tout;
SAINT VINCENT ET L'H6PITAL DU NOM DE JESUS, par Andre;
SAINT VINCENT ET LES GALERES, par Restout;
Baptiste;
SAINT VINCENT ET LE SERVICE DES SOLDATS, par

SAINT VINCENT DE PAUL MOURAŽNT, par de Troy;

Dans la nef, 6tait place le tableau de dimension plus
grande, l'Apothiose de saint Vincent, par Andr6e
11 y a deux autres tableaux dont on a la gravure, mais
sur lesquels nous n'avons pas de renseignements particuliers : Saint Vincent ayant a la messe la vision de la
mort de M"- de Chantal, et le tableau historique des
Miracles faits par saint Vincent apfrs sa mort, peint
par Beaufort.
Nous donnons quelques indications sur plusieurs de
ces peintres et nous dirons ensuite ce que nous savons
de ces tableaux :
DE TROY (Jean-Francois) appartenait

1 une famille de

peintres. Son pere, Francois de Troy, ne k Toulouse en 1645
et mort I Paris en 1730, l'avait initie a l'art de la peinture.
Jean-Frangois mourut 1 Rome, a I'age de soixante-seize ans,
en 1752. Il fut directeur de 1'acadimie de peinture h Pars, et,
depuis, directeur de celle que les Frangais ont a Rome. Par

les dates de sa naissance et de sa mort, on voit que c'est JeanFrangois de Troy qui est l'auteur des tableaux : Louis XIII
mourant, le Conseil de Conscience, les Missions des Campagnes, les Confirences ecclesiastiques et la Mort de saint
Vincent.
RESTOUT (Jean), peintre ordinaire du roi, des academies de
Caen et de Rouen, sa patrie, naquit en 1692. II mourut a
Rouen en 1768. Homme d'une pidetd clair6e et solide, il avait

des connaissances et de 1'esprit. II hfrita de son pere et de
Jouvenet, son oncle, le gott de la peinture : la nature y ajouta
un genie plus vaste. II se distingua par une composition noble

et forte. II entendait superieurement ces oppositions que les
grands maitres font des masses, des ombres et des lumieres.
On lui a reproch6 un coloris un peu jaune, defaut qu'il tenait
apparemment de Jouvenet dont il avait 6t6 le disciple,
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GALLOCHE (Louis) (1670-1761) 6tait Parisien. II fut 4leve de
Louis de Boullogne et devint recteur et chancelier de 1'acad&mie de peinture (1711). Quelques-uns lui ont reproch4 de
manquer d'originalit6 dans ses tableaux; quoi qu'il en soit,
le coloris est bon, et la composition sagement ordonnie. 11
obtint le premier prix de Rome, alla k Rome; de retour a
Paris, il ouvrit une ecole qui devint c6lbre. 11 peignit des
tableaux religieux, mythologiques et des paysages. - Voy.
Vie de M. Galloche, par Gougenot, dans les Mimoires sur les
les Acadimiciens (1854, t. 11) et C. de Beaulieu, les Grands
Artistes du XVIII* siecle. Paris, 1887.
ANDRt (Jean) dominicain (1662-1753),

n6 a Paris, eut du

succes dans la peinture et se specialisa dans les compositions
religieuses dont il orna plusieurs 6glises de Paris et qui itaient
justement appricides.

Voici maintenant quelques indications sur les divers
tableaux qui nous restent :
II y en a quatre qui sont a l'6glise Sainte-Marguerite,
A Paris (I).
(i) Comment ces tableaux sont-ils arrives A l'eglise Sainte-Marguerite? Voici, d'apres la copie de quelques lettres des archives de la
Mission & Paris, ce que nous pouvons dire. Ces documents pourront
peut-tre, plus tard, ftre completds. M. Dubois, pretre de la Mission, avait acceptS, a la fin de la Revolution, le poste de cure de
Sainte-Marguerite i Paris.
I.Extrait d'use letIre de Monsieur Claude, pfrtre de la Mission, adressie a 4 Monsieur Boullangier, procureur gineral de la Congregation de la Mission, rue du Pelil-Vaugirard, n' 5, d Paris a, et
datie de a Bar-le-Duc, 8 aoit 1817. v
c Autant que je m'en souviens, les tableaux de saint Vincent ont
iti vendus i M. Dubois du vivant de M. Brunet, demeurant alors
dans la maison principale des Soeurs, rue du Vieux-Colombier. Ces
tableaux avoient ete longtemps exposes dans I'eglise paroissiale de
Saint-Nicolas du Chardonnet. Je les y ai vus. Ils n'y 6toient pas
tons, celui qui representoit son apotheose avoit, m'a-t-on dit alors,
6td envoy i&Quebec. Ceux qui restoient furent rendus par I'authoriti de 1'Empereur, qui alors nous avoit r4tablis...
a Je reviens & I'affaire principale : M. Brunet, ne sachant ot placer
ces tableaux, re;ut la visite de M. Dubois, qui acheta ces tableaux
a condition de les rendre lorsque nous aurions une maison i nous et
une 6glise pour les y placer. J'ignore la somme revue de M. Dubois.
Si je 1'ai sfue dans le tems, elle s'est echappee de ma memoire. J'ai
toujours cru que c'etoit i M. Dubois et non aux marguilliers de sa
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Saint Vincent instituant I'euvre des EnfantsTrouvis. - Toile plac6e sur le mur de gauche, dans la
chapelle de la Vierge, c6t6 droit du transept. Hauteur,
4 metres; largeur, 2 m. 9g.

Signe : GALLOCHE, f. 1732.

parroisse que la vente en avoit eti faite, et que ie prix de ces
tableaux avait et6 pay6 de l'argent de M. Dubois, et non des deniers
de la Fabrique de Sainte-Marguerite, et que ces tableaux rentreroient
dans la possession des Missionuaires quand ils auroient une eglise
oh les placer. La cession de ces tableaux ne pouvoit etre absolue.
(Je crois m&me que M. Dubois avait promis de les rendre gratis).
Tout Superieur general qu'etoit M. Brunet, il n'etoit pas le maitre
d'en disposer absolument. Ces tableaux u'avoient point de cadres :
Messieurs les fabriciens de Sainte-Marguerite auront vraisemblablement achete des cadres ou fait faire des cadres pour ces tableaux,
aux depens des deniers de leur Eglise, et voilL la seule d6pense
qu'ils ayent faite a ce sujet, et qu'ils ayent droit de reclamer. On
a deux moyens de s'assurer de la verit6 de la chose. Les depenses
faites par les fabriques sont inscrites sur un registre, on n'y manque
jamais. Qu'on consulte ces registres, et je suis assure qu'on n'y a
ecrit que les dipenses faites pour les cadres et non celles faites pour
I'achat des tableaux, et dans le cas mime oh la depense pour l'achat
des tableaux y seroit Ecrite, on y liroit que ces tableaux devoient etre
rendus aux Missionnaires s'ils venoient & etre retablis. Second
moyen, consulter sur cet objet M. Bronze, ami de feu M. Dubois,
resident 1'annee dernire k Picpus, maison appartenant & M. Dubois,
qui itait l'annee demiere marguiller, et qui 1'etoit k ce que je crois
lors de l'affaire des tableaux et de leur transport B l'eglise de
Sainte-Marguerite, s'il n'a pas memoire de cet objet, il consultera les
registres et vous en rendra compte. *
En tate de cette lettre, M. Boullangier 6crivit cette annotation :
a Vu M. Bruns pour les tableaux de saint Vincent; ii n'a aucune
connaissance de ce qui s'est passe & cet egard, il a fait faire les
cadres, la fabrique de Sainte-Marguerite les a payes, c'est tout ce
qu'il en sgoit. a
II. - Dans une lettre datie de a Paris, ce 4 aoel 1817 x que
M. Boullangier adressait & M. Verbert, vicaire g1ndral, alors en
tournee dans le midi de la France, on lit ce passage :
a Nous sommes occup6s k chercher dans les paperasses qui sont
ici '&crit dont j'ai oui parler i M. Viguier et par lequel M. Dubois
s'oblige k faire rendre par la fabrique de sa paroisse h notre Congr6gation, moyennant une somme de i ooo ou i 2oo francs, les
tableaux de la vie de saint Vincent qui sont dans l'eglise de SainteMarguerite. Cet ecrit a te6 fait entre M. Hanon et M. Dubois. En
sauriez-vous quelque chose ? s
M. Dubois mourut le I juillet 1817, et Ie procureur general
s'occupait de ce qui pouvait revenir de la succession du cure de
fainte-Marguerite I la Congregation de la Mission,

Debout, a droite, en surplis, ia barette a la main, le
saint harangue deux Dames de Charit6, derriere lesquelles
on apercoit Louise de Marillac et une de ses religieuses;
a gauche, un page, et a droite, deux personnages
inconnus. Dans le fond, au pied de l'autel, deux groupes
d'orphelins, d'un c6t6 les garcons, de l'autre les
fillettes; a gauche, une Seur de Charite portant un
enfant au maillot; a droite, un pr&tre conferant le bapteme. Ce tableau provient de l'ancien Saint-Lazare.
Saint Vincent p*ickant aux pauvres de l'khfital du
Saint-Nom-de-J~sus. Toile plac6e a c6te de la prcedente. Hauteur, 4 m. 20; largeur, 3 m. 50.
Revktu du surplis et coiff6 de la barrette, Ie saint est
assis sur un fauteuil; a gauche, a c6t6 de I'autel, il
exhorte une nombreuse assistance de pauvres et de
vieilles femmes; au premier rang, Louise de Marillac et
l'une de ses Sceurs de Charite. Au fond, dans une tribune, une dizaine de personnes de qualite, hommes et
femmes; un gentilhomme 6crit 1'exhortation. Execute
par le frere dominicain Jean Andri vers 1732, ce tableau
provient comme le pr&cedent de l'ancien Saint-Lazare.
Saint Vincent de Paul prisentant i Dieu les pfrtres
de sa Congregation et les destinant a prendre soin des
soldats. - Toile placie sur le mur de droite de ladite
chapelle de Sainte-Marguerite. Hauteur, 3 m. 50; largeur, I m. 70. Sign6 : BAPTISTE (Baptiste Feret, t 1737).
A gauche, le saint en surplis invoque le ciel et appelle
la benediction divine sur les Prktres et les Freres de la
Mission, aussi bien que sur les Sceurs de Charite qui,
diss6minks sur un vaste champ de bataille, soignent des
soldats bless6s et relivent les mourants. Ce tableau provient comme le precedent de l'ancien Saint-Lazare et fut
execute vers 1732.
Saint Vincent de Paul donni pour Superieur aux
Dames de la Visitation par saint Franfois de Sales. -
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Toile plac6e sur le mur de droite de ladite chapelle de
Sainte-Marguerite. Hauteur, 3 m. 40, ]argeur, I m. 70.
Sign6 : RESTOUT 1732..
En presence d'une dame du monde, saint FranCois
de Sales 6tablit saint Vincent Suprieur du monastere
de la Visitation, fonde a Paris dans la rue SaintAntoine. Les deux saints sont debout en habit de chceur;
on voit au moins huit religieuses, les unes debout, les
autres a genoux dans l'attitude de la v&6nration; au
fond, une 6glise, grande draperie au coin droit sup6rieur. Ce tableau, avec vingt-deux autres de SaintLazare, fut port6 au dep6t des Petits-Augustins le
30 aott 1792, et inscrit au catalogue sous le numro 549.
Comme le prkc6dent, il fut donni en 1802 a SaintNicolas du Chardonnet, a la Congregation en 8o05, et
vendu peu apres a Sainte-Marguerite.
11 y a un autre tableau A l'6glise Sainte-Marguerite
que l'on trouve reproduit dans l'ouvrage d'Arthur Loth,
p. 163, accompagn, de oette lgende : < Saint Vincent
prisente les premikres Filles de la Charitd A la reine
Anne d'Autricke. Tableau de frere Andrd. Hauteur,
4 m. 10; largeur, 3 m. 20. n Nous ne croyons pas que
soient representes l1 les premieres Filles de la Charit&
Le peintre connaissait parfaitement leur costume; or,
le v6tement uniforme qu'il a donn6 aux trois femmes
qu'il pr6sente n'y ressemble pas; il connaissait aussi la
figure de M"n Le Gras, on le voit par le tableau que nous
allons mentionner : la religieuse qu'il a represent&e
tenant un livre, sans doute celui des Regles, ne lui ressemble point non plus.
Actuellement se trouvent a la chapelle des Filles de
la Charit6, rue du Bac, 14o, dans la tribune de 1'orgue,
deux des tableaux de la Galerie de saint Vincent, qui
nous paraissent &tre les originaux. Its ont la forme d'un
carri long. Nous n'avons pas mesur la hauteur ; la lar-

-

635 -

geur ou moindre dimension est d'environ I m. 80. Ces
deux tableaux sont :
Saint Vincent de Paul au Conseil de Conscience. La
reine Anne d'Autriche pr6side, ayant aupres d'elle le
jeune roi Louis XIV ; d'un c6t6 est Vincent de Paul
tenant en main la feuille des b6nefices et aupres de lui
se trouve un autre ecclesiastique ; en face, le cardinal
Mazarin et un prince.
Saint Vincent de Paul assiste Louis XIII mourant.
Aupres du chevet du roi est assis Vincent de Paul montrant de la main le ciel auquel le mourant doit penser.
La reine Anne d'Autriche tenant son fils et un prince
versent des larmes ; deux courtisans au fond de la salle
discutent, calculant probablement les 6v6nements qui
vont suivre la mort du roi.
La gravure'indique que les deux tableaux originaux,
Saint Vincent de Paul au Conseil de Conscience et Saint
Vincent de Paul assistant Louis XIII mourant ont 6t6
peints par de Troy.
De tous les autres tableaux, on a perdu la trace,
except6 du plus grand et, certainement, de I'un des plus
interessants, celui dont il est dit qu'il ornait la nef de
I'6glise de Saint-Lazare, lors des fetes de la Canonisation de saint Vincent. I1se trouve actuellement a l'eglise
paroissiale de Bourg-la-Rei•e, pros Paris. C'est I'Apothdose de saint Vincent, par le frere Andre.
D'apres 1'abb6 Maynard (IV, 490), ce tableau est de
14 pieds sur Io.Maynard ajoute : cc Vincent donnant
sa b6n6diction aux Superieurs g6n6raux repr6sentes a
gerioux et a Mu" Le Gras en t&te des Filles de la Cha-

rit6. ? Cette description est exacte. Des anges entourent
la nue sur laquelle Vincent est emport6 en triomphe, la
t&te environn6e de lumiere.
Nous devons malheureusement ajouter que ce tableau
a &td mutile. I1 avait, dit la description, Io pieds de
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large », c'est--dire plus de 3 metres; aujourd'hui, il n'a
plus guere que 2 m. 1/2 de largeur. C'est probablement
afin de le faire entrer dans le cadre de la muraille oi il
s'encastre actuellement qu'il a &t rogne. Le fait de la
mutilation n'est point contestable, car au-dessus des
Filles de la Charit6, on voit un bras qui s'avance et qui
n'appartient a personne : le personnage a disparu. En
hauteur, la toile a &t rognte aussi : le bas a disparu,
quozque les personnages en cela n'aient pas &t6 atteints.
Outre que cette toile nous parait une tres bonne peinture, elle devait avoir ce grand intir6t que les personnages paraissent &tredes figures historiques : on reconnait parfaitement la physionomie traditionnelle de
Mu" Le Gras; et, par la gravure du tableau entier qui a
&6t conserv6e, on reconnait quelques physionomies de
Missionnaires, notamment M. Jolly. Si l'on a, d'autre
part, les portraits des premieres Sup6rieures des Filles
de la Charit6, on pourrait les reconnaitre sur la gravure; quant au tableau lui-m&me, par la mutilation qu'il
a subie, quatre persoonages ont disparu du c6t6 des
Soeurs, trois du c6t6 des Missionnaires.
Comment cette toile est-elle arriv6e A Bourg-la-Reine?
Nous n'avons, A ce sujet, aucun renseignement.

Si les c ruines elles-m&mes ont, en partie, p6ri 3 pour
ces tableaux, heureusement de fideles images en ont 6t6
gardtes. Et comme - ainsi que nous le disions plus
haut - ont &6t grav6s les tableaux de la galerie de
saint Bruno, ainsi au dix-huitieme siecle ont eti graves sur acier les tableaux de la galerie de saint Vincent de Paul.
Tous ont 6t6 reproduits par des gravures sur acier,
faites A l'eau-forte, et le burin d'artistes habiles a corn-

De la Galerie de saint Vinucet

'dePaul. -m Anae, t. 75, p. 6.36.

De la Galerie do saint Vincent de Paul. -

Annales, t. 75, p. 636.
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pl6ti sur la planche la vive empreinte de l'eau-forte.
C'est Bonnart qui dessina habilement la reproduction
des tableaux, et c'est Antoine Herisset qui a fait ensuite
le premier travail de gravure. Le graveur a 1'eau-forte
etend sur la planche de cuivre une couche de veris, puis
avec la pointe d'acier il trace les traits nets et d6libs du
modele & reproduire. Ces traits, en enlevant le vernis,
d&couvrent le m6tal qu'ils ont effleur6 ou entam6 lgerement Le graveur verse alors de 1'eau-forte et laisse ce
corrosif ronger le cuivre et creuser le trait suivant la
vigueur de I'effet qu'il veut obtenir. Si l'on veut un travail plus complet, il faut alors prendre le burin, adoucir les traits trop durs, en ajouter d'autres pour compl6ter 1'effet : on obtient ainsi ces merveilleuses
estampes qui font souvent I'admiration des artistes.
Ainsi a-t-on proc6de pour la galerie de saint Vincent de
Paul. - Cf. Biblioth. Congr. Miss., a Paris; Q. 264Ce sont des graveurs distingues, Jeaurat, Scottin,
Francois Cars, de Launay, qui compl6tr&ent au burin
le travail a l'eau-forte d'H6risset. Nous leur sommes
redevables de cette admirable collection de gravures
qui nous console en partie de la perte que nous avons
faite de plusieurs tableaux ; collection qui sert a orner
nos demeures et qui, au point de vue artistique, est un
travail de tres grande valeur. Nous avons fait faire

pour les Annales une r6duction de quelques-unes de oes
belles gravures qui sont, elles, de grand format in-folio.
Les planches d'acier ont 6t6 sauvees heureusement a
l'.poque de la grande R6volution. Elles sont conserv&es

a

notre maison-mere de la rue de Sevres, a Paris, ce
qui a permis de faire de nouveaux tirages de cette pr&cieuse collection.
A. MILON.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRINCIPAUX OUVRAGES

367. -

IMPRItMS PAR L'IMPRIMERIE DES

LAZARISTES

AU PEI-TANG, A PKlIN. (Suite; Voy. ci-dessus, p. 532).

z16. - K'iet eke khor Koung howi. R&gles on constitutions communes de la Congregation de la Mission (traduites en chinois par
M. Paul Ouang, C. M.). Un volume in-3a de 50o pages, edition 1909.
Les a Dicrets de la onzsime Assembl6e gaenrale relatifs au VcE•
de Pauvret6 a ont dtd traduits par M. Gregoire Lou, C. M.
Ce petit volume est omr de deux gravures reproduites de la z" edition latine imprimbe en z658.
x62. - Sui chek fJo tchoa . - Vie de M. Sue, pretre de la Mission,
par M. Paul Dutilleul, C. M. Traduit en chinois par un seminariste
de la Maison Provinciale de Cha-la-eul, prs Pekin. Un volume in-si
de 46 pages chinoises, edition 1g9o.
M. Mathias Sue fut sup6rieur de la Mission franpaise de x8isg
jusqu'ik 'arriv6e k Si-wan-tse de Mgr Mouly (vers 1833). Ii fit aussi
l'office de Superieur i l'ancienne rdsidence du Pei-t'ang, oh il
dirigea les seminaires.
Beaucoup d'anciens pretres chinois, qui avaient vu i l'ouvre
M. Sue, nous ont souvent rt6pt6 que c'dtait vraiment un homme
remarquable et un digne fils de saint Vincent de Paul.
M. Sue, apres avoir rendu les plus grands services i la Mission de
Pekin, est mort & Suen-houa-fou, en z86r, aprbs avoir en la consolation de voir cette Eglise de Chine, tant de fois persecutee et pour
laquelle ii avait tant travaill6, enfin prospere et paisible.
163. - In siaig cheng lon chi Koung. L'exercice du Chemin de
la Croix iliustrE, orni d'une composition et 14 reproductions de
M. Ruty. Un volume in-8 de 46 pages, edition 91o0.
x64. - lao li ouen ta Ta-tse. Les quatre catichismes. Texte sans
explications.
Nous pensons que c'est le P-re Dolliere, S. J., mort & Pkin.
en 1781, qui est l'auteur de trois cat6chismes de la Penitence, de
I'Eucharistie et de la Confirmation. Et, en effet, le Pre Bourgeois,
Superieur de la Mission de P6kin, 6crivait : a Nous avons d~t
P. Dolliere un catchisme en chinois qui a fait un bien infni... a
nous ignorons
C'est ce meme catechisme auquel les Lazaristes malheureusement qui a fait ce travail - ont ajout6 les catechismes
du Baptlme, de l'Extreme-Onction et du Mariage, que les chritiens
de nos jours r6citent chaque dimanche en commun; ii continue comme
autrefois k faire le plus grand bien.
x65. - Ten siu iue• iea. Exposition en vera chinois des Litanies
de la Tres Sainte Vierge, par le lettr6 Siu Yuan-Siou. Une brochure
in-8 de

166. -

z6

pages chinoises,

9sgo.

Tscung K'ou Ko King Kien lao. Chants ordinaires de la
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messe et motets pour la benediction du Saint-Sacrement; scion 1'idition vaticane. Un volume in-8 de 54 pages, x910.
Ce livre contient une traduction chinoise des prihres latines.
Pekin, le 27 mars g9:o.
Frire A. MAES, C. M.,
directeur de l'Imprimeric.

368. - Cateckismi od Istrusioni sui sacramenti della
Penitenza e della Communione nel tempo di una
missione, per Giovanni Morino, prele della Missione,
Napoli, Festa, 1910. In-8 de 202 pages.
Chacun de ceux qui ont suivi les exercices d'une mission ou d'une
retraite salt de quelle importance pratique sont les Conf6rences et
les avis sur le sacrement de penitence, ainsi que sur la communion.
C'est un recueil de ces utiles avis que publie M. Morino : les pr6dicateurs en peuvent tirer un tres grand profit.

369 - Compendio de la Gramaticalatina con ejercicios praticos por J.-F. S[tappers], sacerdote de la Mission. In-8, Popoydn, 1909.
Ces exercices pratiques ajout6s au r6sume des rglics
de la grammaire latine pour les 6leves de langue espagnole sont tres appr&cis, nous le savons; ils ont 6tA
composes par un maitre exp6riment 6 , M. Jean Stappers,
Superieur du Snminaire de Popayin (Colombie).
370. - Un des plus utiles instruments de travail pour
les 6tudes d'histoire eccl6siastique est 1'ouvrage du
benedictin Gams, Series episcoporum Ecclesiae catholicae (in-folio, Ratisbonne, Joseph Manz, 1873; et suppl6ment, ibid., 1886).
Nous transcrivons ici les principaux renseignements
concernant la Chine qui ont quelque int&&t pour la Congregation de la Mission. On distingue la periode des
Ev6ques ou des diocses et celle des Vicaires aposto-

liques.
Nous avons rectifiA quelques dates et quelques indications qui Ataient inexactes, comme cela arrive in6vitable-
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ment dans ees amoncellements de noms propres et de
chiffres. Peut-t&re y aurait-il quelques autres indications
encore

a contrbler et A rectifier.
I. -

CHINE. LES DIOCESES

I. Archeveek, de Cambalou ou de Pikin, rig6 en 1307.
Jean de Monte Corvino, Franciscain, en fut le premier
archev&que. En 1483, cessa d'exister le siege de Cam-

balou. Il y avait eu quatorze archeveques franciscains ou
dominicains.
2. Evichi de Zeitox ou Zeitoum au Fokien ; cri4
ew 1313, il cesse en 1362.
3. Evickh de PIkin, drig6 en 1690. Eveques : 1696,
Bernadin de la Chiesa, Franciscain; 1723, Francois de
la Purification, Augustin; 1743, Polycarpe de Sousa,
JYsuite; 1757-1778, vacance du siege; 1776, schisme;

1778, Jean-Damascine de la Conception, Augustin;
1782, Alexandre de Gouvea, Franciscain. Ces cinq
&v6ques xrsiderent A Pkin. Aprss eux, il y eat : 18o5,
Jean de Sousa Sarayva, &vAque de Tipasa, mort a Macao
en 1818; Jean de Franco, eveque de Claudianopolis, qui
fut administrateur de Pekin. De 1827 A 1838, Cajetan
Pires, Lazariste, qui 6tait 6vlque de Nankin, fut administrateur du diocese de P6kin; il r6sidait a P6kin oi il
mourut en 1838. Depuis lors, le siege 6piscopal de P6kin
fat vacant, et en 1856 il fut supprime.
4. Evickh de Nankin, 6rig6 en 16go. II y eut huit

eveques dont le dernier fat Cajetan Pereira Pires, Lazariste, nommn en 1804, mort en 1838; il residait a.P6kin.
Le siege 6piscopal de Nankin fat vacant a partir. de
i8138; i1 fut supprim6 en 1856.
,-Evcki de Macao, 6rig6 en. 690.

II. -
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LES VICARIATS APOSTOLIQUES

I.Fokien, vicariat apostolique erige en 1696. Le premier vicaire apostolique fut Charles Maigrot; Gams le
dit Lazariste, c'est une erreur.
2. Chausi et Chensi, vicariat irig en 1696.
3. Chansi, vicariat d6tach6 du prec6dent et &rig6
en 1843.
4. Hou-Kouang, erig, en 1696. 11 comprenait le
Hounan et le Houp.
5. Le Houpi devint ainsi, en 1856, un vicariat distinct.
6. Chantong, erig6 en 1839.
7. Sutchuen, erige en 1696 Mgr Jean Mullener, ve6que
de Myriopolis, Lazariste, en fut, apris MM. Pallu, Martineau de Lionne, et de la Balluire, vicaire apostolique
de 1716 i 1742. Ce vicariat fut divis6 en 1856 et
en 1859
io. Yun-nan, erig6 en I696.
Ir. TckI-kiang et Kiang-si, rig6 en 1696. En 1758,
il est joint au Fokien; en 1838, il en est d6tach6 et
devient le vicariat de Tche-kiang et Kiang-si confi6 aux
Lazaristes; le vicaire apostolique est Mgr Ramaux
(1838-1845). En 1846, on en detache le Kiang-si, et les
vicaires apostoliques du Tchi-kiang qui demeure confii
aux Lazaristes sont : 1846, Pierre Lavaissi-re; 1850,
Francois Danicourt; 1853, Gabriel Delaplace; 1869,
Edmond Guierry; 1884, Paul Reynaud. En 190o, le
Tche-kiang a 4tW partagk en deux vicariats : Tche-kiang

oriental et Tch6-kiang occidental.
12. Tckh-kiang occidental, 6rig6 en 1910 et confin aux
Lazaristes. Vicaire apostolique, Paul Faveau.
13. Kiang-si, 6rig6 en 1696. II est joint au Tchi-kiang
en 1709; il en est s6pare en 1846 et confi6 aux Lazaristes.
Vicaires apostoliques : 1844, Bernard Laribe (de 1850
a 1852, il est administr6 par Andr6 Jandard); 185,2
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Gabriel Delaplace; 1853, Francois Danicourt; 1860-64,
vacance; 1864, Henri Baldus; 1870, G6raud Bray; 1879,
divion en Kiang-si septentrional et m&ridional.
14. Kiaxg-si septentrional, 1879. Ce vicariat demeure
confie aux Lazaristes. Vicaires apostoliques : G&aud
Bray; 1905, Paul Ferrant
15. Kiang-si miridional, erig6 en 1879 et confie aux
Lazaristes. Vicaires apostoliques : Adrien Rouger; 1887,
Auguste Coqset; 1907, Nicolas Ciceri.
16. Kiang-si oriental, d6tachi du Kiang-si septentrional en 1884 et confie aux Lazaristes. Vicaire apostolique :
Casimir Vic.
17. Mandchourie, vicariat de Leao-Tong. En 1696 et
1702, ce territoire fut attache L1'6v&che de PEkin. Il en
fut sbpar6 avec la Mongolie en 1838 pour devenir un
vicariat apostolique. Vicaire apostolique : Verolles.
18. Mongolie. En 1840, elle fut separ6e de la Mandchourie et devint .un vicariat apostolique confi6 aux
Lazaristes. Vicaires apostoliques : 1840, Martial Mouly;
1856, Florent Daguin qui meurt en 1859 Vacance du
siege; M. Tagliabue, provicaire. En 1864, ce vicariat est
confie aux Missionnaires belges, Congregation de
Scheut
19. Tchk-ly. En 1856, l'ancien diocese de P6kin est
divis6 en trois vicariats apostoliques : I° Tch-ly septentrional; 2° Tche-ly sud-ouest; 30 Tch6-ly sud-est.
20. Tchk-ly septentrional,Pekin, confiU aux Lazaristes.
Vicaires apostoliques : 1856, Martial Mouly; 1864,
Edmond Guierry, coadjuteur (Gams le compte aussi
comme vicaire apostolique); 1870, Gabriel Delaplace;
1884, Francois Tagliabue; 189o, Jean-Baptiste Sarthou;
1899, Alphonse Favier; 1905, Stanislas Jarlin.
21. Tekh-ly sud-ouest, &rig6 en 1856 et confi6 aux
Lazaristes. Vicaires apostoliques : 1858, Jean-Baptiste
Anouilh; 1869, Francois Tagliabue; 1885, Jean-Baptiste
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Sarthou; 1891, Jules Bruguiere; 1907, Auguste Coqset

22. Tcki-ly sud-est, 6rig6 en 1856 et confi6 aux
Jesuites.
23. Tckh-ly oriental, d6tache du Tch6-ly septentrional
PNkin, en 1899, et confie aux Lazaristes. Vicaire apostolique : 1899, Ernest Geurts.
24. Tche-ly central (Pao-ting-fou), d6tache du Tch6-ly
-septentrional en 19ro et confie aux Lazaristes. Vicaire
.apostolique : 191o, Joseph Fabregues
25. Kiang-nan, comprenant les provinces de Kiang-sou
-et de Ngan-hoei (Shanghai), irig6 en 184o et confi6 aux

j6suites.
26. Kouang-tong, comprenant le Kouang-si et Hainan,
d6tach6 en 1856 du diocese de Macao.

27. Honan, d6tache en 1843 du dioc6se de Nankin et
*rig6 en vicariat confie A la Congregation des Lazaristes.
Vicaire apostolique : 1844, Henri Baldus; 1868, cede a

-la Congregation des Missions 6trangeres de Milan.
Dans ces dernieres ann6es ont eu lieu encore d'autres
d6membrements d'anciens vicariats et la cr6ation, par
cons6quent, de vicariats nouveaux qui n'ont pas pour
nous d'inter&t sp&cial et que nous ne mentionnons pas

ici.
371. - Parmi les nombreux ouvrages qui ont ete consacres recemment & 1'6tude de la R6volution dans ses points de contact avec la
:religion, il faut compter entre les plus importants et les mieux renseignes ceux de M. 1'abb Pisani intitules, l'un, L'Eglise de Paris
.et la Rivolution (2 vol. in-l2. Paris, Alph. Picard, 19o8. 1909),
1'autre, Rpfertoire biographique de I'Episcopai constitutionnel. (In-8.
Paris, Alph. Picard, 1907.)

Quoique le titre du premier ouvrage restreigne le sujet an dio<cse de Paris, on trouve souvent des vues ginerales et des appr-e
,ciations sur la situation de 1'Eglise de France. Ces appreciations
*gendralement concises sur les evenements et sur la conduite du clerg6
inous paraissent justes, et nous ne croyons pas qu'on les ait contre.dites depuis que 1'ouvrage est livre au public.
. II est fait mention de la Congregation de la Mission en plusieurs
*endroits. En voici quelques-uns. Les Lazaristes 6taient reprisentes
-dans la Commission de 25 membres chargee de ridiger le cahier des
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doleances du clprgi de Paris (I, 54); il est curieux de lire les
reformes civiles et religieuses qui y sont riclamaes.
A Versailles, le 24 juin 1789, comme I'archev&que de Paris,
Mgr de Juigne quittait l'Assembl&e pour se rendre a la maison des
Lazaristes oh il avait pris domicile, une manifestation hostile eclata
contre lui, et I'ntervention de la troupe fut nicessaire pour dissiper
I'attroupement qui s'6tait formi autour de la maison des Lazaristes.
C'est la maison contigue i I'6glise Saint-Louis, cathidrale actuelle,
et qui a scrvi de palais 6piscopal jusqu'k la fin du rigime concordataire (I, 91).
Les elections du clerge pour des deputis aux Etats Generaux
pour choisir les representants du diocese de Paris eurent lieu en
avril et mai 1789. M, Cayla de la Garde fut elu le premier des
deputes suppleants, et il entra k cc titre i l'Assemblte apres la
d6mission de M. Veytard, cure de Saint-Gervais (I, 49), donnee le
3 novembre 1789 (I, 195).
M. Cayla prit la parole notamment dans la discussion qui eut
vceut relilieu (les zi, 12 et 13 fivrier 1790) sur la suppression des
o
gieux. Ce fut sans succes, car la loi du 13 fevrier 179 d6clara que
la Constitution francaise ne reconnaissait plus ces vceux. M. Cayla
quitta Paris apres le o1aoft.
L'auteur donne le ricit succinct des massacres de septembre 1792.
II parle des arrestations qui eurent lieu prialablement au mois d'aoht.
Voici ce qu'il dit an sujet du Siminaire de Saint-Firmin (p. 289).
e Les agents des sections apres avoir visite la maison des prktres de
Saint-Sulpice se rendirent, le xn aoft, au Seminaire.de Saint-Firmin,
rue Saint-Victor, dont quelques batiments subsistent encore au coin
de la rue des Ecoles et de la rue du Cardinal-Lemoine. C'etait
I'dtablissement fond&, par saint Vincent de Paul sous le nom de
Seminaire des Bons-Enfants, et les Lazaristes en avaient toujours
garde la direction. Aucun d'eux n'avait prit6 serment en 1791, et
c'est ce qu'on devait attendre de pretres qui itaient I'objet de la
rancune toute particulire des Jansenistes. Depuis que les pretres
insermentbs avaient tC chass6s de leurs eglises, un assez grand
nombre d'entre eux s'6taient refugi&s dans ce S6minaire oh beau.
coup avaient fait leurs 6tudes, aupr&s de maltres sous la conduite
desquels s'dtait developpce lear vocation sacerdotale. a Suit une enumeration de pretres detenus & Saint-Firmin (p. ago, 291 et 299).
Au tome II de cet ouvrage de M. Pisani, on trouve quelques indications sur divers Lazaristes dont l'un, M. Dubois (Jean-Jacques),
rendit vers la fin de la Rtvolution, de notables services dans la ville
de Paris et devint ensuite cur4 de Sainte-Marguerite (p. 352-354).
D'autres, comme Bassal (p. 35, 152) et Gratien (p. 187, 191) ne firent
pas bonneur b leur ancienne Congregation.
Dans le second ouvrage de M. Pisani dont nous avons parle,
eiel ont place
Rtperloire biograMhivue de P'Episcopel ousltittli
trois hommes de douloureux souvenir pour la Congregation de la
Mission, k laquelle ils appartinrent; ce sont Philibert, Gratien et
Lamourette (Antoine-Adrien). Voici quelques traits de la notice consacree par M. Pisani k chacun de ces trois eveques constitutionnels :
Pag. 163 : GATIEr,
on plus exactement Graziani (Jean-BaptisteGuillaume), ne i Crescentino (Pi6mont), le 24 juin 1717. Lazariste, ii
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etait, en 1789, superieur du Sdminaire de Chartres. Foncierement gallican, il se declara pour la constitution civile; non seulement il pr6ta
serment, mais il usa de son influence, qui 6tait grande, pour procurer
des adhesions i 1'eglise nationale. Le cure de Saint-Michel, Charles.
Bonnet, lu eveque, le prit pour premier vicaire 6piscopal. a A part
son schisme, dit 1'abbW Cochet, l'historien de Rouen, Gratien etait un
ecclesiastique vraiment estimable et savant, et sa conduite etait irreprochable. a

Apres la demission de Charrier de la Roche, les electeurs de
Rouen appelkrent Gratien i prendre sa succession : l'lection est
du 26 fevrier 1792; Gratien accepta le 19 et fut sacr6 dans la cathidrale de Rouen, le 18 mars, par Lindet, ev&que de 1'Eure.
Gratien mourut le 4 juin 1799 (16 prairial an 7) dans la petite
maison qu'il occupait a Rouen, au numero to de la rue de la Croixde-Fer.
9o : PIL-BERT (Nicolas), ni k Sorcy (diocese de Toul), le
Pag.
I" novembre 1724.

A 17 ans, il entra chez les Lazaristes, oii son frere l'avait precede;
apres avoir rempli divers emplois dans sa Congr6gation, il devint,
le 3 septembre 1762, Supericur de la maison que les pretres de la
Mission avaient k Sedan; l'annee suivante, I'archeveque de Reims
le nomma cure de la paroisse Saint-Charles dans la m4me ville, et
il occupa cette charge pendant trente ans. Les Sedanais avaient pour
lui la plus haute estime : sa parole 6tait digne et persuasive, et,
dans ses rapports avec les protestants, nombreux et influents dans la
ville, ii usait d'une prudence qui faisait r-gner la paix entre les
deux partis. Le cardinal de Pirigord faisait tant de cas de ses
talents et de ses vertus, qu'il l'avait chargd de la direction du Seminaire de philosophic et I'avait investi de toute sa confiance pour pr6parer les jeunes 6tudiants an sacerdoce.
On fut done grandement surpris de voir M. Philbert preter serSedan ses confreres, mais presque tons les pretres s6culiers de la
ment; son exemple entraina non seulement tons les Lazaristes de
rille et un grand nombre de cures des campagnes voisines; les Filles
de la Charite imiterent lear directeur; il n'y eut que les Capucins
et les Freres des Ecoles chretiennes qui se separerent de lui. II n'est
pas possible d'attribuer cette conduite a une ambition senile, ni i une
sorte d'opportunisme religieux qui determina un assez grand nombre
de pretres 1 jurer par esprit d'imitation. Philibert fut un convaincu,

desintdress6, siduit par l'amour de rem6dier aux maux de l'Eglise
par des reformes qu'il jugeait nicessaires, et decide a obtenir ces
rr formes au prix de n'importe quel sacrifice, fit-ce celui de sa tranquillite et de ses plus vives affections.
II mourut k Villette, pres de Sedan, le 22 juin 1797.
Pag. 279 : LAMOURETTE (Antoine-Adrien), n6 k Frevent, dans le
Boulonnais, en y724.
Lazariste, il avait et Superieur du Seminaire de Toul, puis direc-

teur des retraites i la maison de Saint-Lazare, a Paris. Sorti de la
Congrigation, il fut nomm6 vicaire gednral par M. de Conzid,
eveque d'Arras. C'etait un homme instrait et picux, mais l'action
des idees philosophiques avait affaibli sa foi. et sa piedt sentimentale ne l'avait pas gardd contre les prejug6s de son temps. II donna
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dans la Revolution, oih son esprit ne comprit que les grands mots et
les utopics genereuses. II fut comme Fauchet, l'ami de Mirabeau,
qui les dominait par le prestige de sa vigoureuse eloquence; lance
dans le courant,

il

adopta

toutes les nouveautes

pr6nees par cc

fougueux tribun, et recut sa part des depouilles de I'ancien regime
quand, bien qu'etranger, il fut nomme i la mitropole de Lyon. II
fut sacri par Gobel, le 27 mars 1791.

En septembre suivant, il fut elu membre de la Legislative, et
laissant l'administration de son diocese i ses vicaires, il vint prendre

sa place I 1'Assemble. II y siegea parmi les moderes; il est connu

par I'appel & l'union et a la fraternite qui se termina par la comedie
larmoyante appelie : Le baiser Lamourette.
Apres la session, il retourna k Lyon et quand la ville de Lyon fut
.opprimee par le proconsul Chalier, Lamourette prit la defense de ses
dioc6sains; il resta h Lyon pendant le siege que la ville cut k soutenir en 1793; ii fut arrete le 29 septembre 1793 et envoy &kParis
pour comparaitre devant le tribunal revolutionnaire. Le 22 niv6se
an 2 (s1 janvier 1794), il fut jug4 et condamne comme coupable
a d'avoir commis des actes revolutionnaires et d'avoir fait des
actes liberticides P. Il fut execut6 le mime jour.
Dix-huit mois apres, on imprima une piece intitulee : Diclaration
autheltiqus d'Adries Lamourette. C'etait une retractation expresse :
on y lisait le passage suivant : a Je declare que je me repens de
tout mon coeur, de tout ce que i'ai dit, fait et ecrit tendant i appuyer
lea principes d'apris lesquels on a fait en France des changements
-qui sont devenus si funestes k la religion... je demande pardon k
Dieu d'avoir recu la consecration episcopale, dont j'etais indigne...,
et
r1'Eglise d'avoir rempli un siege qui n'etait pas vacant...; viole
les lois saintes de la discipline, et meconnu I'autorite et la superiorite du Souverain Pontife et du Saint-Siege. a L'acte est idae de la
Conciergerie, 7 janvier 1794.
Cet crit avait 6et remis i M. Emery qui, nous le savons, 6tait
aussi i la Conciergerie. Les constitutionnels comprenant tout le tort
que faisait a leur cause la publication de ce document, s'empresshrent de le declarer invente. Pisani ajoute qu'ayant etudii tout un
dossier de cette affaire, a il n'y a pas vu la preuve de la supercherie
pr6tendue s. Pag. 279.
Nous avons rappele ces douloureux souvenirs parce qu'ils ont pns
place dans l'histoire qui doit etre exacte et impartiale, et qu'elle
<doit les constater, comme, avec elle, nous avons rappeli la glorieuse
memoire des Lazaristes qui ont donna leur vie pour Stre fideles i leur
conscience et & l'Eglise.
Comment faut-il juger les pretres assermentis? L'auteur I'a f?
.prudemment, nous semble-t-il, en distinguant les diverses categories.
L'Eglise de Paris et la Rivolution, I, 171-184). Il repond aussi i
la question : Dans quelle proportion le clerg6 a-t-il jur ? Ibid.,

p. 184-189.
Dans son ouvrage sur I'Episcofat constitutionnel, M. Pisani a mentionna
l'abbe Fauchet, du clerge de Saint-Roch, k Paris, comme
- ancien Lazariste v (p. 23). C'est par erreur, nous le pensons. Sur
-nos registres du personnel, nous n'avons trouv6 mentionne aucun
Lazariste du nom de Fauchet.

-

647 -

ILISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE L4 CHARITE
N'ous avons publid dejk, a titre de renseignements historiques, I indication des principaux etablissements fondis depuis
saint Vincent de Paul. De nouveaux renseignements nous out
permis de riediter d'une maniere plus complete la liste des
<itablissements antirieurs au dix-neuvibme sibcle : c'est cette
.liste complete que nous donnons ici.
Nous avons indique habituellement en franjais et par des abrd-

\viations la nature de l'oeuvre : E, signifie Ecole; E. L., ecole libre;
.H., h6pital; H. C., h6pital civil; H. G., h6pital g6ndral; H. M.,
.h6pital militaire; H.-D., h6tel-Dieu; M. C., maison de Charit6, ou
.Misericorde; 0., orphelinat ou ouvroir.
Pour l'Italie, ie mot Conservalorio signifie un pensionnat pour
.les enfants; Orfanotrofio, un orphelinat; Hospicio, est une maison
*o sout reMus les enfants plus delaiss6s; Ricovero, est un hospice
;pour les vicillards.
Pour i'Espagne et 1'Amerique latine, le mot college (colegio)
*designe un etablissement d'enseignement pour filles comme pour
.garcons, internes ou externes; Inclusa est une maison pour recevoir
les enfants abandonnis; Amtaro est un asile pour les personnes

-Ages.
En anglais, le mot Reatreat disigne parfois une maison pour les
alienes.
En portugais, Recolkimeinos designe un orphelinat.
I. -

ETABLISSEMENTS FONDES PAR SAINT VINCENT

163o a 166o
PARIS; MAhsoN MtaRE.
163o.
1634.
1635.
1636.
1641.
1642.
1653.
1655.
Vers
Ters

Paris, Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
Paris, Incurables femmes.
Paris, Saint-Paul, E. M., C.
Paris, Saint-Sulpice, M. C.
Paris, Saint-Laurent, M. C.
Paris, Enfants-Trouvis.
Paris, S.-Nom-de-Jisus, H.
Paris, M6nages ou Petites-Maisons.
1640. Paris. Saint-Louis-en-l'Ile, M.
1640. Paris. Bel-Air. Orphelins.

M. C.

C., E

Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers
Vers

1636.
1638.
1638.
1639.
1640.

1640.
1641.

1642.
1642.

1643.
1645.
1645.
1646.
1646.

1646.
x646.
16A7.
1647.

j647.
1647.
1647.
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1640. Paris. Bonne-Nouvelle, M. C.
1640. Paris. Saint-Andre-des-Arts, M. C., E.
1640. Paris. Saint-Barthelemy, M. C.
164o. Paris. Saint-Cosme, Ecole.
164o. Paris. Saint-Etienne-du-Mont, M. C., E.
164o. Paris. Saint-Eustache, M. C.
1640. Paris. Saint-Jean-en-Grbve, E.
164o. Paris. Saint-Jacques-la-Boucherie, M. C.
164o. Paris. Saint-Jacques-du-Haut-Pas, M. C.
164o. Paris. Saint-Gervais, M. C.
1640. Paris. Saint-Leu, M. C.
1640. Paris. Saint-Severin, M. C.
164o. Paris. Saint-Martin, M. C., E.
1640. Paris. Sainte-Marguerite, M. C., E.
1640. Paris. Saint-Sauveur, M. C., E.
PROVINCES (i)
La Chapelle (Seine), M. C., E.
Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.), M. C., H. D., E.
Richelieu (Indre-et-Loire), M. C., E.
Angers (Maine-et-Loire); Saint-Jean, H.
Sedan (Ardennes), H.
Varize, diocese de Chartres. M. C., E.
Nanteuil-le-Haudouin (Oise), M. C., H. C., E.
Issy (Seine), M. C.
Tougin (Ain), H. C., E.
Paris, S. Laurent, M. C.
Saint-Denis (Seine), H. D., E.
Liancourt, ivech, de Beauvais, M. C.
Le Mans (Sarthe), H.
Nantes (Loire-Infirieure).
Saint-Rend (C6tes-du-Nord), H. C.
Fontainebleau, M. C., E.
Amiens (Somme), S.-Charles, H. - 1696.
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), H. E.
Chantilly (Oise), H., E. L.
Montmirail (Marne), M. C.
Serqueux (Seine-Inf.), M. C.

(x) Dans les listes que nous avons ec sous les yeux, I'indication
pr6cidente du diocese a eti remplacke par celle du dapartement.
Quand nous avons en un doute, nous avons maintenu l'ancienne indication, celle du diocese.
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1647. Valpuiseaux (S.-et-O), M. C.
1647. Chars (S.-et-O.), M. C.

1647.
1647.
a648.
1649.
1652.
j652.
j652.
1652.
1653.
1654.
1654.
1654.
1654.
1655.
a656.
1656.
1656.

Amiens (Somme), Saint-Charles, H. - Ifx)
Cerqueux, ovechi de Rouen.
Dourdans (S.-et.-O.), H. C.
Fontenay-aux-Roses (Seine), M. C.
Brienne (Aube), M. C., E.
Hennebont (Morbihan), H. C., E.
Sainte-Mazie-du-Mont (Manche), H. C., E.
Varsovie, Saint-Casimir, M. C., O.
Paris, S.-Louis-en-1'Ile, M. C.
Metz, Sainte-Croix, M. C.
Bernay (Eure), M. C., E.
ChIteaudun (Eure-et-Loir), H. C.
Lubl (Indre-et-Loire), H. C.
Saint-Fargeau, diocese d'Auxerre, M. C.
Houilles (S.-et-O.), M. C.
La Fbre (Aisne), H. D.
Arras (Pas-de-Calais), M. C., E.
Attichy (Oise), M. C., E.

j656.
1657.
1657.
x658.

Ussel (Correzey, M. C.
Cahors (Lot), Orphelines.
Cahors (Lot), Orphelins.
Narbonne (Aude), H. M. C. E.

z652.

,659. Vaux, M. C.
166o. Belle-lie (Morbihan), H. M..

i66o. Gex (Ain), H. C., E.
166o. Moutiers-Saint-Jean (C6te-d'Or), H. C., E.
II.

-

SOUS

M. REN9 ALMERAS,

SUPERIEUR

GENERAL

,66, a 1672

1661.
z66I.
1661.
1662.
1663.

Bourbon-1'Archambault (Allier), H. E.
Coudray (Seine), M. C.
Romainville (Seine), M. C.
Guermantes (Seine-et-Marne), M. C., E.
Maisons, evkch4 de Langres, M. C.

1663. Villers-Cotterets (Aisne), H. C., E.
1664. La Fert6 Vidamme, 6vhch6 de Chartres, M. C.

t664. Brie (Seine-et-Marne), M. C., E.
1664. Chartres (Eure-et-Loir), H. C.
0665. Cahors (Lot), N.-D.-Saint-Projet.
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i665. Villeneuve-le-Roi (Seine-et-Oise), M. C.
1666. Melun (Seine-et-Marne), M. C., E. - 1795.
1666. Sainte-Reine (C6te-d'Or), H. des Pelerins, H. C'
1666. Villecerf (Seine-et-Marne), M. C., E.
1667. MontluSon (AllierY, M. C., E.
1668. Bruyeres (Seine-et-Oise), M. C., E.
1668. Chauny (Aisne), H. D., E.
1668. Huisseaux, iveche de Blois, M. C.
1668. Montlhery (Seine-et-Oise), H. C., E.
1668. Montpellier (Herault); Saint-Eloi, H.
1668. Seignelay, iv6che d'Auxerre, M. C.
1668. Vilaine-La-Juhel (Mayenne), M. C., E.
1669. ChIteauroux (Indre), H. D.
1669. Montpellier (Herault), M. C., E.
1669. Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise), M. C., E.
1670. Chaville (Seine-et-Oise), M. C., E.
1670. Pithiviers, evech6 d'Orl6ans, M. C.
167o . Saint-Meen (Ille-et-Vilaine), H. E.
1670. Versailles, Notre-Dame, M. C., E.
167o. Vineuil, 6•vchk
de Blois, M. C.
1671. Montlucon (Allier), H. G., E.
1672. Chateau-la-Vallibre (Maineet-Loire), M. C.
1672. Chaumont (Haute-Marne), H. C.
1672. Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), H. C. - 1798.
1672. Rennes (Ille-et-Vilaine), M. C.
1672. Verviers (Belgique), M. C.
II1. -

SOUS K. JOLLY,

SUPERIEUR GENERAL

1673 B 1697
1673.
1674.
1674.
1674.
1675.
1675.
1675.
1675.
1675.
1676.
1676.
1676

Lugon (Vendee), H. G.
Clichy (Seine), M. C., E.
Limoges-Saint-Pierre (Haute-Vienne), M. C., E..
Rosay (Seine-et-Oisey, M. C.
Bezons (Seine-et-Oise), M. C., E.
Chassill6 (Sarthe), M. C., E.
Leuville (Seine-et-Oise), M. C., E.
Lezoux (Puy-de-D6me), H. C., E.
Maure (Loir-et-Cher), H. C., E.
AlenSon (Orne), H. C.
Alengon (Orne), Manufacture.
Guise (Aisne), H. D., M.

1676.
1676.
1676.
1677.
1678.
1678.
1678.
1678.
1678.
1679.
1679.
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Lezines (Yonne), M. C., E.
Louvois (Marne), M. C., E.
Paris, Invalides (Seine), H. Royal.
Rdveilloo (Marne), M. C., E.
Baye (Marne), M. C., E.
Beauvoir (Yonne), M. C., E.
Benevant (Creuse), H. D. E.
Commercy (Meuse).
Grest, archevechi de Paris, M. C.
Bess6 (Sarthe), M. C., E.
Lyon (Rh6ne), Saint-Pierre-le-Vieux-Saint-Jeaný.
E. -

168o.
168o.
1680.
1681.
168z.
1681.
1681.
1681.
1681.
1681.

Evreux (Eure), Saint-Esprit.
Thibouville (Eure), M. C., E.
Vitry-sur-Seine (Seine), M. C., E.
Colombes (Seine), M. C., E.
Loudun (Vienne), H. C.
Saint-Flour (Cantal), M. C.
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
Sezanne (Marne), H. C., E.
Thisy (Rh6ne), M. C., E.
Villevaudez (Seine-et-Marne), M. C., E.

1682. Blangy (Seine-Inf6rieure), H. G., E. -

1682.
1682.
1682.
1682.
1682.
1682.
1683.
1683.
1684.
1684.
1684.
1684.
1684.
1685.
1685.
1685.
1685.
1685.
1685.

'M C.,

1798.

17o2.

Chilons-sur-Marne (Marne).
Trinite, M. C., E.
Charenton (Seine), Maison d'ali6nes, E.
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise), H. G., E.
Senlis (Oise), la Ville, M. C.
Vannes (Morbihan), H. C.
Fronsac (Gironde), M. C., E.
Ozoir la Ferriere (Seine-et-Marne), E. C.
Moulins (Allier), M. C., E.
Pire (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
Plouer (C6tes-du-Nord), M. C., E.
Sauviire (Aube), M. C., E.
Varsovie (Pologne), Saint-Esprit, H. C.
Blangy (Seine-Infrieure), H. G., E.
Bourg-Achaid (Eure), H. E.
Choisy-le-Roi (Seine), M. C., E.
Criel (Seine-Inferieure) H. C., E.
Etoges (Maine), M. C., E.
Eu (Seine-Infirieure), Seminaire des Soeurs.

-
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La Valette (Charente), M. C., E.
Montauban (Tarn-et-Garonne), H. C.
Rochefort (Charente-Inferieure), Marine, H.
Saint-Quentin (Aisne), M. C., E.
Agen (Lot-et-Garonne), H. C., M.
Blaye (Gironde), H. C., M. E. - 1793.
Bl&rq (Indre-et-Loire), M. C., E.
Dijon (C6te-d'Or), Notre-Dame, M. C., E.
Fontainebleau (Seine-et-Marney.
Guermantes (Seine-et-Marne), M. C., E.
La Tremblade (Charente-Inf6rieure), M. C., E.
Saint-Georges, lie d'Olhron, M. C.
Saint-Martin, ile de Re (Charente-Infirieure) ; SaintHonor6 H. C., M. E. 0.
1686. Marans, diocese de la Rochelle, M. C., E.
1686. Marennes (Charente-InfErieure), M. C., E.
1686. Soubise (Charente-Inferieure), M. C., E.
1686. Trevoux (Ain), H. C., E.
1686. Vitry-le-Frangois (Marne), M. C., E.
1687. Boulogne (Pas-de-Calais), H. G.
1687. Met?, H. G.
1687. Montpaon (Aveyron), H. C.
1687. Maintenon (Eure-et-Loir).
1687. Saint-Thiery (Marne), M. C., E.
1688. Pantin (Seine), M. C., E.
1688. Pau (Basses-Pyren6es), M. C., E.
1688. Triel (Seine-et-Oise), M. C., E.
1689. Hdbdcourt (Eure), M. C,
1689. Labussibre (Loiret), M. C.
1689. Saint-Cheron (Seine-et-Oise), M. C., E.
1689. Saint-Cloud (Seine-et-Oise), E., M. C.
1689. Toulouse (Haute-Garonne), Saint-Jacques, H. 1).
1690 Aumale (Seine-Indrieure), H. C.
Vers 1690, Bannost (Seine-et-Marne), M. C., E.
i690. Beaune (C6te-d'Or), M..C., E.
169o. Bordeaux (Gironde), Sainte-Eulalie, M. C., E
1690. Cholet (Maine-et-Loie)y, H. D., E.
i69o. Langres (Haute-Marne), Charite, H. C.
J69o. Pont-I-Mcusson (Meurthe), H.
169o. Sarcelles (Seine-et-Oise), E., M. C.
1690. Silly (Oise) M. C., E.
169o. Villacerf (Aube), .M. C., E.

1685.
1685.
1685.
1685.
a686.
1686.
a686.
1686.
i686.
a686.
1686.
1686.
1686.

-
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a691. Bagneux (Seine), M. C., E.
1691. Crevecoeur (Oise), M. C., E.

1695. Fontainebleau (Seine-et-Marne), H. C.
1692. Chilons-sur-Marne (Marne), M. C., E.
1692. Jouy, alors archevkch6 de Paris, M. C.
1692.
.692.
1692.
1692.

Yerres (Seine-et-Oise), M. C., E.
Marly-le-Roi (Seine-et-Oise), M. C., E.
Mouzon (Ardennes), H. C., E.
Sceaux (Seine), M. C., E.

1692.
1692.
1693.
1693.
1693.
1693.
1694.

Tresnay (Sarthe), H. D., E.
Vareddes (Seine-et-Marne), M. C., E.
Bannost (Seine-et-Marne), E.
L'lle Marie ou Sainte-Marie, diocese de Coutances, M. C.
Beziers (Hirault), M. C., E.
Verdun (Meuse), M. C., E.
Pont-Saint-Esprit (Gard), H. C., E.

1694.
1694.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1695.
1696.
1696.
1696.
1696.
1696.
1696.
1696.
1696.
1696.
:696.
1696.

Saint-Pons (Herault), H. C., E.
Culm (Pologne prussienne), Maison Centrale, H. O. E.
Bellime (Orne), H. C., E.
Javron (Mayenne), M. C., E.
Fontainebleau (Seine-et-Marne), H.
La Ferti-Gaucher (Seine-et-Marne), H.
Meaux (Seine-et-Marne), H. des Pauvres, H. G.
Meaux (Seine-et-Marne), M. C. E. - 1700.
Oissery (Seine-et-Marne).
Royan (Charente-Inferieure), M. C., E.
Saint-Omer (Pas-de-Calais), M. C., E.
Aire-en-Artois (Pas-de-Calais), M. C., E.
Amiens, Saint-Chailes, H. G.
Bar-le-Duc (Meuse), H. G.
Goussainville (Seine-et-Oise), M. C., E.
Les Sables d'Olonne (Vendie), H. D.
Narbonne (Aude), H. D.
Senlis (Oise), H6p.
Ussel (Cotrize), H. C., E.
Vic' (Meurtbe), H. C., E.
Vichy (Allier), H. C., E.
Vincennes (Seine), M. C., E.

IV.

-

SOUS

M.

NICOLAS

PIERRON,

SUPERIFUR GI'NERAL

1697 A 1703-

1697. Albert (Somme), H. C., E. -

795.

1697.
1697.
1697.
1698.
1698.
1698.
1698.
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Cahors (Lot), Saint-Jacques, H. C.
Castelsanazin (Tarn-et-Garonne), H. C., E.
Lyon (Rh6ne), (Euvre des Dames, M. C. Bazas (Gircnde), H. C., E.
Chitenay, 6veche de Paris, M. C., E.
Collet (Lczere).
Dijon (C6te-d'Or), Saint-Michel, M. C., E.

179 8.

1698. Gayette (Allier), H. C.
1698. Longu6 (Maine-et-Loire), M. C.
1698. Mitry, aujourd'hui Mitry-Mory (Seine-et-Marne), H. C.,
E.
1698. Neubourg (Eure), H. C.
1698. Oyron (Deux-Sevres)', H.
1698. Pontchartrain (Seine-et-Oise), H. C., E.
1698. Rochefort (Charente-Infirieure), Saint-Charles, H.
1698. Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), M. C.
1698. Sedan (Ardennes), H. G., E.
1698. "onnay-Charente (Charente-Inferieure), M. C., E.
1698. Varennes (Allier), H. C.
1698. Corbigny (Niivre).
1698. Clermont (HWrault), H. D.
1698. Eu (Seine-Inf6rieure), H. D.
1699. Hesdin (Pas-de-Calais), H. C., E. E.
1699. Lunel (HE~ault), M. C., E.
1699. Lyon (RhOne); Saint-Paul, M. C.
1699. Metz (Lorraine); Bon Secours, H. C.
1699. Noisy-le-Grand (Seine-et-Oise), H. C., E.
1699. Riom (Puy-de-D6me), M. C., E.
1699. Saujon (Charente-Inferieure), M. C., E.
1699. Tarascon-sur-Rh6ne (Bouches-du-Rh6ne), M. C.
1699. Paris, Saint-Len, E.
1699. Varsovie, Ecole de filles.
17oo. Blaizy (C6te-d'Or), M. C., E.
1700. Bordeaux ; Enfants Trouv4s, H.
1700. Bordeaux; Saint-Michel, M. C., E. L.
1700. Bordeaux ; Saint-Michel, Sainte-Croix, M. C., E. 1..
1700. Bray (Somme), H. C., E. - 1795.
1700. Champrosey (Seine-et-Oise), H. C., E.
1700. Clermont-Ferrand; Saint-Genest, M. C., E.
1700. Meaux (Seine-et-Marne), H. E.
1700. Meudon (Seine-et-Oise), M. C., E.
1700. Moussy-le-Vieil (Seine-et-Marne).

-
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17oo. Peronne (Somme), H. C., E. L.
1700. Pont-Audemer (Eure), H. G.
1700. Saint-Aignan (Loir-et-Cher), H. C., E.
1700. Saint-Hippolyte (Gard), H. C., E.
1700. Saintes (Charente-Inf6rieure), Orph.
1701. Courtry (Seine-et-Marne), E.
1701. Nancy (Meurthe), H. C., E.
1701. (Vers). Nanteau-sur-Lunain (Seine-et-Marne), E.
1701. Saint-Omer (Pas-de-Calais), H. G., E.
1702. Cambrai (Nord), H. G.
1702. Cambrai (Qord), M. C., E. L.
1702. Dijon (C6te-d'Or)'; Saint-Pierre, M. C., E.
1702. Ludon (Gironde), M. C.
1703- Alais (Gard), H. C.
'703. Bourg-d'Ault (Somme), H. C., E.
1703. La Reole (Gironde), H. C., E.
1703. Toulouse; Saint-Etienne, M. C., E. L. - 1799.
V.

-

SOUS M.

FRANCOIS

1703

WATEL,

SUPERIEUR

GENERAL

h 1710.

1704. Bayeux (Calvados), M. C.
1704. Celle-Saint-Cyr (Yonne), M.

1704. Marmande (Lot-et-Garonne), H 'C., E.
1704. Rethel (Ardennes), H. D.
1704. Saint-Clair (Seine-Infirieure), M. C., E.
1704. Saint-Cyr militaire, infirmerie.

Autun (Sa6ne-et-Loire); Saint-Gabriel, H. C.
Bordeaux; Saint-Andre, H. C. M.
La Motte-Chaudenier (Vienne), M. C.
Plaisir (Seine-et-Oise), M. C., E.
Montpellier (Herault), H. G.
Saint-Saturnin (Puy-de-D6me), M. C., E.
Saint-Souplet (Marne), M. C., E.
Villeneuve-d'Agen (Lot-et-Garonne).
Nimes (Gard), M. C., E.
Toul (Meurthe), M. C., E.
Paris; Saint-Hippolyte, E.
1708. Pennautier (Aude), M. C., E.
1710. Belesta (Aridge). - 1741.
17so. Surgeres (Charente-Inferieure), M. C., E.
1705.
1705.
1705.
1705.
1706.
1706.
z706.
1706.
1707.
1707.
1707.

VI.

-

SOUS
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M. JEAN BONNET,

SUPERIEUR GENERAL

1711 & 1735.
1711.
17z1.
1711.
7xIi.
.7iz.
y471.
.71i.
.1712.
a712z

Chalon-sur-Sa6ne (Sa6ne-et-Loire), M.
Evreux (Eure), H. G.
Melun (Seine-et-Maiae), H. D.
Rambouillet (Seine-et-Oise), H. C.
Versailles; Saint-Louis (Seine-et-Oise),
Villeloin (Indre-et-Loire), M. C., E.
Varsovie; Saint-Roch (Pologne russe),
Bordeaux; Saint-Eloi, M. C., E.
Coulommiers (Seine-et-Marne), H. C.,

C., E. L.

M. C., E.
H. C.
E. L.

.. 712. Dax (Landes), H. C., M., E. L.

Ivry (Seine), O., E. L.
Montreuil (Seine), M. C., E.
Clermont (Puy-de-D6me), H. D.
Rethel-Maaarin (Ardennes), H. G.
Saint-Genest (Puy-de-D6me).
Paris; Saint-Merry, M. C., E.
Aries (Pas-de-Calais), M. C., E.
Bagnolet (Seine), M. C., E.
t7i4. Sarqueux (Seine-Infirieure).
z714. Cracovie; Saint-Lazare (Pologne autrichienne), H. G.,
rue Copernic, 19.
1715. Avernes (Seine-et-Oise), M. C., E.
1715. Dammartin-en-Goe (Seine-et-Marne), H. C., E.
1715. Pont-sur-Seine (Aube), M. C., E.
s715. Saint-Brieuc (C6tes-du-Nord), M. C., E.
'1715. Saint-Servan (Ille-et-Vilaine), H. D., E. L.
1715. Villenauxe (Aube), M. C., E.
1716. Besne, diocese de Chartres, M. C., E.
u716. Beyne (Seine-et-Oise), M. C., E.
1716. Biala Podlaska (Russie), H. E.
w716. Ham (Somme), H. G., E.
1716. Lauzerte (Tarn-et-Garonne), H. C., E. L.
T716. Montrevault (Maine-et-Loire).
1717. Saint-Pierre-Montlimart (Maine-et-Loire).
T7i7. Le Plessis-Placy (Seine-et-Marne), M. C.
,718. Langres (Haute-Marne), Saint-Pierre, II. C.
17i8. Troyes (Aube), Saint-Pierre, M. C., E.
1k7a9. tCeton (Orne), M. C., E.

'7L2.
1,7121713.
1713.
7xI3.
n713.
14714.
8714.

-
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1719. Sabld (Saithe), H. C., E.
1719. Toulouse, Daurade, M. C., E.

..

172o. Beta (Oise), H.
1720. Langres (Haute-Marne); Saint-Laurent, H. C.

172o.
172o.
1720.
172o.
1721.
1722.

Trois-Moutiers (Vienne). - 1784.
Paris, Sainte-Madeleine, M. C., E.
Paris, Saint-Roch, M. C., E.
Paris, Saint-Barthelemy. - 1782.
Versailles, H. C.
Betz (Oise), M. C., E.

Tarascon-sur-Arifge (Aridge), M. C.
Treport (Seine-Inferieure), M. C., E.
Buzancois (Indre), H. C.
Stains (Seine), M. C., E.
Yvre-1'Eveque (Sarthe), M. C., E. 1797.
1724. Melun (Seine-et-Marne), E.
1722.
1722.
1723.
1723.
1723.

1725.
1726.
1726.
1726.
1726.
1728.
1728.

Compiegne; Saint-Antoine (Oise), M. C., E.
Auneau (Eure-et.Loir), M. C.
Fontenay-le-Comte; Saint-Jacques (Veadte).,. B
Pulstuk (Russie), Hop. Saint-Vincent.
Valogne (Manche), M. C.
Fontenay-le-Comte; Saint-Louis, H. C.
Libourne (Gironde), H. C., E.

1728. Meaux (Seine-et-Marne), E.

1728. Sartrouville (Seine-et-Oise).
1728. Vigny (Seine-et-Oise), M. C., E.
1730. Sully (Loiret), H. C., E.
1730. Tours (Indre-et-Loire), M. C., E.

173 o . Lublin; Saint-Vincent (Pologne russe), H. C.
1731. Persan (Seine-et-Oise), M. C., E.

'731. Rambervillers (Vosges), H. C.
1731.
1732.
1732.
1732.
1732.
1733.
1733.

Romainville (Seine).
Bayeux (Calvados), H. G.
Pierre (Sa6ne-et-Loire), M. C., E.
Szczuczina (Russie), Ec.
Varsovie, H6p. de 1'Enfant-J4sus.
Paris, Sainte-Marguerite, M. C.
Chaumes (Seine-et-Marne)', H. D.

1733. Courtry (Seine-et-Marne), M. C., E.
1734. Gourdon (Lot), H. C., E.

1734. Montferneil (Seine-et-Marne), M. C., E.

.G,. E.

-
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1734. Pont-Carri (Seine-et-Marne), M. C., E.
1734. Puisieux (Seine-et-Marne), M. C.
1736. Langres, paroisse Sainte-Anne.
VII.

-

SOUS M. JEAN COUTY,

1736
1736.
1736.
1736.
1738.
1739.
1739.
174o.
174x.
1741.
1741.
1742.

1744.
1745.
1746.

1746.

SUPERIEUR GENERAL

& 1746.

Montargis (Loiret), H. D.
Rebais (Seine-et-Marce), H. C., E.
Lectoure (Gers), H. C.
Lauzun (Lot-et-Garonne), M. C., E.
Auch (Gers), M. C., E.
Auch (Gers), H. G.
Gimont (Gers), H. C., E.
Belesta (Ariage).
Tours, Enfants Trouves, H.
Ldopol .(Pologne autrichienne), Saint-Vincent, H., Fondation Zavadzki (Franc.).
Szczuezyn (Pologne russe), Orph.
Wilna (Pologne russe), Saint-Vincent, H6p.
Rochefort (Charente-Infrrieure), Orph.
Nangis (Seine-et-Marne), H., C.
prbs
Maryampol (Pologne autrichienne), Orph. Kalicz, par Leopol-Stanislavow; fondation princesse
Jablonowska.
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